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SAINT-SIEGE
Lettre du Souverain Pontife PIE XI
4 Mgr ROJAS, ivique de Panama.
Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem! Quae, Encyclicis Litteris primum datis, de
conditione societatis humane deque remediis eidem
reparandae pro Apostolico officio docuimus, ea videmini habuisse ante oculos cum deliberatum vobis est
Catholicum habere e tota natione Conventum. Quem
quidem Conventum, eo ipso quod per solemnia Deiparae labis nesciae, proximo mense, acturi estis, iam
tantae Patronae fultum praesidio utilitates consequentur sane uberiores quam vosmet opinione atque spe
praeceperitis. Catholice quidem sentire, catholico uti
vitae instituto, cum Apostolica hac Sede cohaerere
firmiter, sollemne ad hunc usque diem habuerunt
dilecti e republica ista filii; at quemadmodum, venerabilis frater, animadvertis, ex ipsa universa ordinum
civilium perturbatione, quae immane bellum excepit,
atque ex nunquam remissis, ac fortasse acrius alicubi
redintegratis, sectarum in Ecclesiam Christi machinationibus cum integritati fidei, tur animorum coniunctioni et familiarum sanctitati atque stabilitati, plurimum profecto impendet discriminis, in tuendis igitur
eiusmodi bonis, quae saita tectaque esse singulorum
aeque interest ac civitatis, toti esse debent quotquot
Conventui aderunt : quo autem pacto ea cum prospero
eventu ab insidiis adversariorum defendere liceat, id

-6collatis hinc inde consiliis videant ac decernant.
Quoniam vero, et quidem recte, scribis, ut communes
omnium vestrum labores ex optato succedant, eos
caelestium effusione gratiarum iuvari oportere earumdemque auspice et conciliatrice apostolica benedictione, hanc tibi, venerabilis frater, iisque universis
qui in urbem honoris tui sedem, ejus rei gratia, coituri
sunt, amantissime in Domino impertimus.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, die I mensis
noveiubris anno MDCCCCXXIII, Pontificatus Nostri
secundo.
PIUS PP. XI
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
DE PROFESSIONE RELIGIOSA IN ARTICULO MORTIS
NOVITIIS VEL POSTULANTIBUS PERMISSA .

Jam inde a Codicis promulgatione dubium exortum
est : a( An decretum quod incipit Spirituali cousolationi, a Sacra Congregatione de Religiosis editum sub
die Io septembris 1912, adhuc vigeat » pracipue cum
in Codice juris canonici nulla mentio de professione
in articulo mortis fiat. Cumque instantissime ab hac
Sacra Congregatione peteretur, tam in particularibus
casibus, quam in novis Constitutionibus condendis,
ut facultas per supradictum decretum concessa renovaretur, res definienda visa est.
Quapropter, plurium Consultorum praerequisito voto,
F.Ei Patres Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium preposite, in Plenariis comitiis ad
Vaticanum habitis die 29 decembris 1922, re mature
perpensa, ad propositum dubium respondendum censuerunt : " Affirmative, at declarandum, si ita SSiao
placuerit, quod facultas recipiendi professionem, de
qua in n.2 decreti, prater Superiorem monasterii aut
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domus novitiatus vel probandatus, intelligatur competere etiam ad respectivos Superiores majores juxta
Constitutiones, et ad praedictorum omnium delegates. Quam sententiam SSius D.N. Papa div. Prov:
Pius XI,in audientia habita ab infrascripto P. Abbate
Secretario die 3o decembris ejusdem anni,in omnibus
approbavit et publici juris fieri mandavit.
Opportunum etiam visum est predicti decreti dispositiones ad sensum resolutionis Eirorum Patrum
accommodatas, in memoriam revocare eum in finem
ut tam benigna Sedis Apostolica concessio omnibus
interesse habentibus prodesse valeat.
Illae autem sunt tenoris sequentis 1 :
In quocumque Ordine, vel quavis Congregatione
aut Societate religiosa, vel monasterio sive virorum
sive mulierum, vel etiam in Institutis in quibus, quamvis vota non emittantur, in communi tamen vita agitur,

more Religiosorum, liceat ,exinde Novitios seu Probandos, qui medici judicio graviter aegrotent, adeo ut
in mortis. articulo constituti existimentur, ad professionem vel consecrationem aut promissionem juxta
proprias Regulas seu Constitutiones admittere, quamvis tempus novitiatus vel probationis nondum expleverint.
Attamen, ut novitii seu probandi ad supradictam
professionem aut consecrationem aut promissionem
admitti queant, oportet :
I. Ut novitiatum seu probationem canonice inceperint.
2. Superior qui Novitium seu Probandum ad
professionem vel consecrationem aut promissionem
admittit, praeter Superiores Majores respectivos, quit
bus ex praescripto Constitutionum competit, esse
s. Cfr. Acta Apostolicae Sedis, IV (1912), p. 589 s.

-8possit etiam ille qui monasterium vel novitiatus aut
probandatus domum actu regat, aut prxdictorum
Superiorum delegatus.
3. Formula professionis vel consecrationis aut
promissionis sit eadem que in Instituto extra casum
agritudinis in usu est; et vota, si nuncupentur, sine
temporis determinatione aut perpetuitate pronuntientur.
4. Qui hujusmodi professionem, consecrationem ant
promissionem emiserit, particeps erit omnium omnino
indulgentiarum, suffragiorum et gratiarum, quae Religiosi vere professi in eodem Instituto decedentes
consequuntur; eidem autem plenaria peccatorum suorum indulgentia et remissio in forma Jubilmi misericorditer in Domino conceditur.
5. Haec professio vel consecratio aut promissio,
praeter gratias in prmcedenti articulo enuntiatas,
nullum omnino alium producit effectum.
Proinde :
A. Si Novitius seu Probandus post hujusmodi
professionem vel consecrationem aut promissionem
intestatus decedat, Institutum nulla bona vel jura ad
ipsum pertinentia sibi vindicare poterit.
B. Si convalescat antequam tempus novitiatus
seu probandatus exspiret, in eadem omnino conditione versetur ac si nullam professionem emisisset;
ideoque: a) libere, si velit, ad saeculum redire poterit;
b) et Superiores ilium dimittere valent; c) totum
novitiatus seu probandatus tempus in singulis Institutis defnitum, licet sit ultra annum, explere debet;
d) hoc tempore expleto, si perseveret, nova professio
sen consecratio vel promissio erit emittenda.
Declarat denique hec Sacra Congregatio, nihil
obstare quominus predictae dispositiones etiam in

-99Constitutiones Ordinum et Congregationum inseri
valeant, si hoc Instituta ipsa postulent.
Romae, ex Sacra Congregatione de Religiosis, die
3o decembris 1922.
C. Card. LAURENTI,
Praefectus.

L.

S.
Maurus M. SERAFINI Ab. O. S. B.,
Secretarius.

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
DECLARATIO

Circa dispensationessuper curriculo studiorum
Sacra Congregatio de Religiosis, in concedendis
dispensationibus super curriculo studiorum, ad praescriptum can. 976 par. 2 ad sacros Ordines suscipiendos praemittendo, de mandato Ssini Domini
Nostri Pii div. Provid. PP. XI sequentes conditiones
rescriptis apponere consuevit : t Sacrae Theologiae
operam sedulo dare pergant, saltem usque dum praescriptum quadriennium rite compleatur, vetito interim
quocumque animarum ministerio, id est ne destinentur
concionibus habendis aut audiendis confessionibus
aut exterioribus Religionis muniis; super quibus
Superiorum conscientia graviter onerata remaneat;
servatis ceteris... ,
Cum vero tales facultates seu dispensationes ab
aliquo Ordine aut Congregatione religiosa, sive
generales pro omnibus suis alumnis sive particulares
pro aliquibus, in preteritum impetrata iam fuerint,
Sanctitas Sua, in audientia infrascripto Cardinali
Prafecto concessa die 23 octobris 1923, declaravit
et statuit * omnes et singulas facaltates seu dispen-
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sationes hac super re post Codicis promulgationem
quomodocumque obtentas, etiam immediate a Summo
Pontifice vel vive vocis oraculo vel per Rescriptum

Eiusdem manu signatum, conditionibus supra enunciatis subesse, easque subintelligendas esse, nisi
expresse eis derogatum fuerit. Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, minime obstantibus.
Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis
de Religiosis, die 27 octobris 1923.
C. Card. LAURENTI,

Praefectus.
L. tS.
Maurus M. SERAFINI, Ab. O. S. B.
Secretarius.

Letre du cardinalBISLETI
d M. VERDIER, supirieur gineral.
SACRA CONGREGATIO
DE SEMINARIIS

ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS

ILLME ET REVMiE DOMINE,

Suprema Sacra Congregatio Officii, die 12 decembris elapsi anni, in Indicem Librorum prohibitorum inserendum jussit opus, cui titulus : ( Vigouroux, Bacuez,
Brassac, Manuel Biblique ou Cours d'lcritureSainte 4
l'usage des Siminaires. ), Quibus de causis opus praefatum proscriptum sit, satis declarat Epistola ejusdem S. Congregationis, die 22 decembris an. 1923
data ad Generalem Societatis S. Sulpitii Moderatorem.
Dum utrumque documentum, in Acta Apostolicae
Sedis insertum, Tibi remitto, muneris mei duco vigi-
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lantia tuae pastorali enixe commendare non modo ut
opus istud, vel aliud eadem reprobata methodo seu
ratione conscriptum, ne prelegatur neve prae manu
sit tyronum, sed ut Sacre Scripture studium ad eas
leges dirigatur, quas extremis presertim temporibus
statuerunt Summi Pontifices : Leo XIII (Enc. Providentissimus Deus, 18 noy,. 1893; Litt. Vigilantiae,
3o oct. 1902); Pius X (Litt. Scripturae Sacrae, 23 febr.
1904; Quoniam in re biblica, 27 martii 19o6; Vinea
electa, 7 maii 99og; Motu proprio Pratstantia,18 novembris 1907); Benedictus XV (Enc. Spiritus Paraclitus, 15 sept. 1920).

Ex his legibus unam vel alteram, utpote maximi
momenti .et ponderis, juvat recensere. Ac primo
quidem ut ad hujus magisterii munus ii tantum deligantur, qui et peculiarem, eamque rectam, in Sacra;
Scripturae scientia institutionem nacti sunt, et solida
tur philosophica tur theologica doctrina emineant.
Magistri, sic diligenter electi, sollemne sanctumque
habeant nunquam a communi doctrina et Ecclesiae

traditionx vel minimum discedere; decisiones Pontificiae Commissionis Biblice plurimi faciant, easque
explanent diligentissime; vera scientiae hujus incrementa, quacumque recentiorum scientia peperit, in
rem suam convertant, sed temeraria novatorum com-

menta negligent, omnemque interpretationem ut ineptam et falsam rejiciant, quae vel inspiratos auctores
inter se quodammodo pugnantes facit, vel doctrinae
Ecclesia adversatur. Omnes autera Alumni et Administri Ecclesize, prae oculis habentes salutare illud
monitum, a piissimo Auctore libri De Imitatione
Christi traditum, nempe quod omnis Scritlura Sacra
eo spiritu debet legi, quo facta est (lib. I, c.5), ad

Sacras Litteras adeant semper sensu quodam revereqtim et pietatis affecti; nequaquam enim ipsarum
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intelligentia salutariter, ut opus est, patere potest,
nisi remota scientiae terrenae arrogantia, studioque
sancte excitato ejus, qua desursum est, sapientiae.
Hac si fuerint praestita, Sacrorum Alumni ex
Diviua Scripture studio non modo maximam colligeat utilitatem ad catholicum dogma tuendum ac
vindicandum, verum etiam sibi acquirent supereminentem illam Jesu Christi scientiam, qua perfecti
evadant verbi divini administri, ad omne opus bonum
instructi.
Fausta cuncta Tibi. a Domino, Supremo bonorum
omnium Largitore, eni::e adprecor,
Ampletudini Tue,
Romae, die 25 januarii, in festo Conversionis Doctoris Gentium, anno 1924,

addictissimus,
SCajetanus Card. BISLETI,
Praefectus.
L. t S.

t

Jacobus SINIBALDI, Episc. Tiberien.,
Secretarius.

Lettre du cardinal GASPARRI

a M. COSTE

Dal Vaticano, 3z janvier x934.
SECRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA

RiVtREND PtRE,
Le Saint-Pere a accueilli avec une particulire bienveillance le don filial des huit volumes de la Correspondance de saint Vincent de Paul dont vous avez
eu la delicate pens6e de Lui faire hommage.
Non seulement Sa Saintete vous remercie paternellement de cet envoi, mais Elle vous f6licite d'avoir
publie les (( Lettres, Entretiens et Documents ), qui
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sont le vrai miroir d'un saint qui, par ses oeuvres,a Wt6
la plus belle incarnation de la divine Providence
pendant la premiere partie du dix-septieme si&cle.
Le Saint-Pere souhaite de nombreux lecteurs a ces
pages, qui sont de nature a porter et a maintenir
dans les ames la suavit6 de la grace divine.
Et comme gage de sa bienveillance speciale, le
Saint-Pere est heureux de vous envoyer de coenr la
B6n6diction apostolique.
Veuillez agreer, mon RAvrend Pere, l'assurance
-de mon entier devouement en Notre-Seigneur.
P. C. GASPARRI.

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LES DEUX MAISONS-MERES
14 novembre 1923. -- Reunion des directrices de
patronages. On rappelle la necessite : i* de l'6ducation surnaturelle; 2' de 'instruction religieuse qui
pourrait 6tre d6veloppbe encore plus; 3* de la formation sociale pour preparer les jeunes filles a la vie
qu'elles doivent mener quand elles scront etablies on
marines.
19 novembre. Ce que nous faisons en Turquie,
conference & l'Institut catholique, par M. Cazot,
assistant de la congregation de la Mission.
Nous donnons quelques extraits de cette conference :
t De tout temps, 1'Orient a exerce une puissante
fascination sur l'apostolat chr6tien. Saint Francois
d'Assise n'avait-il pas voulu aller en Orient pour y
trouver le martyre, et desespbr6 de n'y avoir rencontr6 que des 6gards, il s'en 6tait revenu a Assise.
( C'est que l'Orient est le pays oh Jesus-Christ est
n6, oh il a v6cu, ou il a souffert et oh il est mort sur
la croix pour la redemption des hommes : c'est celui
de sa sainte Mere que nous v6nerons et qui est aussi
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la n6tre; c'est celui des ap6tres et des premiers martyrs de la religion chr6tienne. Ce sont les saints Lieux
et c'est tout dire. C'est ce mot qui a entrain6 I'Europe
tout entiere pour la delivrance de la Palestine du
joug musulman. Ce furent les Croisades. Le temps en
est passe. Mais aux expeditions militaires ont succedi
d'autres croisades plus pacifiques : ce iurent celles
des missionnaires qui, depuis des siicles, sont venus
en grand nombre dans les pays de l'Orient. II y en

eut toujours depuis le temps des Croisades et il y eut
parmi eux de nombreux martyrs.
« Le roi Frangois I" est le premier prince chr6tien
qui ait entretenu un ambassadeur aupris du sultan.
En 1533, Jean de La Forest concluait le premier trait6
avec la Sublime Porte, et d6ja on y avait envisagA la
fondation d'une maison de religieux franqais a Constantinople. Aussi les Jesuites d6barquaient & Constantinople en 1583 et prenaient possession de l'ancien
couvent de Saint-Benoit.
c Ils ouvrirent une ecole, s'occuperent des forgats qui
etaient alors au nombre de 4ooo dans les bagnes du
sultan; ils travaillerent surtout a r6concilier les Eglises
s6parees avec Rome, en inaugurant des conferences
religieuses avec leurs principaux chefs hi6rarchiques.
Les r6sultats en furent inattendus : le patriarche
d'Antioche, celui d'Alep, les m6tropolitains d'Ephese
et de C6sar&e reconnurent l'autorit6 apostolique du
Pape; d'autres voulurent meme se rendre & Rome
pour y faire leur soumission au chef de 1'iglise.
a Mais la peste 6clate; tous les religieux sont
emportis par le fleau en quelques semaines. Tout est
a refaire. On le refera.
« En effet, en 1587, ce sont les Capucins qui succident aux Jesuites, avec saint Joseph de LUonissa,
qui pr6tendit m6me convertir le sultan. II recueillit
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coane fruit de son zlie tons les tourments du martyre, hormis la mort.
n En I6og, les J4suites rentrent a Constantinople.
Mais les persecutions recommencent : le vicaire des
Capacins est itrangli et jeth dans le Bosphore; tous

Les J6suites sont enfermis au chitean des Sept Tours,
qui en a va bien d'autres. A peine sont-ils delivr6s
que la peste eclate de nouveau; puis c'est I'incendie
de lear residence : Saint-Benoit briila en 1660, en
i686, en 1696, enfin en 1731. Malgri tout, 1'apostolat
se poursuit inlassablement : cat&chismes, predications,
oeuvres do bagne, enseignement meme du franais
aux grandes families grecques. Mais non moins inlassablement se poursuivent les persecutions. Les chefs
religieux grecs et armeniens se sont dresses en face
des missionnaires catholiques et ils excitent les Turcs
cntre eux.

u En 1773, les J6suites 6taient supprimis par le
pape Clement XIV et,en 1783, leur r6sidence de SaintBenoit passait aux Lazaristes. M. Viguier, ancien
prefet apostolique d'Alger, vint en prendre possession. Ce fut le m3ame apostolat qui allait continuer,
mais aussi les memes persecutions : en 1792, la

rapture Cclatait avec les d6legu6s de la nation franSaise, parce que M. Viguier avait refuse de preter le
serment requis par la Constitution civile du clerge.
En 1798, quand Napoleon desceadit en Egypte, les
Lazaristes furent emprisonnes et ils ne devaient rentrer & Saint-Benoit qu'en 1802. Ils ne I'ont plus quitth.
c Tel est, en racourci, I'histoire de tout I'apostolat
des missionnaires en Turquie a travers les siecles et
jusqu'au dix-neuvieme siecle : des euvres diverses,
des ecoles; puis des persecutions, la peste, le chol6ra,
l'incendie, des oeuvres qui naissent, grandissent, se
developpent, puis qu'une catastrophe vient aneantir.
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a Ce fat surtout au dix.neuvieme siecle que se
rbalisa la conquete pacifique de la Turquie par l'apostolat, et la France fut a la tete de cet apostolat. La
France avait la protection des Lieux saints; elle
avait la protection des catholiques diss6min6s dans
tout I'empire, que dis-je? de tous les chritiens, et
c'est sous son 6gide que les missionnaires de tous les
pays et de toutes les races se sont infiltr6s enTurquie.
Tout le dix-neuvieme siecle peut se r6sumer en ces
mots : ce fut la pne6tration lente, mais continue, des
missionnaires, religieux et religieuses, dans toutes les
parties de 1'empire turc, et on peuL dire qu'ils 1'ont
occup6 tout entier.
. A la fin du dix-neuvieme sikcle, la conquate etait
faite : du golfe Persique a la mer Noire et aux Dardanelles au nom sinistre, de la M6diterranbe a la
frontiere persane, il se rencontre de nombreux 6tablissements religieux dont la plupart sont francais, et
c'est a tel point que le francais est devenu I'une des
langues usuelles de la Turquie. Apres avoir parcouru
les contrbes de l'Orient en 1919, S. Em. le cardinal
Dubois s'6criait : ( Nous ne savions pas que la France
poss6dit en Orient tant d'oeuvres scolaires et tant
d'6tablissements de bienfaisance. II faut venir en ce
pays pour se convaincre que la France y occupe le
premier rang %,.
- En effet, a Bagdad et & Bassorah, ce sont les
Carmes avec leurs 6coles, leurs orphelinats et leurs
ceuvres diverses; au centre de la Misopotamie, du
Tigre a la frontiere persane, ce sont les Dominicains
avec de nombreuses r6sidences, dont la principale est
Mossoul. Franchissez la frontiere persane (car la
Perse elle-meme n'a pas echapp6 h l'emprise de nos
missionnaires), vous y trouverez les Lazaristes qui y
avaient des missions et des 6coles : quatre d'entre
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eux ont 6t6 massacres en g918 par des musulmans de la
Perse. A Merdin, a Diarb6kir, a Karpout, de m&me
qu'en Cilicie, ce sont les Capucins franqais. Dans toute
1'Arm6nie, les J6suites avaient de nombreux colleges
et des missions florissantes; sans compter leurs 6tablissement d'Asie Mineure et de Syrie, et surtout leur
universit6 de Beyrouth.
« En Syrie, a Constantinople, a Smyrne, en Mac6doine, en Gr6ce ce sont les Lazaristes qui y ont des
missions, des colleges, des 6coles et des ceuvres de
bienfaisance. Ils avaient en Mac6doine une int6ressante
mission pour les Bulgares du rite slave qui donnait
de belles esp6rances et que les guerres balkaniques
ont entierement ruin6e : il m'en est reste un souvenir
emu; car je iui ai consacr6 dix-sept ans de ma vie.
( A Constantinople, en Asie Mineure, en Bulgarie
surtout qui est leur fief, les Assomptionnistes avaient
des 6tablissements prosperes. De plus, dans le territoire des missions sp6cialement confi6es a des congr6gations religieuses, on trouve de nombreuses maisons
fond6e.s par d'autres congr6gations d'hommes ou de
femmes : les Freres des 6coles chr6tiennes et les
Petits Freres de Marie, les Sceurs de Saint-Vincent de
Paul, les Sceurs de Saint-Joseph, les Oblates de 1'Assomption, les dames de Sion avec des pensionnats
de premier ordre, des Trappes et des Carmels; que
sais-je encore? Tous les ordres et toutes les communaut6s s'y coudoient et y vivent d'ailleurs en bonne
harmonie. Au moment oi 6clata la guerre de 1914, il
y avait dans le proche Orient pres d'un millier d'6tablissements sous la protection du drapeau de la
France, partag6s en 7n ordres religieux. 13oooo 6coliers se pressaie-,, dans nos 6coles et nos colleges:
2 millions de ,n- .ades fr6quentaient nos h6pitaux et
nos dispensaires, dont 4oooo00000 pour la Palestiie
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seule; il s'y trouvait Io s6minaires, et la seule communautd des Seurs de Saint-Vincent de Paul etait
repr6sentee par un millier de religieuses.
« Aussi je comprends le profond 6tonnement de
l'empereur Guillaume, lors de son voyage en Terre
Sainte en I889, a la vue de toutes ces maisons pavoisees aux couleurs fraanaises A 1'occasion de son
passage, et comme il en temoignait sa surprise a
notre consul, M. Auz6py : ( Sire, lui repondit celui-ci,
il y a si longtemps que nous y sommes! ,,
( Or ce sont toutes ces communautes qui ont opere
la croisade pacifique et la conqukte de 1'Orient.
Chacune a trac6 son sillon, jet6 sa semence, et si la
recolte n'a pas &t6 partout satisfaisante, ce n'est pas
aux ouvriers qu'il faut s'en prendre. Je ne connais
rien de plus vari6 que les oeuvres diverses qui ont 6t,
ktablies. Que n'a-t-on pas fait pour gagner les ames
a Jesus-Christ ?
I yY a eu tout d'abord le ministare qae les missionnaires ont exerck aupres des catholiques latins des
diverses races de l'Orient; pauvres brebis perdues
au milieu de nombreux infiddles, courant les plus
grands risques pour leur foi et leurs moeurs et qui
n'ont pu triompher des tentations qu'ils rencontraient
que par les secours qu'ils ont trouves dans nos 6tablissements. La oi ils n'ont pas eu aupres d'eux des
maisons religieuses pour les soutenir, ils ont disparu :
cela est arrive en particulier dans presque toutes les
iles de la Grkce.
a On a fonde, en outre, de nombreuses maisons
d'education : seminaires, colleges, ecoles de toute
nature; on peut dire qu'on les a multiplides i profusion. Ils sont bien rares les etablissements de bienfaisance qui n'aient pas ouvert une ecole dans quelque
d6pendance de leur maison. On peut dire que tous
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les efforts de l'apostolat en Orient se sont portes de
ce c6t6, parce que 6coles et collbges 6taient le seul
moyen que l'on avait d'atteindre les musulmans et les
juifs, et mmee les schismatiques, et de travailler
aupres d'eux a la diffusion, sinon de 1'Evangile, du
mons de l'esprit chretien.
a Viennent ensuite les 6tablissements de charite
chrtienne : orphelinats de garcons et de filles, si
nombreux dans tout I'Orient, asiles pour les enfants
trouv6s, que recueillent nos religieuses et qui sont
6ler6s dans notre religion; des h6pitaux, des hospices,
des dispensaires, tous ces asiles de la misere, sans
compter la visite des pauvres et des malades chez eux.
II semble que toutes les ceuvres d'apostolat et de
charite qui se trouvaient en France ont emigre en
Orient et qu'elles y travaillent a rgeinirer ce pauvre
pays.
Il n'y a pas que les grands centres qui aient joui
des bienfaits de 1'apostolat catholique ; on s'est infiltr6
jusque dans les pays les plus recul6s, les coins les
plus ignores, qui ne se trouvent sur aucune carte,
partout oh il y avait du bien a faire, des ames a eclairer, des enfants & instruire, des miseres a soulager.
Combien je les admire pour les avoir vues de pres,
ces petites maisons oi, soit pretres, soit religieuses,
travaillent a faire du bien autour d'eux, essaims sortis
de la ruche mere, sentinelles perdues de la charit6,
enfonc6es comme un coin dans le bloc de l'infidelit
ou du schisme. Elles vivent la-bas, quelques pauvres
religieuses, loin de la patrie, loin des grands centres
mediterrankens, loin de leurs superieurs, avec qui les
correspondances sont rares et difficiles, obligees
d'agir bien souvent de leur propre initiative. Mais
elles sont la lumiire, elles sont la charit6, elles sont
le sang et la vie qui va jusqu'aux extr6mites, et elles
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sont heureuses, malgr6 leur isolement et lear solitude,
malgr6 l'abandon o6 elles se trouvent dans ces lieux
excentriques inconnus du commun des mortels, et oi
elles n'ont parfois qu'un pretre du rite oriental pour
le service religieux.
( Mais aussi qui dira au prix de quels sacrifices ? Il
est des mots qui reviennent sans cesse sous la plume
de ceux qui ont 6crit de la Turquie et de l'Orient :
l'incendie, la peste, le cholera, les tremblcmeui
s de
terre et les massacres, tous ces flRaux dont l'iglise,
dans les Litanies des Saints, demande & Dien de nous
preserver : a terrae motu, a peste, fame et bello ; et ce
sont ces fleaux avec lesquels les missionnaires n'ont
cess6 d'&tre aux prises en ces pays lointains.
(cTant6t, c'est I'incendie, si fr6quent et si terrible
en un pays ou les maisons sont presque toutes en
bois et oh le vent souffle avec violence. Que de fois,
a Constantinople, j'ai vu des quartiers de la ville
d6vores en quelques heures par les flammes! Il y a
quelques annees a peine, c'etait la ville de Salonique
qui, presque tout entiere, devenait la proie du feu. 11
y a un an, les journaux etbient remplis des horreurs
de l'incendie de Smyrne. D'autres fois, c'est la peste
ou. le cholera qui tuent les missionnaires et obligent
A fermer les 6coles et les maisons; quelque temps
avant la derniere guerre, quatre Filles de la Charit6
de la maison de Beyrouth 6taient emport6es par le
cholera qu'elles avaient contract, - au chevet des
malades: et tant6t c'est la guerre, avec les complications de la politique. »
20 novembre. Une mission polonaise, dont le
siege est 263 bis, rue Saint-Honor6, A Paris, a
6et organis6e par suite d'un accord entre l'6piscopat
polonais et le cardinal archeveque de Paris. Cette
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mission a 6te 6tablie pour la France entitre. Le directeur, actuellement M. Szymbor, pretre lazariste, a
requ de 1'6piscopat polonais un droit de contr6le sur
tous les pretres de sa nationalite residant en France.
... M. Szymbor envoie volontiers A ceux qui le
demandent : Le Confesseur polonais, ou " M6thode per-

mettant Atout pretre parlant le francais de confesser
les Polonais sans savoir leur langue ,. Prix : I franc.
22 novembre. -

On vient d'ouvrir aux Parisiens les

nouveaux magasins du Bon March6 qui ont remplack
ceux qui ont briil6, il y a huit ans, Apareil jour; cette
date appelle la reconnaissance des Filles de la cha-

rit6 car leur maison et leur chapelle furent providentiellement preserv6es. Hoc erit in signum.
26 novembre. - Nous nous r6jouissons d'apprendre
que le Conseil municipal de Paris vient de decider
a l'unanimit6 de donner a une place de Ia capitale le
nom du cardinal Amette.
27 novembre. - S. Em. le cardinal Dubois officie
pontificalement dans la chapelle de I'Apparition, A sept
heures et demie. Le soir, M. Bettembourg, visiteur de
Belgique, chante les VWpres et M. Mott nous rappelle
la necessit6 des bonnes oeuvres et les conditions
qu'elles doivent avoir pour &tre v6ritablement bonnes
ceuvres. Le meme M. Mott preche la neuvaine ou plus
exactement la dizaine qui s6pare la fete de laM6daille
de la fete de l'Immaculee Conception.
Racontons a ce propos 1'historique de la fete tel

qu'ii fut donn6 par le P. Fiat dans une conference

(1910) :
a On attendit plus de cinquante ans pour faire
authentiquer la Medaille; ce ne fut qu'en 1880, je
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m'en souviens, qu'on m'en parla. On m'&crivit de
demander quelque chose a Rome pour le 27 novembre.
Je r6sistai. Le v6ndrable M. Mailer, visiteur d'Espagne,
6tait un des plus ardents a me.precher. Une boNne
sceur du fond de l'Ambrique sans s'e&te entendue
avec M. Mailer, me sollicitait de la meme manibre. Je
me laissai faire.
, On demanda la messe de Notre-Dame des
miracles d6ej approuv6e dans certains dioceses. On
ne r6pondit pas. Pourquoi? On ne voyait pas pour
quelles raisons nous faisions cette demande. Envoyez
nous des documents, "me dit-on. Nous avons envoy6
la notice sur la M6daille miraculeuse. Apres l'avoir
lue, le cardinal Mazzella n'h6sita pas un instant a se
charger de l'affaire et il ajouta: cAAh q ! Vous auriez
df pr6senter la cause de Catherine Labour6. Si les
J6suites 1'avaient, ce serait d6ji fait., Je recus cette
r6primande d'avoir n6glig6 la cause de soeur Catherine. La cause de la fete de la M6daille marcha bon
train; j'avais demande une petite fete le 27 novembre;
on m'accorda une grande fete et de plus on m'ordonna
de pr6senter la cause de soeur Laboure.
cApres cela, on f&ta bien la sainte Vierge; pendant
les fetes, j'entendis au milieu de la foule (j'etais d6ji
sourd, mais pas comme aujourd'hui),j'entendis quelqu'un qui disait : II faudrait la faire couronner. , Je
gardai cela pour moi et, quelques ann6es plus tard,
aprms en avoir parlM au cardinal de Paris, nous demandimes a Rome.
« Le pape Leon XIII d6l6gua Mgr Richard pour
le couronnement.Je ne tenais pas a la terre; il me semblait que j'etais ivre et j'allai disant, comme saint
Pierre a la Transfiguration, des choses impertinentes;
je disais tout haut a qui voulait m'entendre : u Jamais
superieur g6n6ral n'a eu pareille consolation. a
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Puisque nous avons cit4 le P. Fiat au sujet de l'historique de la fete, donnons-lui encore la parole an
sujet de l'admission des fideles a la chapelle, du
27 novembre au 8 dicembre. II crivait le 9 d6cembre
1913 :
" Tous les ans, a l'occasion des belles fetes qui
viennent de se clore hier a votre chapelle et en entendant parler du concours constant des fideles, je me
demande si la sainte Vierge ne demande pas autre
chose de nous... La sainte Vierge a dit : a Venez l1 au
pied de cet autel. La les graces seront ripandues sur
toutes les personnes qui les deinanderont, grands et
petits ; mais qu'on prie. n
(tOn a craint, parait-il, que ce pilerinage ne nuisit
a la communauti et la sainte Vierge se transporta a
Lourdes. Mais l'affluence des fid~les a vos f6tes me
fait penser que la sainte Vierge, sans quitter Lourdes,
reviendrait volontiers chez vous.
, Est-ce que ces jours de fete genent beaucoup la
marche de la communaut ? Est-ce qu'on ne pourrait
pas ajouter quelque chose a ce qui se fait, par exemple
le " samedi du mois?
L'annie suivante, 12 d6cembre 1914, alors qu'il
n'6tait plus superieur g6ndral, M. Fiat ecrivait: « C'est
une vraie jouissance d'apprendre que I'affluence des
fideles est toujours consid6rable aupris de votre
Vierge Immacul6e. Le peuple a un instinct surnaturel
qui suppl6e a l'instruction qu'il n'a pas toujours. Etant
donn6 que la sainte Vierge a apparu lM et que par
suite la aussi est la b6endiction de Dieu toujours,
il est facile de comprendre que le peuple aime a venir
la et qu'il y 6prouve les effets de la bienveillante et
puissante intercession de la sainte Vierge. Lun de
mes regrets est de n'avoir pas assez insiste pour que
l'accis de votre chapelle ne fft pas rendu si rare et
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si difficile aux fiddles... La reserve de la communaut6
s'explique par celle du P. Aladel et par la considration que les manifestations de i83o n'etaient pas
authentiquees par l'Eglise. Mais depuis que l'1glise a,
par la fete de la Medaille, reconnu la verite des
apparitions... ii semble que la reserve n'est admissible
qu'autant que la communaute serait expos6e a de
grands inconv6nients ou & de grands dangers, et
encore, il y a lieu de craindre qu'on ne s'imagine trop
facilement des dangers ou des inconvenients. Si la
sainte Vierge est pour nous et si elle veut cela, ne
peut-elle pas nous couvrir de sa protection ? Vraiment .
apres tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait pour
nous, la pruderie a son 6gard serait bien d6plac6e.)
Le bon P. Fiat doit &tre bien content de voir du
haut du ciel que ses recommandations ont 6t6 prises
en consideration et que Notre-Dame de la Medaille
miraculeuse est honoree par une affluence de fidles
toujours considerable.
Notre-Dame de Lourdes a 6et honoree par trois
belles 6glises superposees; de plus, dans le voisinage
d<e la basilique, des films cinematographiques reproduisent aux yeux des fiddles la sirie-des apparitions
et la vie de Bernadette Soubirous; on a meme reconstituk dans une s6rie de chambres les principales
scenes de la vie de la voyante de Lourdes; c'est un
spectacle qui frappe, qui.grave dans les esprits, qui
aide a prier. Qui sait si un beau film des apparitions
de i83o et de la vie de Catherine Labour6 avec con-

f6rences A l'appui ne contribuerait pas A faire connaitre et aimer Notre-Dame de la M6daille miraculeuse et la cornette ?
29 novembre. -

II y a deux cent quatre-vingt-dix

ans, quatre filles des champs se groupaient autour de
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Mile Le Gras dans une maison de la paroisse saint
Nicolas du Chardonnet.
Ce n'itait qu'une petite confrerie de la chariti,
dependant de l'archeveque de Paris.
La petite source est devenue un ruisseau, une riviere,
un grand fleuve; elle est aujourd'hui dans le monde

entier.
Elle est devenue une societ6, soustraite Ala juridiction des eveques, d6pendant des successeurs de saint
Vincent, r6gie par le titre XVII du Droit canon (673681).

3 dicembre. - Les retraites sacerdotales mensuelles
ont cess6 a Saint-Lazare, faute de retraitants. II faut
dire que, partout autour de nous, les pr&tres se sont
groupes en petites associations ecclesiastiques et que
la maison de retraite de Clamart reooit les pretres
qui vont huuorer saint Ignace, patron des exercices
spirituels.
8 dicembre. - Fete chere A la double famille de
saint Vincent. - L'Eglise de Paris a depuis longtemps
&tCdevote Al'Immaculee Marie et saint Vincent et la
bienheureuse Louise de Marillac ont herite de la devotion des Parisiens. Nous voyons dans les Missels et
Breviaires parisiens anterieurs au dix-septieme si&cle
des offices de la Conception. On lisait au Breviaire
six lemons empruntees a une lettre de saint Anselme
dans laquelle il rapporte A quelle occasion cette solennit6 a 6t6 6tablie en Angleterre par Guillaume le
Conquerant. - En 1584, Pierre de Gondy corrigea le
Br6viaire de Paris : il mit, Ala fete de la Conception,
des lecons nouvelles tirbes de saint Jean Damascene
et de saint Augustin. -

Le Rituel parisien de 1701 dit

que la fete de l'Immacul6e Conception est une fete
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ch6mbe et qu'en ce jour on doit s'abstenir de toute
oeuvre manuelle et servile. Le Briviaire de 1735 contient
un tres bel office de l'Immaculee
Conception oit la
doctrine est nettement affirm6e, on y cite les plus
beaux textes scripturaires, patristiques et conciliaires
en faveur de la d6votion : elle te brisera a tte (Gen. 3);
ce serapour votre nom, 6 Seigneur, une gloire mimorable
qu'il sqit abattu par la main d'une femme (Judith, 9) ;
il a diployi la force de son bras (Luc, ) ; je sanctifierai le tabernacle du timoignage (Ex., 29); c'est une
grande cuvre car on prdpare une habitation i Dieu (I.
Par. 29); je suisle Dieu d'Abraham, ton pfkre; ne crains
pas, je suis avec toi; je te binirai (Gen. 26); le ToutPuissant a fait en moi de grandes choses (Luc, i);
Dieu I'a aidie de bon matin (Ps. 45); vous etes biniepardessus toutes lesfemmes de la terre (Judith, 13); le saint
Concile de Trente diclare que ce n'est pas son intention
de comprendre, dans le dicret sur le pichk originel, la'
bienheureuse et immaculie Vierge Marie, mkre de Dieu;
maisqu'il faut observer les constitutionsdupapeSixte IV,
sous les peines qui y sont contenues et qu'il renouvelle
(ce dernier passage est r&cite a Prime); dks le sein de
ma mkre. vous etes mon Dieu (Ps. 21); comme un lisau
milieu des ipines, ainsi est ma bien-aimie parmi les
autres filles (Cant. 2); vous etes toute belle, ma bienaimie et ii n'y a pas de tache en vous (Cant. 4); ma
scwu, mon epouse est un jardin fermi, une fontaine
scellie (Cant. 4); ma coiombe est unique, elle estparfaite
(Cant. 6). Les hymnes de 1'office renferment egalement
de belles pensbes : celle de Vepres oppose Eve A
Marie; celle de Matines dit de Marie qu'elle est une
maison digne de Dieu; un temple magnifique que le
Souverain Artisan a fait de sa propre main; une
arche tout illuminee .de splendeur, sans tknebres;
I'hymne de Laudes la repr6sente comme 1'aurore du
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soleil naissant; celle des secondes VEpres dit que
Dieu n'avait encore accorde a personne des dons
aussi magnifiques et il ajoute que la gloire des Anges
ne l'6gale pas. Le missel de 1762 rapporte a l'ppitre la
promesse faite a nos premiers parents; le Pastoral de
1786 ordonne aux pretres de rappeler aux fideles
a que Marie a 6te enrichie des tresors de la grace et
orn6e de tons les dons de 1'Esprit Saint au moment
o6 les autres hommes sont envelopp6s dans la masse
corrompue du pech6; qu'il etait indigne de jisus
Christ que l'arche vivante dans laquelle il devait
reposer eit 6t6 infect6e par le p6chi; que, d'apres
saint Ambroise, Marie est une plante mystirieuse
qui n'a ni le noeud du ptche originel, ni l'6corce du
pech actuel; que saint Augustin vent qu'on ne parle
en aucune facon de la sainte Vierge quand il s'agit de
pech6, a cause de I'honneur que l'on doit a son Fils
Notre Seigneur J6sus-Christ, etc., etc. Enfin, pour ne
pas prolonger cet historique de la divotion de Paris
S1l'Immaculie Conception, arrivons a 183o, annke des
apparitions de la rue du Bac, et admirons la belle messe
que devaient alors reciter le 8 d6cembre tous les pretres
de Paris. Citons quelques morceaux - voici la collecte : Dieu, qui pour I'konneur de Notre SeigneurfJsusCkrist avez preservi sa mkre la Vierge Marie de toute
tache de ptchr,
nous vous prions de nous purifaer par

votre grdce de toute iniquiti, nous qui celebrons la trks
iure Conceptiox de Marie. La secrete expose la mmem
id&e: Dieu qui aves privenu des binedictions de votre
borti la biekheureuse Vierge Marie choisk pour etre I'ha-

bitation de votre Fils unique, etc.; l'antienne de la communion dit que Dieu a fait et form6 la sainte Vierge,
qu'il a ete son secours des le sein de sa mere.
Cette devotion de nos ancetres a &t magnifaquement recompensie par i83o (apparition dans une
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chapelle de Paris) et c'est de tout coeur que ce matin,
8 decembre, nous avons lu 1'acte de consecration a
Marie immacul&e. M. le Sup&rieur gen&ral, a la r6p6tition d'oraison, nous a commente l'introit de la messe:

Gaudensgaudebo.
A quatorze heures, conference aux Securs sur la
maternit6 spirituelle de Marie : convenances, nature
de cette maternit6, conclusion.
1o dicembre. - Reunion des Dames de la charit6.
La Tres Honoree Mere assiste la reunion. On continue l'etude de I'exercice de la misericorde corporelle.
Dans plusieurs endroits, il y a. tendance a remplacer
les boas par des dons en nature; cela empeche Ie
trafic des bons; cela humilie moins le pauvre a qui il
en coulte toujours d'aller acheter des denrees avec les
bons; cela permet de soulager plus intelligemment le
pauvre, en lui donnant ce dont il a besoin selon
son etat, sa maladie, son age; on pourrait acheter en
gros certaines denrbes, avoir comme un magasin de
cbarit6. - La Tres Honoree Mere demande aux smeurs
si l'on trouve facilement des veilleuses pour passer la
nuit au chevet des malades; les seurs repondent qn'ii
est difficile d'en trouver et qu'elles exigent dessalaires
difficilement abordables pour le budget des charitbs
de paroisse; on signale une association qui a pour but
de veiller les.malades pendant la nuit; on prendra
des informations ce sujet.
14 dicembre. - Assembl6e ghnirale des Dames, de
la charit6. La messe est dite par M. le Superieur
general. S. G. Mgr Roland-Gosselin assiste dans le
cheeur. La chapelle est remplic par un trbs grand
nombre de Dames de la charite et par quelques
membres de I'association Louise de Marillac, sans
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compterles sceurs. Les jeunes gens de Saint-Lazare
chautent des motets en l'honneur de Marie Immaculbe
et de saint Vincent. Iln'y a pas eu de salut apres la
messe, conformement au d6sir de S. tim. le cardinal
Dubois, qui pr6fere qu'on s'abstienne, sanf raison particuliere. Apres la messe, on fait la lecture des noms des
dames nouvellement reques, ainsi que da nicrologe, et;
l'on r6cite le De Profundis. Mgr Roland-Gosselin
adresse ensuite la parole aux Dames :il est heupeux de
les voir en si grand nombre; il leur rappelle que Dieu.
est charit6 et que les oeuvres de charit6 seronttoujours.
necessaires; cc on parle beaucoup des ceuvres sociales,
elles sont a l'ordre du- jour; mais elles n'empechent.
pas la misere et par consequent ''exercice de la charite ». Sa Grandeur parle de la misere des faubourgset de la banlieue de Paris; il invite les Dames et les
sceurs a porter A ces pauvres et le secours matiriel et
le secours spirituel, a leur donner Dieu; il leur offre
comme modele Marie immacul6e; elle a &6t pure,
degag6e de l'amour-propre, voilh pourquoi elle a aimb
Dieu et le prochain d'un amour incomprehensible;
soyez pures, vous aimerez d'autant plus Dieu, vous
aimerez d'autant mieux le prochain.
16 dicembre. - Reunion a la communauti de 1'ceavre
Louise de Marillac h seize heures et demie. L'orateur
applique, aux nombreuses jeunes filles qui remplissent
la chapelle et les tribunes, le beau texte de 'ap6tre
saint Jacques : La religion pure el immaculee devant
notre Dieu et Pare n'est pas autre que visiter les orpkelins et les veuves dans leur ditresse et se preserver des
souillures de ce monde. Puret6 et charit6, voilk le
programme de l'association. Grace ADieu, les membres
de l'association rbalisent cette double fin : elles
visitent les malheureux, elles les visitent souvent (tous
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les quinze jours, tous les huit jours, quelquefois tous
les jours et mcme plusieurs fois par jour); elles les
visitent avec esprit de (oi (voyant Jesus-Christ en eux
et diveloppant cet esprit par leur devotion a l'Eucharistie et a la sainte Vierge); elles les visitent en leur
portant le secours materiel, fruit de leurs iconomies,
de leur travail, de leurs industries (leur donnant le
nicessaire en vetements, chaussures, nourriture, payant
leur loyer, faisant leur m6nage, leurs commissions,
les soignant dans leurs maladies); enfin elles les
visitent en exercant a leur 6gard la mis6ricorde spirituelle dont on cite plusieurs exemples remarquables;
elies rialisent done bien la premiere partie de la
parole de saint Jacques : visitare pupillos et viduas in
tribulationeeorum; et ce souci de charit6, cette preoccupation de faire du bien, cette pens6e orient6e
fr6quemment vers la mis6ricorde , ce temps consacr6
a voir les pauvres, a leur trouver de l'argent, tout cela
les d6tourne des dangers du monde, des lectures
dangereuses, du p6ch6, tout cela les maintient pures
et leur fait pratiquer la seconde partie du programme
de saint Jacques : immaculatum se custodire ab hoc
seculo. Done les membres de I'association Louise de.
Marillac qui s'acquittent bien de leurs obligations ont la
vraie pi6t6, la pi&t6 solide, religio munda et immaculata,
celle qui plait a Dieu, apud Patrem et Deum. Aussi
Dieu les benit-il et elles augmentent chaque annee
en nombre. Actuellement, il y a dans le monde entier
131 associations, 4028 membres qui ont fait 37 343 visites et qui ont d6pens6 cette annee 126852 francs.
L'orateur termine en montrant aux jeunes filles un
beau modble de puret6 et de charit6 dans la sainte
Vierge : elle est immaculee, elle s'est gard6e pure des
souillures du pech ; elle est charitable : elle visite de
temps en temps la pauvre humanit6 dans ses misrres;
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elle est venue en particulier dans cette chapelle, elle
y a pleur6 sur les malheurs de la France et du monde.
Elle realise a la perfection la parole de saint Jacques:
elle est un modble admirable pour les membres de

i'association. L'orateur, s'adressant a la Vierge du
globe, lui consacre la chore association et prie Marie
de la presser sur son coeur et de l'offrir k Dieu, comme
elle offre le globe, le monde entier; it termine par
une pri&re & Louise de Marillac, dont le corps repose
dans cette chapelle et qui, elle aussi, a bien rempli le

programme de saint Jacques, ayant et6 pure au point
d'emporter dans le ciel 1'innocence de son baptime,
ayant 6ti charitable toute sa vie, malgr6 une sante
d6bile et ayant excite les Dames et les Filles de la
chariti a visiter les pauvres.
17 dicembre. - On nous lit a l'oraison la meditation sur saint Lazare; c'est qu'en effet, hier, au marty-

rologe, le lecteur nous a dit : a Marseille, en France,
le bienheureux Lazare, 6v6que, que le Seigneur a
ressusciti d'entre les morts; et c'est qu'autrefois et
encore actuellement notre maison-mere s'appelle SaintLazare. Il est vrai que le Lazare qui a donn6 son nom
au prieure remis i saint Vincent par M. Lebon,
n'6tait pas le Lazare, frere de Marthe et de Marie,
mais le Lazare de la parabole qui fut populaire an
moyen age et regard6 comme le patron des mendiants,
des pauvres, des 16preux, des ladres (contraction de
Lazare). De lI est venu le nom de ladrerie, de saint
Lazare; de 1• le nom actuel de lazaret donne aux
6tablissements de d6sirfection. Mais comme ce Lazare
ne se trouve pas dans le Martyrologium Romanum
on a pris comme patron liturgique, religieux, le saint
Lazare, ami de Notre-Seigneur et voili pourquoi autrefois c'itait grande fete chez nous que la f&te de saint
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Lazare, frere de Marthe et Marie. L'Eglise de Paris
(et nous avec elle) ceC1brait cette solennit le 2 septembre; mais elle reunissait dans une seule fete Lazare,
Marthe, Marie.
C'est en souvenir de ces anciennes .etes que
M. I'assistant a eu la bonne pens6e de nous faire
m6diter sur saint Lazare. J'avoue que j'ai plus m6dit6
sur notre ancienne maison Saint-Lazare que sur le
saint lui-meme. Je me suis represent6 la chbre et
vieille maison devenue actuellement une prison de
femmes, ne conservant plus du temps de saint Vincent
presque aucun vestige puisque les plus vieux batiments
qui sont encore debout sont du temps de M. Alm6ras. Cependant on pretend qu'il- y aurait encore
une vieille cloche qui a sonn6 du temps de saint
Vincent et a laquelle notre Pere a obei comme a la
voix du Christ. Nous lisons, en effet, dans e Temps,
sous la signature de G. Montorgueil, I'article suivant:
LA CLOCHE D'ARGENT DE SAINT-LAZARE

Elle est la plus petite des quatre qui garnissent le campanile du batiment central : trois sonnent les he-ires; ia quatrieme, celle qui nous occupe, a, comme destination, d'indiquer & la communautz des religicuses de Marie-Joseph les
mouvements que ces dames et les ddtenues qu'elles surveillent
doivent accomplir dans la journ6e-: lever, priires, diffErents
emplois du travail, rrcreation, repos, coucher.

Comment est-elle venue 1k, si petite, N cbt6 de ses soeurs?
On n'en sait rien. La place qu'elle occupe, de quart en coin,
semble lui avoir 4t6 octroyie par grice. Elle n'a pas 4tA faite
pour ce campanile, elle vient vraisemblablement du clocher
de l'ancienne chapelle qui donnait directement sur le grand
chemin de Saint-Denis. Ce clocher, qui menacait ruine, fut

dmioli en 1823, et la cloche ans -

il y .a donc exactement cent

fut transportde dans le campanile actuel du bitiment

central.
Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'on la nomme a la cloche
d'argent n.

-34Est-elle d'argent F Le docteur Le Pileur voulut en avoir la
certitude. Une lime fine discrttement maniee, deux petits
copeaux enleves au burin lui out permis de recueillir assezde metal pour savoir, par les essais de M. Bardy, directeur
du service des douanes, qu'elle est tout simplement en bronze
et d'un alliage ordinaire, mais elle est tres sonore et son
timbre est celui de l'argent.
Sa decoration est notre probleme. Au cerveau se voit une
ligne de fleurs de lys d'un tr:s joli dessein; une bande, audessous, porte I'inscription Jesu Maria, Pan 1649. Deux
plaquettes d'un relief accentu6 representent Plune la Vierge
portant 1'Enfant Jesus, l'autre saint Jean 1'Evangeliste.
Viennent ensuite deux pieces capitales. L'une figure les armes
de France et de Navarre accolees : les deux 6cussons, surmontes de la couronne royale, sont entoures du collier du
Saint-Esprit. L'autre piece se compose d'un ecusson meubli
des symboles de la Passion et d'un cercle plat sur lequel on
lit lobie de la paix (l'objet de la paix).
Cette cloche parle par ses attributs : le tout est de la comprendre. Le docteur Le Pileur croit Pavoir comprise. On va
voir, s'il ne s'abuse point, que la creation de cette cloche se
lie &Pun des principaux evdnements de notre histoire.
1 En effet, soutient-il, nous avous deux points de depart
importants : sa date de naissance, 1649; sa raison d'etre, inscrite autour de l'ecu; l'objet de la paix.
Cette annie 1649 est une des plus sombres du dix-septieme
sibcle. Louis XIII et Richelieu sont morts. Les- grands, qui
attendent depuis 1643, esperent enfin reprendre, sous ce
Mazarin qu'ils mCprisent, sous ce ministre 6tranger dont ilsignorent et la tdnacite et les immenses talents, la puissance
et les privileges que son predecesseur leur avait enleves. Ils
s'allient avec le Parlement. se revoltent contre le gouvernement et, tout en se preteL ant les fiddles serviteurs du roi,.
ils menacent pourtant si bien sa tranquiilite que, le6 janvier,
la cour quitte Paris. EC rdponse a ce depart, le 8 et le z3janvier, le Parlement rend deux arrets de proscription et de
confiscation contre Mazarin. Mais Pexil volontaire du gouvernement n'a pas simplifie les choses et, en attendant que
les ambitions particulibres se satisfassent, une epouvantable
misire se fait cruellement sentir dans le peuple.
Cette d6tresse 6meut le ccur charitable du , bon monsieur-

Vincent ,, qui n'est pas un politique. 11 n'aspire qu'a la paix..
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II en est le messager. President du Conseil de conscience, a
ce titre du moins, il a une enorme influence sur l'esprit
d'Anne d'Autriche. Le parti, qui ne veut pas d'une guerre
civile, qui espbre ramener la reine i des accommodements, a
dicide le Supdrieur general des Missions a s'entremettre
entre les Parisiens et le gouvernement.
Ce serait lei3 janvier 6.19 qu'il fit sa visite a la regente,
c'est le jour meoe oit le Parlement a rendu son deuxieme
arret contre Mazarin. La reine, si irritee qu'elle soit, et si
decidee . tenir tete aux adversaires de Pautoritd royale et de
son favori, entend avec deference le c bon monsieur Vincent n,
qui la supplie de prendre souci de la misbre du menu peuple
qu'une guerre civile aggraverait encore. II la quitte, riche
sinon de promesses, du moins d'esperances.
Dans la ddcision de la paix qui sera signde trois mois plus
tard, cette demarche n'a pas dui peser beaucoup. Mais il est
permis de supposer que l'une des premieres pensees de la
regente fat pour le chef vendrd des missionnaires. Alors, elle
se hata, pour consacrer le souvenir de cet episode pacifique
de nos guerres civiles, de commander cette cloche 1 ses
armes et d'en faire don A saint Vincent de Paul, qui avait
installe ses Pares de la Mission dans le convent de SaintLazare; elle y est encore.
(Le Temps.)

Quelques jours plus tard le Temps rectifiait deux
passages de cet article par la plume de M. le docteur
L6on Bizard :
D'abord la date gravee sur la cloche est 1643 et non pas
1649.
L'interpretation de l'inscription a Logid de la Paix n que
le docteur Le Pileur traduit a l'objet de la paix n est erronee.
La veritable orthographe des mots grav6s autour de P'ecusson
est Logif de la Paix, qui est le nom d'un fondeur repute de
1'epoque (milieu du dix-septieme siecle). Les divers motifs
-de l'cusson central ne sont aussi que les armoiries de ce
fondeur.
Docteur Leon BIZARD.

Ajoutons yne troisiime note due A la science de
-MM. Parrang et Coste, d'apres lesquels le nom da
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fondeur n'est pas a Logi6 de la Paix , mais < Tobie
de la Paix, ; ce nom se trouve aussi sur une cloche
de Gonesse qui est de la meme 6poque (1646).
25 dicembre. - Le frere de la sacristie a place une
creche plus grande que celle des annoes pricidentes
devant l'autel du bienheureux Clet; les fidles peuvent
ainsi plus facilement offrir leurs hommages au petit
Enfant Jesus qui est couch6 dans I'6table; ils peuvent
voir la sainte Vierge et saint Joseph a genoux des
deux c6t6s de Notre-Seigneur, les bergers debout,
I'un jouant de la flAte, l'autre se dbcouvrant, un
troisieme offrant un agneau; on apergoit un troupeau
de dix-sept moutons broutant I'herbe sur un beau
tapis, et, dans le lointain, on voit Bethl6em avec ses
maisons et ses murailles, travail d'un artiste du seminaire ou des ttudes; deux ampoules 6lectriques
mettent bien en evidence le divin Sauveur.
Nous ne chantons, selon l'usage de ces dernieres
annees, que le premier nocturne, suivi du Te Deum,
du cantique Minuit, chritiens, et de la Grand'Messe.
C'est M. le Superieur general qui preside les offices
de la nuit et M. Veneziani ceux du jour.
1924
I" janvier. -

La salle d'oraison se remplit des

jeunes gens qui habituellement font leur meditation
a part: toute la famille de Saint-Lazare est la autour
de M. le Sup6rieur g6n6ral; celui-ci nous commente,
en guise de programme pour I'ann6e, le passage de
l'6pitre du jour oft I'ap6tre saint Paul nous rappelle
que (cla grice de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestie, nous enseignant a renoncer a l'impi6t6 et aux
convoitises mondaines x; il en tire des applications
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pratiques et nous montre que, par l'acte
de protestation
que nous allons riciter, nous allons
r6aliser ce que
saint Paul demande de nous. Ensuite
M. Gleizes offre
a M. le Superieur gineral les voeux de
la maison de
Saint-Lazare et M. le Superieur g6neral
nous souhaite
de mettre en pratique la fin du texte
qu'il a comment6
tout a l'heure : vivre dans le temps
avec temperance,
justice et pi&t6, en attendant la bienheureuse
espirance, ce que le peuple a traduit
justement par ces
mots : bonne et heureuse annie et le
paradis a la fin
de vos jours. Nous recevons la benhdiction
de M. le Superieur general et nous allons offrir
le saint Sacrifice.
Dans la journ6e, nous rendons aux
sceurs la visite
qu'elles nous ont faite hier; nous parcourons
la maison
de la rue du Bac de bas en haut, de
long en large,
par les grands et les petits escaliers, portant
i toutes
les soeurs, sans oublier les malades, les
souhaits fraternels par lesquels nous demandons
que la double
famille de saint Vincent soit toujours
animbe de

l'esprit de son fondateur et que les deux
Maisons-

Meres soient vraiment les maisons
modiles de la

double Compagnie.
Le Mimorial des sceurs porte en ce jour
: Consicra-

tion. Images benites. Lecture de .la circulaire
de Notre
Tris Honorde Mere.
Par I'acte de consicratiox, les soeurs,
apres avoir
rappel6 les bienfaits personnels dont
elles ont 6ti
combl6es et les graces singulibres qui,
depuis quelques
ann6es, se sont doversees sur la petite
Compagnie, se
consacrent a J6sus sans partage pour
l'honorer comme
la source et le modle de toute charit6.
Les allusions

faites, dans cet acte, au renouvellement
de 1'esprit
primitif, la multiplication des vocations,
montrent
qu'il a ete compos6 apres les 6v6nements
de i83o. On
trouve dans les 6crits de la bienheureuse
Louise de
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Marillac un acte de protestation qui differe totalement
de celui dont nous venons de parler, mais qui ressemble beaucoup a celui que nous lisons a Saint-Lazare
en ce jour.
La coutume des images binites remonte a l'origine
de la Compagnie; nous en trouvons des traces dans la
correspondance de la bienheureuse Louise de Marillac; les images qui sont actuellement distributes ne
sont pas tres artistiques, mais elles ont un caractere
archaique qui ne d6plait pas.
La circulaire de la Trks Honoree Mere que les soeurs
lisent, cette annee nouvelle, a pour objet la chariti.
Chez nous, a Saint-Lazare, on nous a lu le soir la
circulaire de M. le Supirieur gen6ral. Nous donnons,
selon l'usage, la partie historique de ce document:
t Qu'elle soit done bonne pour tous, cette annie
1924! Qu'elle soit toute de joie et de consolation pour
la Congregation! Qu'elle soit une annie de progres
pour la petite Compagnie en pr6paration au tricentenaire de la fondation de la Mission, que nous f&terons en 1925 dans un meme sentiment de pieuse reconnaissance! Qu'elle soit une annie d'action de graces
pour tout ce que Dieu a fait en faveur de saint Vincent et de sa famille, au cours de ces trois siicles qui
vont etre &couls; ann6e de saintes r6flexions et de
bons propos pour assurer les futures destindes de
1'ceuvre et des ceuvres de notre saint, qu'il d6pend
de nous de faire tres belles et de rendre immortelles!
c( C'est bien sans doute en 1617, et le 25 janvier,
a Folleville, qu'a etc concue la Mission, ainsi que
saint Vincent aimait a Ie redire, rappelant le sermon
qu'il fit en I'bglise du chateau et qui fut, assure-t-il,
le premier sermon de mission. L'6glise, vrai bijou
d'architecture et de sculpture, existe toujours, intelligemment conserv6e par les Beaux-Arts; conserv6e
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aussi la vieille chaire a pr&cher d'odi il prononca.ce
premier sermon a la missionnaire. Cette iglise est pour
les enfants de saint Vincent un.but de filial pelerinage, et c'est une tradition de monter dans la chaire
qui fut souvent celle de notre fondateur durant ses
sejours i Folleville.
a Mais c'est a Paris, le 17 avril 1625, que prit nais-

sance la Congr6gation de la Mission, grice aux pieuses
largesses de la famille des Gondi. M. et Mme de
Gondi, t6moins des grands fruits que produisaient,
parmi les pauvres gens de leurs terres, les missions
qu'y prechaient M. Vincent et quelques prktres de
ses amis, vaulurent en assurer la perp6tuit6 par le
versement d'un capital- de 4o00o livres, somme fort
considerable pour l'6poque. L'acte de fondatipn, je
veux dire notre acte de naissance, serait A citer tout
entier; vous le lirez bient6t ailleurs; mais du moins
permettez-moi de vous en transcrire un extrait. Sans
nul doute, comme moi, il vous semblera entendre
comme un 6cho lointain, mais. fidle, de la grande
voix de saint Vincent. Les fondateurs disent done que
a Dieu leur ayant donn6, depuis quelques annees en
ca, le desir de le faire honorer, tant en leurs terres
qu'autres lieux, ils auraient considir, qu'ayant plu a
sa divine Majeste'pourvoir aux nicessitis spirituelles
de ceux qui habitent dans les villes de ce royaume,
par quantit6 de docteurs et de religieux qui les
prechent, catechisent, excitent et conservent en l'esprit de devotion, il ne reste que le pauvre peuple de

la campagne, qui seul demeure comme abandonni. A
quoi il leur aurait sembl, qu'on pourrait rem4dier parla pieuse association de quelques ecclesiastiques de
doctrine, piet6 et capacit6 connues, qui voulussent
renoncer tant aux conditions desdites villes qu'I tous
benefices, charges et dignitis de l'Eglise, pour, sous
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le bon plaisir des pr6lats, chacun en l'6tendue de son
diocese, s'appliquer entierement et purement au salut
du pauvre peuple, allant de village en village, aux
depens de leur bourse commune, precher, instruire,
exhorter et catichiser ces pauvres gens et les porter
a faire tous une bonne confession g&nirale de toute
leur vie pass6e sans en prendre aucune retribution,
en quelque sorte ou maniere que ce soit, afin de distribuer gratuitement les dons qu'ils ont requs de la
main liberale de Dieu. )
u Qui parle ainsi et trace les grandes lignes de la
Mission et les traits essentiels du missionnaire? Est-ce
Mme de Gondi? N'est-ce pas plut6t saint Vincent luimeme qui dicte au ndtaire les termes du contrat ?
o En meme temps que M. et Mine de Gondi assuraient la vie et la perp6tuit6 de la Mission, leur frere
Jean-Francois de Gondi, premier archev6que de Paris,
lui fournissait une maison, la premiere Maison-Mere,
en donnant a saint Vincent et a ses successeursla principalit6 du college dit des Bons-Enfants.
o Deux mois aprbs, en juin 1625, Mme de Gondi
allait recevoir au ciel la recompense de ses vertus et
de sa charit6. Son nom restera toujours en veneration
parmi les enfants de la Mission fond6e pak elle.
Avec l'agrement de M. de Gondi, saint Vincent se
retira des lors au college des Bons-Enfants avec
M. Antoine Portail, que vinrent bient6t rejoindre
MM. Francois du Coudray et Jean de La Salle, ses
premiers compagnons et associes pour l'ceuvre des
missions.
, Le college des Bons-Enfants conserva le titre
de Maison-Mere, durant sept ans, jusqu'en 1632,
date de l'entrie en possession du prieur6 de SaintLazare. Vous connaissez l'6difiante histoire de cette
donation et quels efforts il fallut pour vaincre le
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refus longtemps prolonge du saint, qui preferait
renoncer au riche prieuri plut6t que d'exposer sa
communautte
se ralentir dans 1'amour du silence
et la pratique du recueillement, deux conditions
essentielles de la vie interieure. D6ja, il avait formule sa devise, tant de fois repetie parmi nous, et,

j'espere, aussi bien gard6e que ripktee : a Chartreux
a la maison; ap6tres aux champs! ,
, La Congr6gation de la Mission est nee; elle se
developpe et s'organise; elle a une Maison-Mere, prdestinee aux vastes projets; elle est approuvee en
1632 par la Bulle Salvatoris du pape Urbain VIII. A
elle l'avenir.
, Les oeuvres interieures : missions aux champs et
aux galires, exercices des ordinands et retraites pour
toute sorte de personnes, s6minaires dioc6sains, dessertes des paroisses ou pelerinages, naissent et se
developpent au jour et a l'heure de la Providence.
( Je ne parle, vous le voyez, que des oeuvres propres
a la Congregation, passant sous silence,'mais sans
les oublier, ni meconnaitre leur grandeur, les autres
oeuvres, comme les Dames de la Charit6, les Filles de
la Charit6, les Enfants-Trouv6s, les secours aux provinces d6vastees, les h6pitaux, les communautis religieuses et tant d'autres.
It. tminemment catholique et apostolique, la Congr6gation de la Mission veut porter partout, m&me
au loin, I'esprit qui I'anime. b
S( Elle franchit les mdnts et, apres quelques essais,
se fixe definitivement a Rome, en 1639; puis A Genes,
en 1645; puis a Turin, en 1654.
( Elle passe les mers et va s'etablir en Pologne, A
Varsovie en 165i. C'6tait loin, alors, la Pologne, et
le voyage n'allait pas sans peril, ainsi que I'exp6rience le montra plus d'une fois.
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( Elle aborde les pays oi regnent le schisme et
l'infiddlit et oh I'apostolat peut etre couronn6 par
le martyre. Perspective qui n'est point pour effrayer
le fondateur, ni ses disciples : l'Irlande et 1'Ecosse,
la Barbarie, Madagascar sont 6vang6lis6s par les missionnaires du temps m&me de saint Vincent.

, Plus tard, la Congr6gation recoit son double
complement par l'approbation des vaeux en 1655, et,
en 1658,par la derniere redaction et distribution des
saintes rggles en une scene des plus touchantes, dont
le r6cit est present a toutes les m6moires.
( Et maintenant, le fondateur peut chanter son
Nunc dimittis; il contemple son oeuvre, qu'il appelle
l'oeuvre de Dieu. C'est bien ce que Dieu lui avait inspire, il peut se reposer; it peut mourir. 11 quitte la
terre pour le ciel, le 27 septembre i160, apres avoirfondi trente-quatre 6tablissements de sa communaut6, laissant apres lui, pour la continuer, environ
deux cents pr6tres, sans compter les coadjuteurs, ni
les freres s6minaristes et etudiants.
c Saint Vincent mort ou, mieux, retourne au ciel,
la Congregation de la Mission continue son travail
de d6veloppement et d'extension, si bien qu'i la fin"
du premier siecle de son existence, en 1725, nous lai
trouvons en Chine (1700) avec IMM. Appiani, Pedrini,.
Mullener; en Espagne, a Barcelone (1704), filiale de
Rome; en Portugal (1713).
, Le nombre de ses 6tablissements, a la fin de son
premier siecle d'existence, atteint le chiffre de io6, et

celui de ses pretres 85o.
t Avec l'ann6e 1725 commence le second siecle de
notre petite Com'pagnie. De grandes consolations et
d'inattendus progres en marquent les deux premiers
tiers, c'est-a-dire jusqu'a la R6volution, tandis que
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des desastres inouis, difficilement r6parables et lentement r6paris, en occuperont la fin.
(< Consolations, et combien grandes! en I729 et en

1737, par la beatification et la canonisation de saint
Vincent! Relisez les 6crits du temps.
a Progres considerable par Ia pubstitution de la
petite Compagnie de la Mission a la grande Compagnie de Jesus dans ses missions de Chine, du
Levant et du Palatinat; par l'accroissement des maisons dans les provinces d'Europe : France, Italie,
Espagne, Pologne, Portugal; par I'afflux constant de
nouvelles et bonnes recrues.
« Ce furent des annees de prosperite, celles de
1725 a I790! Et si une telle prospbriti se fit maintenue constante jusqu'au couronnement de ce second
siýcle, par quels beaux chiffres d'6tablissements et de
sujets aurait etd cl6ture son bilan de statistique exterieure! Laissons a Dieu le soin de la statistique interieure et spirituelle, celle du bien qui fut fait et du
bien qui aurait 6t6 r6alis6. Songez qu'en France seulement, nous avions, a cette date de 179o, 77 6tablissements et 5Io pretres environ; la Compagnie entiere,
a peu pres le double, c'est-a-dire plus de 15o 6tablissements et I 1oo pretres.

, Mais voici venir les jours de desastre et de ruine,
les jours de la R6volution. Dissolution de la Congrigation, dispersion, exil, persecution de ses membres;
confiscation des maisons, a commencer par la Maison-Mere. C'est la fin de tout et rien n'indique la possibilite d'un retour des choses disparues.
u Disperses et caches, les pauvres missionnaires
survivants en sont rbduits a emprunter les pleurs et
les lamentations de J&rimie :
(Quomodo sedet sola civitas plena populo!
4 Factaest quasi vidua Domina gentium.
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« Comment est-elle assise solitaire la cite autrefois
populeuse!
( Elle est devenue veuve et sans enfants, celle qui
itait grande parmi les nations. ,
a D'autres, disperses sur les terres d'exil, r6p6taient les paroles d'un psaume autrefois cher a saint
Vincent : Super fumina Babylonis, illic sedimus et flevimus dumn recordaremur Sion. Chere Congregation,
cher Saint-Lazare, ton seul souvenir mouille nos yeux
de larmes!
( Et la Congregation, veritable Mater dolorosa, ne
pouvait-elle pas dire:
S0 vos qui transitis per viam ; attendite et videle si
est dolor sicut dolor meus!
, Vous qui passez, jetez sur moi un regard de
pitid; et voyez s'il est desolation semblable a la
miennel ,
a Violentum non durat. Elle dura pourtant longtemps, cette violence! Mais enfin le calme commence
a renaitre et, avec lui, l'espoir de jours meilleurs.
Toutefois, ce sont les difficultes ins6parables d'un
d6but, surtout quand ce debut doit etre une reconstitution. La principale sera de combler les vides que
la mort, les infirmites, la suppression du recrutement
ont causes dans les rangs de la Compagnie; autre
difficulte, I'absence prolong6e du legitime superieur,
M. Hanon, vicaire general, arbitrairement incarc6r6
durant plusieurs annees a Fenestrelle; autre difficult6 encore, le partage de 1'autorite entre deux
vicaires generaux, dure necessit6 du malheur des

temps et de la pr6carit6 des conditions politiques de
l'Europe d'alors.
Eh bien! malgre ces temps vraiment calamiteux,
R
la Congregation ne laisse pas que de donner signe
de vie et de vitalit6. C'est d6jA en 17go que le B. Clet
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part pour la Chine. Des confreres portugais fondent
au Brksil, en I8Io, des 6tablissements, premier principe de l'actuelle province. Le nom de Mgr Vicoso,
premier visiteur, y est encore redit avec v6neration.
D'autres confreres italiens et francais : Mgr Rosati,
M. de Andreis, Mgr Odin, bient6t suivis par d'autres,
toujours plus nombreux, s'en vont aux ]tats-Unis
jeter les fondements des deux florissantes provinces
de Germantown et de Perryville. Cependant, en
Europe, se reforment, aprbs les violences de la tourmente, un certain nombre de maisons et, en particulier, la Congr6gation s'installe dans le nouveau
Saint-Lazare, si cher a tous, si aimi de ceux qui,
en grand nombre, y recurent leur formation. VoilI
cent six ans qu'elle y est; ad multos annos!
c Vous ne serez pas surpris sifen 1825, a la fin de
son second siecle de vie, la Congregation ne compte
que 45 6tablissements et moiti6 moins de pretres
qu'un siecle auparavant, pas plus de 400.
« Mais, ne l'oublions pas, elle vient de commencer
son relevement; elle a son Sup6rieur gen6ral, M. de
Wailly; elle a sa Maison-Mere; et sa nouvelle chapelle out les reliques de saint Vincent vont faire leur
entree solennelle; elle a son s6minaire de SaintLazare, qui n'est plus vide, et les autres seminaires
des provinces, qui ont conserv6 ou retrouv6 leurs
6leves; elle a des maisons qui promettent de grandir
/
en nombre et en importance.
« Elle peut done aborder avec confiance le troisieme siecle de son existence et de son activit6; avec
confiance et de 16gitimes esperances.
% Ce sera un siecle de r6paration rapide et de glorieux d6veloppements, malgri les in6vitables miseres
ins6parables des choses d'ici-bas.
" Les deux longs generalats de M. Jean-Baptiste

-46Etienne (1843-1874) et de M. Antoine Fiat (1878-1914)
voient la Congr6gation conserver et affermir sea fonctions dans les parties d'Europe et de l'6tranger ou
dija elle travaille; penetrer dans Ie Royaume-Uni des
Iles Britanniques, en Allemagne, en Autriche-Hongrie; s'6tablir a pen pros dans toutes les republiques
de 1'Amerique; revenir A Madagascar; entrer en Abyssinie et en Perse; acqu6rir en Chine une position de
premier ordre. A Domino factum est istud e est mirabile; mais le Seigneur, pour faire cela, a du trouver
dans la petite Compagnie, dans ses chefs de tout
degr6 et dans ses membres, d'intelligents et devousinstruments.
( Ce sitcle a vu la glorification du B. Perboyre et
du B. Clet, ainsi que la proclamation du patronage de
saint Vincent. II a vu aussi, apres I'institution de la
belle fete de la M6daille miraculeuse, la b'atification
de l'admirable collaboratrice et fidele imitatrice de
saint Vincent, la B. Louise de Marillac, et la glorification des bienheureuses martyres d'Arras, v&inements de grande importance pour cette branche de la
famille dont nous devons partager les joies et les
peines en bons freres, heureux de tout ce qui pent
rehausser la gloire de notre commun pere, jaloux de
tout ce qui peut accroitre l'heritage commun de la
famille. Et maintenant nous avons la consolation de
voir la Congr6gation guerie de ses blessures, repandue
dans le monde entier, travaillant sous le regard de
Dieu et sous l'autorit6 de la sainte Eglise ad salutem
pauperum et cdei disciplinam, sa double fin, apres la
personnelle sanctification de ses membres.
c Vous aimerez sans doute a connaitre quelle est, a
l'heure presente, sa situation au point de vue de ses
sujets et 6tablissements. Eh bien! le catalogue qui
vient de paraitre vous apprendra, des que vous l'aurez
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weju, que la Congregation compte 2 5oo pr6tres,
528 htudiants, 241 s6minaristes et 664 freres coadjuteurs, repartis en 35o htablissements formant 32 provinces.
- A quelle 6poque convient-il de placer ces fetes
s6culaires? La date exacte de l'anniversaire serait le
17 avril 1925; mais il convient de reporter ces fetes
au mois de juillet de la meme ann6e, et voici pourquoi.
En 1925 doit avoir lieu, selon nos Constitutions,
I'assembl&e sexennale, et au mois de juillet, sauf
absolue n6cessite d'avancer ou de retarder. II semble
-convenable que la Congr6gation tout entibre soit repr6sent6e a ces fetes, ce qui devient facile si on les place
pros du jour oh se reunira cette assembl6e sexennale.
La presence des d6putes A cette assemblee n'empochera point d'ailleurs d'inviter k nos fetes seculaires
Messieurs les visiteurs de nos provinces, ain d'avoir
une representation encore plus complete de la Congr6gation entiere.
u Un peu plus tard, et en temps utile, se fera la convocation de l'Assemble sexennale, comme aussi plus
tard vous sera communique le programme des ciremonies religieuses par lesquelles il convient de c616brer cet anniversaire, ainsi que la connaissance des
faveurs spirituelles qui seront sollicitees a cette
occasion.
SIU y aura aussi, a cette m6me 6poque de juillet 1925,
un troisiime, mais tout petit v6tnement, qui me con<erne personnellement. Je vais bient6t accomplir mes
-cinquante ans de vocation. C'est un anniversaire qu'on
aimerait bien passer dans le silence des graves pens6es
qu'il inspire, en tete a tete avec ses souvenirs, ses
regrets aussi, ses resolutions; mais tous n'ont point
la libert6 de celebrer, selon leurs attraits personnels,
un tel anniversaire. Force m'est done de ne le point
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le jour de ma vocation est le 7 d6cembre 1874; or,
1'hiver ne se prete guere a une fete, des qu'elle doit
avoir une repercussion exterieure. Avancer ce jour
jubilaire me paraitrait presomption; mieux vaut done
le retarder et le reporter a 1'6poque des deux evenements bien plus importants que je viens d'indiquer.
De telle sorte que ce qui m'est personnel passera moins
apercu, sinon inapercu, au milieu des fetes de la
Congr6gation.
c( Maintenant, selon I'habitude de la plupart de mes
pr6d6cesseurs, je dois vous donner quelques nouvelles
de la Congregation.
u Rien de bien particulier i vous signaler dans le
Nouveau Monde, ni dans le Vieux Monde. Partout on
travaille du mieux qu'il est possible avec les elements,
toujours trop restreints, dont on dispose.
« A noter, pour I'Am6riqt.e, le changement du visiteur en Argentine, oa M. Jules Bauden remplace
M. Anatole Dupeux.
t Au Honduras, on attend la nomination imminente
du vicaire apostolique de cette Mission, confi6e a la

province de Barcelone.
((En Colombie, Mgr Larquere est nomm6 pr6fet apostolique de Tierradentro. Quant au choix de son successeur a Arauca, Rome n'a pas encore fait connaitre
sa d6cision.
11L'Asie nous montre la prosperit6 croissante de nos
missions en Chine, oi travaillent maintenant plusieurs

de nos provinces, c'est-a-dire : les Ltats-Unis, la Hollande, 1'Italie, la France. Aux Indes, nos confreres
de la province de Madrid r&coltent deja un peu le
fruit de leurs labeurs, tandis que la maison de Potters

Bar, pris de Londres, leur prepare de jeunes et utiles
commilitones. La Perse se remet p6niblement et releve

-

49-

les ruines du centre de son apostolat : Ourmiah et
Khosrova. La Syrie riclame des sujets, qui lui seraient
si utiles pour ses missions et pour ses colleges! Patience :c'est la seule r6ponse que nous puissions
jusqu'ici donner a ces instantes demandes, si justifites,
je le sais.
<( En Afrique, l'Algerie continue paisiblement sa
marche; l'Abyssinie a entrepris la difficile pen6tration
d'une contree infidele jusque-1 ferm6e a tout ouvrier

6vang6lique. L'entreprise est hardie et n'est pas sans
danger. Audaces:.. Deus juvat. Madagascar a fete en

1923 le jubile sacerdotal de son v6ner6 vicaire apostolique, Mgr Crouzet, qui a trouv6 le secret de ne
point sentir le poids des ann6es. Ce secret, je vous le
livre, c'est de ne point les compter, ni de compter
avec elles. Son vicariat est bien 6prouvA par la p6nurie
des sujets toujours, par leur mort primaturke parfois.
Rogate Dominum messis.
c L'Oc6anie, les Philippinesne nous off rent rien de
saillant. M. Mac Hale, assistant de la Congr6gation,
s'y rendra pour en faire la visite, apris avoir termin6
celle des Antilles et, si possible, du Mexique. Le
voyage de ce cher et vaillant confrere nous fera mieux
connaitre la situation de ces lointaines provinces et
leur donnera, en m&me temps, un timoignage de l'interet que nous portons a leurs ceuvres.

I L'Europe nous montre la province de Turquie toujours dans l'attente des 6v6nements et de I'assiette d6finitive qu'y prendront les institutions politiques et
scolaires. On y travaille tout de meme avec confiance
et abandon ; Dieu.

( Le Portugal vient d'inaugurer une 6cole apostolique, p6piniere de futures vocations. Que Dieu la
b6nisse et la peuple de bons el6ves!
a La province de Pologne marche a grands pas vers
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les destin6es glorieuses que lui ouvre la reconstitution
de la nation. J'ai eu la bonne fortune de la visiter aux
mois de juin et juillet derniers. Dire que j'ai requ bon.
accueil partout serait infiniment pen. L'accueil fut,
enthousiaste, dans la Galicie, qui avait pu survivre
aux suppressions qui frapperent les -deux autres parties : Varsovie et Posnan; coumme dans les maisons
nouvellement reconstitu6es apres une longue fermeture. J'ai ete heureux de voir Sainte-Croix a Varsovie,
de c6~lbrer la sainte messe dans sa magnifique 6glise.
Avec quelle 6motion j'ai vu dans les caveaux de
l'6glise les sepultures des premiers missionnaires envoyes par saint Vincent lui-meme des 1'annie I651 !
c Nos confreres esperent que bient6t cette 6glise,
qu'ils desservent d6ja en qualit6 de vicaires, leur sera
restituee en pleine propri6t6 comme r6paration de
l'injuste spoliation dont ils furent victimes en I863.
( Quand j'6tais jeune en vocation, le catalogue portait chaque ann6e une page avec des noms polonais, et,
au bas de la page on lisait ces mots : c Ces mission-.
naires travaillent aux ceuvres de leur vocation dans.
'ancienne province de Varsovie. n Chaque annre,.
h6las! la liste devenait plus courte, la mort avait rayi
quelques noms; puis devenue plus petite, plus petite,
un jour cette page ne se revit plus sur le catalogue. De
ces missionnaires, il n'en restait done plus. Je me
trompais; il en reste encore un : M. Mystkowski
Pierre, v6n6rable vieillard de quatre-vingt-sept ans,
dont le caractere alerte et joyeux donne un d6menti
au vieillard d'Horace. Il se plut Ame rappeler qu'etant:
jeune 6tudiant, a Varsovie, il avait servi la messe auPere ttienne, lorsqu'en juin 1861 il put faire a cette
maison une visite tres breve et trbs surveill6e par la:
police russe. Ce fut la derniere visite d'un Superieur
g6n6ral a ces missionnaires qui, deux ans apres,
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furent disperses, pers6cutis, exiles. Durant soixantedeux aas, il ne fut point possible a un Supe~ieur gen6ral d'aller & Varsovie,tandis que Cracovie fat visit'e,
apres M. ]tienne, par M. Bore et par M. Fiat. Ma
visite A Varsovie 6tait donc un 6v6nement.
a Ce bonet ddifiant M. Mystkowski, pouss6 et questionn6 par les confreres plus jeunes, nous racontait
fort agreablement les petits traits de la vie des 6tudiants de son temps dans I'ancienne maison centrale
de Varsovie; ce qui me permit de faire cette r6flexion
que la jeunesse de la Mission est partout et toujours la meme. Ce n'est pas d'une bien profonde
psychologie!
a Ce que j'aipit voir en Pologne, c'est 'action puissante de ia Congregation pour le maintien de la foi,
le diveloppement de la vie chr6tienne; et de cette
action on retrouve les traces partout. Si & I'action des
missionnaires on joint celle des F,illes de la Charit6,
arrivees, elles aussi, en Pologne en i65i, on se rend
compte de tout ce que ce pays, si cher a saint Vincent,
doit a ses enfants. J'ajoute que la Pologne paie grandement et royalement sa dette de reconnaissance a
saint Vincent. Cardinaux, et 6veques, chanoines et
pasteurs, hommes d'etat, a commencer par M. le President de la R6publique, ministres, parlementaires,
administrateurs des villes et des provinces, directeurs
et m6decins d'hbpitaux et d'aeuvres de bienfaisance,
tous &l'envi m'ont fait un grand 6loge des Fils et des
Filles de saint Vincent. II y avait de quoi etre fier, et
j'avoue n'avoir pasr6sist6 &latentation, tout en disant:
Non nobis, Domine. Certainement, la famille de saint
Vincent a fait beaucoup pour la conservation de l'ame
catholique et polonaise; Il-bas, cela ne fait qu'un.
« Que nos confreres et freres, que nos 6tudiants et
seminaristes, que nos apostoliques eux-m6mes, re-
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qoivent et agreent le souvenir affectueux et reconnaissant qhe je leur envoie avec mes vceux les plus
sinceres pour leur province en si bonne voie de
prosp6rit6.
( Pour l'Itaiie, je noterai ma visite a S. S. Pie XI,
lors de mon voyage a Rome pour y precher une
retraite aux soeurs servantes d'Italie. II me fut tres
consolant d'offrir a Sa Sainteti un exemplaire magnifiquement relii des lettres de saint Vincent, dont la
publication venait de s'achever. Le Saint-Pere daigna
agreer l'offrande et, apris quelques paroles, d'oi il
resultait qu'il connaissait bien notre saint fondateur
et son esprit, il eut l'extreme delicatesse de me dire
que cet ouvrage figurerait dans sa bibliothbque priv6e
et qu'il s'en servirait. Je crois vous etre agreable,
Messieurs et mes Freres, en vous communiquant ce
d6tail. Mais en voici un autre, non moins interessant.

II voulut bien me r6sumer une recension parue dans
une revue savante franqaise sur l'edition des deux
volumes de lettres publiee en 1882. Ce souvenir denote
chez Sa Saintet6 une force de m6moire peu ordinaire; mais sans doute aussi, la profonde impression
que lui avait faite la lecture de ces deux volumes. Je
lui demandai, et il me pria de vous la transmettre, sa
paternelle b6n6diction pour toute la Compagnie.
c Vous n'ignorez pas que, en 1925, doit avoir lieu,
a Rome, une exposition des missions et nous avons
et6 invit6s a nous y faire representer par' un d6l6gu6.
C'est M. Cassinari, de la maison du Leonin, qui a cette
charge, et c'est avec lui que devront correspondre tous
ceux de nos missionnaires qui doivent s'interesser a
cette exposition.
( Naples et Turin travaillent sans bruit aux oeuvres
de la Congregation.
, Toutefois, je ne saurais passer sous silence la
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visite que j'ai faite en Sardaigne en compagnie de
M. Veneziani, .assistant de la Congregation. C'est la
premiere fois qu'un Sup6rieur g6neral abordait cette
ile.
a Tout y fut pour moi joie et consolation. En-Sardaigne, les oeuvres de saint Vincent sont florissantes;
nos confreres y ont trois maisons; les Filles de la
Charit6, une cinquantaine de beaux Ctablissements.
Les Dames de la Charit6, les Enfants de Marie, les
Associ6s de la MCdaille miraculeuse y sont en tres
grand. nombre, et l'activite repond au nombre. Aussi,
dans une allocution ýtnue dans une grande r6union
de toutes les oeuvres de nos deux communaut6s, j'ai
pu sans tbmirit6 appeler la Sardaigne : Isola Vincentiana, sans detriment d'une autre ile, dont le souvenir
m'est cher, et sans detriment du continent, qui ne
m'est pas moins cher.
u La province d'Irlande et sa vice-province d'Australie ne pr6sentent rien de bien particulier, si ce n'est
la perte, s'il est permis de parler ainsi, de M. O'Farrell, nomm6 C6vque de Bathurst. Si la province perd
un excellent missionnaire, 1']glise y gagne un digne
prelat. Nous demanderons a Dieu de benir son 6piscopat. Nous demanderons la meme grace en faveur de
Mgr Jacques Downey, qui vient d'etre donn6 comme
coadjuteur Il'6veque d'Ossory.
c A Mill Hill, nos confreres ont beni et inaugur6,
le 6 decembre dernier, la nouvelle eglise de la paroisse
que leur a confiee S. Em. le cardinal archevqque de
Westminster. Invite a celibrer la premiere messe dans
cette 6glise, je me rendis & Londres, a cette fin,
accompagn6 du respectable M.-Boyle, Superieur du
College des Irlandais, a Paris. A Londres, j'eus la
consolation de rencontrer M. Bennett, le visiteur d'Irlande, venu pourla ceremonie, et surtout de constater
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de quelle bienveillance le cardinal Bourne entoure nos
confreres. II daigna, en effet, presider pontificalement
la c6r6monie religieuse et assister an repas de famille
qui reunit a peu pros tous les confreres presents i
Londres.
a La Hollande deplore la mort de M. Suylen Nicolas, Superieur du s6minaire de La Paz, et vice-visiteur de Bolivie. C'6tait an confrere dou6 de grandes
qualites, qu'il m'avait ete donni d'apprecier personnellement. Sa mort laisse un grand vide et met justement la province en deuil. Le catalogue de 1924 vous
montrera les missionnaires de cette province ktablis en
deux postes de F'ile de Java. Ce sont des debuts, p6nibles sans doute, mais qui n'offrent rien d'impossible
a la bonne volonte.
(c Si nous passons de Hollande en Espagne, nous
y trouvons deux provinces d'in6gale importance, mais
toutes deux vivantes et prosperes, qu'e Dieu b6nit
manifestement.
Moins
o
florissantes soat les trois provinces on
vice-provinces qui formaient autrefois l'unique province d'Autriche; mais j'ai pu me rendre compte, en
passant . Gratz, a Ljubljana et a Budapest, quel'espirance cst loin de leur etre interdite, et j'ai vu en chacune des trois maisons centrales une jeunesse remplie
de bonne volonte et de promesses.
(c L'Allemagne a eu le grand honneur de donner a
I']glise un z6le pr6lat dans la personne de Mgr Augustin Hombach, archeveque de Tegucigalpa. Les
m&rites de son activite pastorale se reverseront sur la
province et sur la Compagnie entiere. Mgr Blessing,
vicaire apostolique de Limon, ayant manifest6 le tres
16gitime d6sir d'etre decharg6 de l'office de vice-visiteur de Costa Rica, M. Ohlemiiller lui a et6 donne
pour successeur. Les autres maisons d'Allemagne et
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de Palestine donnent toute consolation a M. le Visiteur et rendent seevice aux ames. M. le Visiteur medit
avec combien de zble et de succes on s'applique, en
Allemagne, A 1'ceuvre des Missions. Je lui en ai
exprime et lui en renouvelle ma satisfaction.
t En France, enfin, nos oeuvres se maintiennent.
Si notre recrutement continue, mieux encore s'il s'amiliore, il nous sera bient6t loisible d'aider plus efficacement nos missions itrangeres et de satisfaire aux
demaries de nouveaux etablissements.
« La Maison-Mere voit toujours passer de nombreux
retraitants, rappelant en cela 1'ancien Saint-Lazare,
du moins en partie. Le nombre total de nos jeunes
gens, siminaristes ou itudiants, atteint le chiffre de
131. Que Dieu et saint Vincent leur donnent et leur
gardent le v&ritable esprit de la Mission !
( F. VERDIER. »
a Supiiear giniral. n

On nous distribue les notices sur les seurs defuntes.
C'est une publication dCji ancienne et tout A fait dans
I'esprit de saint Vincent, puisque ce dernier faisait
faire des conferences sur les sceurs defuntes qui
s'6taient fait remarquer par leurs vertus. Ces notices
ont plus d'un charme; signalons en particulier leur
simplicit6 et leur v6racit6 ; ce ne sont pas des
phrases sonores, retentissantes, des exclamations, des
superlatifs, ce sont des faits racont6s simplement;,
ce ne soot pas des pan6gyriques a outrance ou I'on
montre les personnages d6ja sanctifies des le sein de
leur m*re et traversant la vie comme les rayons du
soleil traversent notre atmosphere sans y contracter
la moindre souillure; on ne se fait pas scrupule A l'occasion de signaler les fautes, les d6fauts; et 1'on a
raison. Une 6cole qui a fait loi pendant assez long-

-

56 -

temps voulait que les vies des saints ne fussent que
des 6loges a jet continu; on aurait craint de scandaliser les lecteurs si 'on avait relate par-ci par-la
quelques imperfections et surtout quelques fautes.
De nos jours on ne se scandalise plus de savoir que
meme les saints ne sont pas sans d6faut.
N'avons-nous pas, du reste, sur ce point, comme
modile de notices, celles composees par les Ap6tres
sous l'inspiration du Saint-Esprit et qu'on appelle
les Evangiles et les Actes des Ap6tres, dans lesquelles, Dieu merci, les fautes et les d6fauts des
Ap6tres sont etales au grand jour sans que les .crivains, ni meme le Saint-Esprit, auteur principal de ces
redactions, se soient jamais laiss6 arreter par cette
consideration que les premiers chritiens et ceux qui
les suivraient seraient malbdifibs d'apprendre que les
Ap6tres avaient beaucoup de d6fauts avant la Pentec6te et qu'apres la descent- du Saint-Esprit il y avait
encore des dissensions, soit entre saint Pierre et saint
Paul, soit entre ce dernier et saint Barnab6. Cette
maniere d'6crire la vie des saints est donc, si I'on
peut dire, canonis6e par la Sainte Ecriture, et nos
chbres Sceurs peuvent continuer sans scrupule de nous
dire a 1'occasion, dans les notices qu'elles consacrent
a leurs d6funtes, les petits c6tis humains que la grace
de Dieu laisse dans les plus grands saints, soit pour
les maintenir dans 1'humilit6, soit pour encourager.
,notre faiblesse A nous qui sommes remplis de d6fauts.
L'annee 1924 nous ramine plusieurs centenaires.
1824 fut 1'annie oa M. Boujard, Vicaire g6enral,
trouvant notre maison de la rue de Sevres trop petite,
demanda au prefet de la Seine qu'il vouldt bien
mettre A notre disposition le Conservatoire des arts
et metiers en compensation de l'ancien Saint-Lazare.
La meme anane 1824, on. acquit Gentilly, grace aux
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iconomies des confreres anciens rentr6s dans la Compagnie; la maison, la cour et I'e jardin, d'une contenance de 2 hect. 5 ares furent achetes par M. Philippe
Billiet; le pre de I'autre c6t6 de la Bievre (r hect.
25 ares, 32 cent.) fut acheti par M. Jean-Baptiste
Etienne; les deux donnerent le tout a la Congr6gation par acte sous seing priv6 du 28 aoit 1829, afin
que cette proprifte servit de maison de campagne au
s6minaire de ladith Congregation; cette donation

fut autorisee par le roi Charles X, le 7 fevrier 183o.
Diff6rentes acquisitions faites par la Congregation et
autorisies par Louis-PhiIippe (1842), par Napolton III

(1870), vinrent augmenter petit a-petit la superficie
de notre maison de campagne. Le dernier acte officiel
oh il soit fait mention de Gentilly est du 7 avril Igo9
par lequel la maison. de repos de Gentilly (d'une
valeur de 14oooo francs en immeubles et de 5 ooofrancs
en meubles corporels) est exempt6e de la taxe annuelle d'accroissement jusqu'a concurrence de go p.
100.

Remontons un siecle plus haut : 1724 nous rappelle
la fameuse assemblie g6nerale ou fut accept6e la bulle
Unigenitus et oui M. Bonnet prit des mesures s6evres
contre le Jansenisme qui s'infiltrait dans la Congr6gation; MNBonnet eut le courage d'expulser on de
changer des sup6rieurs et professeurs de grand seminaire, qui n'avaient pas la puret6 de doctrine requise.
Un mimoire et une relation furent publibs par les
Jans6nistes contre l'assemblbe, mais ces 6crits furent
prpscits par le Conseil d'itat.
Cette meme annbe 1724, M. Bonnet constate dans
une de ses circulaires que. M. Ruff, doyen d'age de
la Congregation, 6tait le dernier qui ait connu fen
M. Vincent; il ajoute un peu plus loin qu'on s'occupe
activement d'augmenter notre bibliothbque de Saint-
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Lazare afin d'en faire une des meilleures relativement
a nos besoins et a nos fonctions. Remontons nous aussi par la pens6e jusqu'a saint
Vincent, et voyons ce que faisait notre bienheureux
PNre il y atrois siecles, en 1624.
On sait que, depuis 1617, il cherchait vainement une
Congregation qui voulut bien accepter la fondation
de Mine de Gondi. Depuis cette 6poque, Vincent donnait avec quelques docteurs de Paris les missions que
la G6ndrale des Galeres voulait fonder. Ce fut en 1624,
d'apres Collet, que cette dame voyant les refus opposes
par les Congr6gations et consid6rant le bien op6r6
par Vincent et ses compagnons, pensa qu'on pourrait
former de ces derniers une communaute perp6tuelle,
pourvu qu'on leur procurat une maison oui ils puissent
se retirer et vivre ensemble. Elle s'en ouvrit au comte
de Joigny, qui, bien loin de s'opposer aux pieuses
intentions de son 6 pouse, voulut y concourir et se
rendre avec elle fondateur de ce nouvel Institut.
L'agriment de l'archev&que de Paris etait n6cessaire;
mais il n'etait pas difficile a obtenir. Ce prilat, qui
6tait frere du G6neral des Galeres, s fit un devoir de
donner les mains a un ktablissement qu'il jugea bien
devoir etre tres avantageux a son diocese. II ne se
borna pas a une simple approbation, mais il donna a
Vincent de Paul la principalit6 d'un vieux college
fond6 vers le milieu du treizieme siecle sons le nom
des Bons-Enfants. Ce college, qui saint Louis lIgua
par son testament soixante livres de rente, avait pour
tout bien une chapelle extr6mement pauvre, quelques
appartements en mauvais 6tat et dans le voisinage un
nombre de maisons qui tombaient en ruine. Tel
fut
le berceau oiu Dieu voulut faire naitre notre Congregation. Ce fut le premier jour de mars que Vincent
fut nomm6 principal de ce college et le six
du mi me
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mois, Ant 9 ine Portail, un de ses premiers compagnons, en prit possession en son nom. Saint Vincent
s'6tait fait recevoir quelque temps auparavant licencie
en droit canon.
Cette m6me ann6e 1624, d'apres Mgr Baunard,
saint Vincent de Paul vit venir a lui one jeune dame
d'une trentaine d'annees qui lui demanda de la
prendre sous sa direction. Celle qui lui 6tait ainsi
envoyee de Dieu etait pr6destinie dans les conseils
iternels A lui etre associee dans son plus grand
ouvrage. Elle s'appelait de son nom personnel Louise
de Marillac.
Ajoutons, pour compl6ter la serie des principales
actions de saint Vincent en cette annte 1624, qu'il fut
nommn bWneficier de Grosse-Sauve, dans le diocese de
Langres.
2 janvier. - Premier mercredi du mois. Le mimorial
des Sceurs rappelle que ce jour a Rt6 d6sign6 par
M. Fiat pour solliciter de bonnes et nombreuses vocations par l'intercession de saint Joseph et qu'on recite
a cette intention les Litanies du Phre nourricier de

J6sus.
II serait int6ressant a ce propos de rappeler I'historique de cette devotion dans la double famille.
Collet dit que < saint Vincent avait pour saint
Joseph une affection semblable A celle qu'avait sainte
Therbse; qu'il I'a donn6 pour patron a ses seminaires
internes n.
Nous extrayons de la correspondance de saint Vincent les passages suivants. Le 20 mars 1654, il hcrit a
M. Ozenne, superieur de Varsovie : < Les missionnaires de Genes vont continuer une d6votion, et nous
avec eux, pour demander a Dieu, par les m6rites et
les prieres de saint Joseph... qu'il envoie de bons
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ouvriers en la Compagnie pour travailler a sa vigne.

Jamais nous n'en avons connu le besoin au point que
nous le ressentons a present. u (T. V, p. 102.)
Le 12 novembre I655, saint Vincent 6crit a M. Blatiron, superieur h Genes : a Je rends graces & Dieu
des devotions extraordinaires que vous vous ates propose de faire pour demander A Dieu par le bienheureux saint Joseph la propagation de la Compagnie. Je
prie sa divine bonte qu'elle les ait agr6ables. J'ai 6te
plus de vingt ans que je n'ai osi demander cela h Dieu,
estimant que la Congregation etant son ouvrage, il
fallait laisser a sa Providence seule le soin de sa conservation et de son accroissement; mais a force de
penser a la recommandation qui nous est faite dans
1'ivangile, de lui demander qu'il envoie des ouvriers
a sa moisson, je suis demeure convaincu de l'importance et de 1'utilift de cette devotion. » (T. V; p. 462.)
-

Le 23 mai 1659, saint Vincent 6crit A M. Pesnelle,

superieur de Genes : t Je suis console de la devotion
que vous faites h l'honneur de saint Joseph pour obtenir de Dieu de bons missionnaires. " (T. VII, p. 566.)
Les Filles de la Charit6 sont done bien dans 1'esprit
de saint Vincent en faisant des prieres particulibres a
saint Joseph pour solliciter de bonnes et nombreuses
vocations.
3 janvier. - Fete de sainte Genevieve, patronne de
Paris et module des a bonnes filles de village ). Ainsi
s'exprime le m6morial des soeurs.
Sainte Genevieve est chere aux enfants de saint
Vincent non seulement parce que leur pere a eu pour
elle une grande devotion, mais aussi parce que Dieu

a voulu se servir de cette grande sainte au dix-neuvieme siicle pour fonder un certain nombre de maisons
de soeurs dans le diocese de Paris.

-

61 -

Une dame de la Charit., Mme la marquise de
Bouteiller, etait particulierement preoccupbe du salut
des pauvres habitants de la banlieue de Paris qu'elle
voyait vivre sans aucune pratique religieuse et mourir
sans penser A leur kternit6; elle se sentit press&e de
trouver les moyeDs de rembdier A ce mal; elle s'en
ouvrit a M. ]tienne, Sup&rieur gn&eral et directeur de
l'ceuvre des Pauvres Malades; ii leur parut4 tons deux
que la sainte bergere de Nanterre dont le culte parmi
les populations de la banlieue avait surv6cu au naufrage de toute croyance, paraissait &trela protectrice
indiquee dans le cceur de laquelle on devait diposer le
projet; d'autre part, il semblait que la charit6 des
Dames et des Filles de saint Vincent de Paul serait
l'instrument dont Dieu se servirait pour ranimer la foi
parmi ces peuples. On rifl6chit, on pria beaucoap
sainte Genevieve et on s'ouvrit du projet a Mgr Sibour,
archeveque de Paris; celui-ci approuva !pleinement
l'oeuvre et, les premiers jours d'avril 1851 , on organisa
l'Euvre de sainte Genevieve, pour secourir et moraliser les paroisses de la banlieue.de Paris par le soin
corporel et spirituel des malades, par I'assistance des
pauvres et par l'iducation chritienne de la jeunesse.
La banlieue comprenait alors non seulement la banlieue actuelle, mais aussi les faubourgs qui sont aujourd'hui intra muros. Mme la marquise de Bouteiller
6tait une Ame d'l6ite, aux pensies nobles, aux sentiments 6lev6s, au coeur divou6, g6n6reux et modeste;
elle fut grandement aid6e par Mile de Montal, sa
digne coop6ratrice. Les deux, soutenues et dirigses par
la haute intelligence et la douce pieti de M. ]tienne,
se mirent aussit6t A l'ceuvre.
En i85l, on fonda trois maisons, les Themes,
L'Hay et La Chapelle-Saint-Denis. La maison des
Themes, ouverte le 31 mai, se d6veloppa bien vite;
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en 1856, elle etait d6ji desservie par 6 seurs dont I
etait a la charge de la commune; elle recevait annuellement une subvention du conseil municipal pour
donner des medicaments aux malades; en 1857, il y
avait 7 sceurs dont 3 a la charge de l'oeuvre; un inter-.
nat riunissait 3o orphelines nourries et 6levees gratuitement, un ouvroir externe 36 jeunes filles et un patronage 60 jeunes personnes; la maison secourait cette
annee 426 familles pauvres; en 1859, le maire deNeuilly confiait aux soeurs 1'6cole communale des
filles de la paroisse Saint-Ferdinand; sous la Com-mune de 1871, les sceurs eurent beaucoup h souffrir7
des gardes nationaux; la sceur-servante rebut en pleinefigure une gamelle de pommes de terre; trois sceurs,
furent meme arr&etes et conduites a la mairie entre
quatre baionnettes; mais leur intr6piditi en imposa•
aux ( Communeux) , qui les relichirent.
La seconde maison, fondee en I85i par l'ceuvre de,
Sainte-Genevieve, fut celle de L'Hay (26 juin). Mme I~
marquise de Bouteiller s'y intiressa particulierement;_;
la maison comptait 3 soeurs au debut; les sceurs visi--;.
taient les pauvres et les malades de l'arrondissement.
de Sceaux; bient6t on ktablit une classe, un internatl
gratuit pour les orphelines de la region, une salle,
d'asile fond6e par la g6nerosit6 de Mme Benoist. Une,
circonstance impr6vue permit de d6velopper I'ceuvre.
II y avait a L'Hay un vaste bitiment ayant servi a unefabrique de faience, et un autre bitiment trbs impor-,
tant servant d'habitation au propri6taire. Cette habita-i
tion etait complette par un jardin de 3 arpents, entierement clos par un mur. Par suite de nouveaux,
arrangements pris par le proprietaire de cette fabrique,f
le batiment etait devenu sans destination et fut mis eni
vente. Le prix etait assez considerable, mais il n'effraya
pas la charit6 des Dames qui r6unirent leurs libera--
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lites et trouverent la somme nicessaire; bien plus, par
leur active sollicitude, elles se procurerent tout ce qui
devait suffire aux frais d'appropriation et a la construction d'une chapelle que M. Etienne binit le 18 octobre 1854. L'etendue des bitiments a permis d'y organiser une oeuvre interessante : en 1856, I'administration des hospices de Paris y plaqa les jeunes filles
convalescentes de l'b6pital des Enfants-Malades et
de l'h6pital Sainte-Euginie, pour faciliter l'entier
retablissement de leur sant6 ; les r6sultats d6passerent
les esp6rances; un nombre considerable de jeunes
filles recouvrerent la paix de l'Ame et ie chemin de la
vertu en m&me temps que la sante corporelle. La maison de L'Hay perdit beaucoup en 1856 par la mort de
Mme la marquise de Bouteiller qui avait fait de cette
maison l'objet de ses plus tendres affections ; mais une
des vice-pr6sidentes de 1'oeuvre Sainte-Genevieve,
Mmie Benoist, qui 6tait unie a la d6funte par les liens
d'une sainte amiti6, revendiqua pour elle cette portion
de son pieux heritage et, suivant la parole de M. Etienne,
la maison de L'Hay eut en cette dame, non seulement
une bienfaitrice zel6e, mais la mere la plus attentive et
la plus gne6reuse. En 1862, M. Etienne constatait dans
son rapport que Ia maison de L'Hay 6tait devenue la
gloire de 1'oeuvre Sainte-Genevieve par sa prodigieuse
prosp6rite; aux oeuvres deja existantes et toujours plus
florissantes, on avait ajoutb un asile de femmes agees
et l'on se proposait de completer 1'6tablissement par
un asile de vieillards. En 1864, M. Etienne annonqait
que la maison de L'Hay pouvait d6sormais se suffire
a elle-m6me et subsister avec ses propres ressources.
Les sours de L'Hay se trouv6rent sur la ligne de feu
pendant le siege de Paris en 1870; des le 18 septembre
elles 6taient au milieu des Allemands et le 3 octobre
on leur intima 'ordre d'6vacuer leur maison et de se
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retirer a Versailles; quand elles revinrent,elles trouverent des trous enormes faits par les bombes'; tous
les meubles 6taient bris6s; les portes, persiennes, pla-.
cards, tablettes, avaient disparu; il n'y avait plus.
trace de literie ni de linge; des monceaux d'ordures
remplacaient ce qui n'existait plus. On se remit a
l'oeuvre et, aid6es par la charit6, les seurs reprirent
petit a petit leurs anciennes occupations.
La troisieme maison fond6e en 1851 par l'oeuvre
Sainte-Genevieve fut celle de La Chapelle-Saint-Denis
(24 juillet). Voici ce que disait de cette maison
M. Etienne en 1856: a L'6tablissement se compose
de 4 seurs qui s'occupent de la visite des pauvres
et des malades au milieu d'une population de plus
de 35000 Ames; elles ont un ouvroir externe oi sereunissent 58 jeunes filles; les dames de la paroisse,
admirablement secondees par le maire et le conseil
municipal, ont r6uni cette ann&e plus de 1oooo francs
pour les secours aux pauvres; une belle harmonie
regne entre les dames, M. le Cure, le conseil municipal et les personnes influentes; des plans sont arr&ets
pour que, dans un avenir peu l6oign6, la maison
prenne des d6veloppements merveilleux dans cette
paroisse qui fut autrefois comme le point de depart
de la magnifique carriere de bonnes oeuvres parcourue par saint Vincent de Paul, puisque ce fut dans
son sein que se formnrent les premieres Filles de la
Charit6 et que prit sa source le beau fleuve de misericorde qu'elies font aujourd'hui tirculer dans le
monde entier. )
Le zele des dames se communiqua, leur charit6
excita l'emulation. Les autorites civiles, les administrations charitables, les particuliers, la ville de Paris,
le gouvernement, tous manifesterent une grande
sympathie pour I'oeuvre et nous voyons dans la serie
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des annies cette sympathie se montrer par des
secours et un appui moral. MM. les cures voient dans
cette ceuvre une auxiliaire puissante, un instrument
de salut, une clef qui leur permet de p6nitrer dans
les familles; les magistrats des communes ont accueilli
l'ceuvre avec bonheur; ils l'environnent de leur consideration, 1'aident de leur influence, lui pretent un
concours efficace. Aussi M. Etienne pouvait dire :
tc Vous avez, Mesdames, ouvert au sein de la capitale,
une source d'oii est sorti un petit ruisseau qui, en traversant les paroisses de la banlieue, a 6t6 grossi de
toutes les eaux bienfaisantes fournies par tous les
coeurs charitables et qui a fini par former d6ji comme
un fleuve de consolation et de mis6ricorde qui rafralchit et soulage toutes les miseres et toutes les infortunes. )
En 1852, un an apres sa fondation, l'ceuvre SainteGenevieve ouvrit trois autres maisons : Bercy, La
Villette et le Petit-Montrouge.
L'6tablissement de Bercy ouvert le 3 janvier, plac6
d'abord dans un local fort restreint, ne tarda pas a
prendre de grands d6veloppements sous la protection
g6n6reuse de M. le Maire, homme d'une haute piet6
et d'un grand d6vouement; en i856 il y avait 8 seurs,
une &cole .de 250 petites filles, un internat de 3o orphelines, et, pendant cette annie, les soeurs avaient
visit6 et secouru 366 families pauvres et 225 malades.
La seconde maison fond6e par I'oeuvre Sainte-Genevieve en 1852 fut celle de La Villette (3o juin): elle
s'6tablit d'abord dans une humble habitation de louage
dans le but de visiter les pauvres et les malades'
domicile; le personnel se composait de quatre sceurs.
Bient6t le conseil municipal, appreciant leurs services,
vint en aide a l'ceuvre Sainte-Genevieve pour soutenir
cette fondation en se chargeant du loyer de cette
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maison et du traitement des quatre soeurs. Peu de temps
apres, il leur donna une preuve plus sensible encore
de ses sympathies et de son inthr&t, il leur confia la
direction de la salle d'asile de la commune et les
installa dans un autre local. Une pharmacie y fut
ouverte pour panser les blesses et pour fournir les
m6dicaments aux malades. En 1857, il y avait huit
sceurs dans l'etablissement; en 1856, elles avaient pans6
3 647 blesses, visite 4220 malades, rempli 2028 ordonnances de m6decins. La maison de La Villette s'est
d&velopp6e d'annee en ann6e. Elle ne souffrit pas trop,
des ev6nements de 1870; on raconte que l'on avait
fait a cette 6poque d'une des classes un corps de garde
et que les soldats avaient enlev6 le crucifix. La soeur
inform6e arrive aussit6t et demande : (( Quel est celui
d'entre vous qui a d6croch6 le Christ? , Personne ne
repond. (Vous ne dites rien, ajoute la sceur ; eh bien!
un tel, allez remettre le crucifix en place. - Mais, ma
sceur, dit un garde national, cet homme est juif: qa
ne convient pas. - Comment, reprit la sceur, est-ce que
Notre-Seigneur n'6tait pas le roi des juifs? ,
L'6tablissement du Petit-Montrouge date de la
mime ann6e que Bercy et La Villette (i852). Il existait
une maison de soeurs, mais celles-ci ne faisaient pas
les ceuvres de la soci&t de Sainte-Genevieve. Les
sceurs furent bient6t chargees de la salle d'asile communale et m6me des 6coles de filles pour lesquelles le
conseil'municipal fit construire un nouveau bitiment;
les sceurs fy 6tablirent plus tard un orphelinat et un
ouvroir externe, sans compter la visite des malades et
des pauvres a domicile. En i858, M. Etienne disait
que M. le Maire de Montrouge avait plac6 les soeurs
dans une maison dont les proportions pr6senteht
quelque chose de monumental et qui ne le cede en rien
aux plus beaux etablissements de la capitale. 1 man-
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quait une pharmacie : cette lacune fut comblee en
1858, grace a une subvention de l'oeuvre Sainte-Genevieve.
Les soeurs du Petit-Montrouge furent toujours tris

populaires et lorsqu'en 1870, un maire peu clerical
voulut leur retirer les &coles gratuites et l'asile, toute
la population prote.ta en adressant petition sur petition au pr6fet de Paris. Sous la Commune cependant,
elles furent oblig6es d'6vacuer leur maison.
L'annie 1853 voit I'ceuvre de Sainte-Genevieve
fonder trois maisons, Saint-Mande, Champigny et
Chatenay, et 6tablir la visite des pauvres dans les
maisons d6ja existantes du Grand-Montrouge, de
Menilmontant et de Gentilly.
Le 25 juillet 1853, M. Etienne accompagn6 de la
Tres Honoree Mere et de quelques Dames installait
quatre sours I Saint-Mand6, sur le cours de Vincennes,
dans la maison d'un marchand de vin, habitation
isol6e oiu les bonnes Filles de la Charit6 eurent d'abord
a supporter une position bien p6nible sous plusieurs
rapports. Mais leur confiance fut soutenue par le cure
dont la pieuse 6nergie ne pouvait que triompher de
tous les obstacles et par les dames genereuses qui
pr&etrent un concours puissant. Du reste, les smurs
eurent tout de suite la sympathie universelle. Elles
ouvrirent une classe le lundi 8 aoft et, le samedi suivant, cette classe comptait ddja 42 jeunes filles prsentes, parmi lesquelles 37 n'taient jamais entr6es
dans une &cole. Les six premiers mois furent bien
difficiles et bien durs pour la pauvre maitresse. Ces
enfants avaient 6t, jusque-lM entierement abandonn&es
a elles-memes, habituees a grandir dans 1'oisivetb,
souvent a se degrader et a se corrompre dans le bois
de Vincennes ou sur les chemins deserts des fortifi<ations; elles 6taient sans politesse, sans modestie,
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sans discipline, sans docilite. Mais enfin, i force de
patience, de douceur, de fermet6, petit & petit, les
sours les rendirent plus soumises et gagnerent leurs
cceurs. Dix-huit mois aprts, le cur6 6crivait que les
enfants 6taient transformees. Aussi on amenait des
enfants en quantiti : une centaine 6taient renfermies
dans un local a peine capable d'en contenir cinquante.
II1fallut chercher une autre maison. Le 8 novembre
1853, les sceurs s'installkrent sur l'avenue du Bel-Air
dans une maison qui offrait des classes pour i20
externes, du local pour 48 internes, une pharmacie
pour les pauvres et une chapelle pour 18o personnes.
La visite des. malades eut aussi ses difficulths : un
pr6juge s'6tait r6pandu dans le peuple que quiconque
serait soign6 par les sceurs devrait aller a confesse et
a la messe, sous peine d'&tre priv6 de secours; aussi,
des le d6but, personne ne voulait etre ni malade ni
pauvre pour ne pas recevoir la visite de la sceur. On
jugea &propos de ne rien presser et, insensiblement,
devant les faits, le pr6jug6 tomba. L'orphelinat donnait grande consolation : les enfants 6taient pieuses,
simples et gaies. Pendant deux ans, le conseil municipal s'abstint de montrer de la sympathie pour l'oeuvre;
mais enfin, devant ]a pouss6e populaire, il dut confier
aux soeurs la salle d'asile communale, puis les classes
communales. Des lors, I'ceuvre marcha sous la haute
direction des dames jusqu'au jour oii, la maison 6tant
enclavye dans les nouvelles fortifications de Paris en
i86o, l'ceuvre de Sainte-Genevieve cessa de s'en occuper aussi activement.
Nulle paroisse n'avait si triste reputation morale que
Champigny, disait le cure en 1853.- Elle n'est en
aucune facon religieuse. Sur 1800 ames, 25 font leurs
Piques. Done jamais 6 tablissement ne fut plus indispensable. La maison de Champigny alla de progres
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en progres aussit6t aprbs sa fondation; quatre ans
apres, elle recevait 218 enfants dans les classes, elle
avait 20 orphelines internes et elle riunissait 20jeunes
filles dans son ouvroir externe; le bien religieux et
moral fut immense, comme du reste dans toutes les
paroisses oit l'oeuvre de Sainte-Geneviive 6tablissait la
visite des pauvres a domicile; M. ltienne rapporte i
ce sujet cette r6flexion d'un cure de la banlieue (qu'il
ne nomme pas): ((Avant que j'eusse les Filles de la
Charit6 dans ma paroisse, sur 1oo malades qui mouraient, il n'y en avait pas 5 qui recevaient les sacrements; depuis que je les possede, sur loo d6ces, il
n'y en a pas 5 qui soient priv6s des secours de la
religion. )
Cette parole enflammait les dames de 1'oeuvre de
Sainte-Genevieve et elles fondirent la maison de
Minilmontant, ou plut6t, car l'ceuvre des Petits Orphelins de Menilmontant existait d6ja, elles paybrent le
traitement de sceurs qui visiteraient les malades;
bient6t les memes dames 6tablirent dans cette maison
un ouvroir externe; trois ans apres cette fondation, le
clerg6 de la paroisse constatait avec bonheur une plus
grande assistance aux offices et une reception plus fr&quente dessacrements; lajeunesse s'eloignait des plaisirs dangereux; en 1856 les seurs visitirent 477 malades
et I'ouvroir comptait 167 jeunes filles; de plus, une
soixantaine d'autres recevaient le dimanche l'instruction religieuse; en 1857, on vit a l' glise de Menilmontant un fait inoui : 200 jeunes personnes faisaient la
communion a Noel; le cur6 avouait cette annie-li
qu'avant l'etablissement de l'oeuvre de Sainte-Genevieve, il avait du renoncer a faire le catichisme de
pers6v6rance parce que personne ne fr6quentait les
offices. Les sceurs continuerent le bien jusqu'en 1870;
elles eurent beaucoup a souffrir en 1871; nos Annales
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ont raconti tout au long le r6cit de leurs infortunes i

cette triste 6poque, nous ne reviendrons pas sur ce
sujet; apres la Commune, quand les seurs rentrerent,
les dames r6parerent les d6sastres laiss6s par la guerre
civile.
M. le Maire de Montrouge, qui avait favoris6 la
fondation du Petit-Montrouge en 1852, favorisa 6galement celle du Grand-Montrouge en 1853; les dames
de Sainte-Genevieve y 6tablirent les mnmesceuvres que
dans les autres maisons; les Ccoles des seurs furent
laicis6es en 1880, mais grace a la g6nerosite des personnes charitables, on ouvrit une 6cole libre qui compta
80o enfants la premiere ann6e et un asile de 2oo enfants; un patronage florissant avec des Enfants de
Marie ferventes faisaient la consolation des soeurs;
la visite des pauvres se faisait toujours et la seur
superieure 6tait tres zelte pour cette ceuvre; les soeurs
avaient un pare dans lequel se faisait la procession
du Saint-Sacrement; les soeurs qui visitaient les pauvres
n'avaient a leur disposition que les secours de 'oeuvre
de Sainte-Genevieve et de celle de la Sainte-Trinit6;
en 1884, les Enfants de Marie donnerent un bel
exemple en preferant garder leur mtdaille et leur
ruban plut6t que d'assister a des fetes profanes auxquelles leurs parents les poussaient; en 1886, I'oeuvre
du vestiaire des pauvres 6tait etablie par les dames de
la charit6; la visite des malades produisait en 1890,
comme par le pass6, des fruits de salut et les soeurs
eurent la consolation de voir revenir a Dieu sur son
lit de mort un de leurs plus g6nereux bienfaiteurs.
L'ceuvre de Sainte-Genevieve ouvrit en 1853 une
maison & Chatenay, et le jour de la Pentec6te
M. Etienne y installa trois Filles de la Charit6; d'honorables families de la localit6, en r6unissant leurs
liberalit6s, d6velopperent l'itablissement et procu-
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rerent aux soeurs une maison plus vaste et plus appro-

priee aux besoins de leurs services. La respectable
famille Roland-Gosselin a fait le don d'un terrain
convenable au centre de la paroisse pour y construire
la nouvelle habitation; en 1857, la maison comptait

quatre sceurs, dont deux visitaient les pauvres, grace
aux secours de l'ceuvre de Sainte-Genevieve; en 1858,
la nouvelle habitation etait achev6e et M. Etienne dit
de cette maison que, par la r6gularit6 de ses formes,
elle est adapt6e parfaitement aux diverses oeuvres,
salle d'asile, classes, orphelines et secours aux pauvres;
en 1861, mourait M. Roland-Gosselin, insigne bienfaiteur de la maison de Chatenay; il ligua- a la commune une somme de 20ooo francs dont les intkie'
devaient servir i assurer le traitement de deux seuii•,
en 864, M. Etienne disait dans son rapport: u(Chatenay
se suffit a elle-m&me et ne reqoit plus rien de notre
oeuvre; la prosp&rite de cette maison semble devoir
s'accroitre de jour en jour. »
En I'ann6e i853, 1'ouvre de Sainte-Genevieve
entretint ases frais deux sceurs visiteuses des malades
a Gentilly, dans une maison qui servait de buanderie
pour la Maison-Mire des Filles de la Charit6 et qui
se trouvait dans notre propri6th actuelle, sur la rive
droite de la Bievre; ces deux soeurs 6tablirent une
salle de pansement oii 83o personnes recurent leurs
soins pendant 1'ann6e 1856; I 200 malades furent
visit6s par elles la meme ann6e; la pharmacie qui est
6tablie dans la maison est entretenue, dit le rapport,
aux frais des Lazaristes qui ont 1& leur maison de
campagne et qui sont heureux de seconder ainsi
l'oeuvre de Sainte-Geneviive. En 1863, une mission, qui
eut un grand succis, fut donnie A la paroisse de
Gentilly grice i l'initiative et a la g6enrosit& des
dames de 'oeuvre. En 1884, la pharmacie des seurs
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fut ferm6e par la malveillance et la jalousie, dit le
rapport; mais elle fut rouverte quelque temps
apris.
Le refrain annuel des comptes rendus de Gentilly
est
celui-ci : u Pour suffire a ces besoins multiples,
nous
n'avons d'autres ressources assur6es que celles
de
l'aeuvre de Sainte-Genevihve., En I89 , on ouvrit
un
fourneau 6conomique d6sir6 depuis longtemps et
qui
fait le plus grand bien dans cette population
pauvre
et ouvriere; i3o malades en moyenne recoivent
tous
les jours un bon bouillon qui les fortifie. Il
y avait a
cette 6poque 9 soeurs, 230 enfants dans les;
classes,
60 jeunes filles au patronage, un ouvroir
pour les
enfants des classes; on visitacette ann6e i 138
malades
-

opitflmicile.

-- 'la fin de 1853, I'oeuvre de Sainte-Genevieve
avait
done fond6 ou soutenait 12 maisons; l'ardeur
des
dames ne se ralentit pas et pendant les
ann6es 18541855, elles fonderent Conflans, Belleville,
les DeuxMoulins, La Maison Blanche et Puteaux.
II y avait a Conflans la maison dite
des Jeunes
Economes, dirig6e par des Filles
de la Chariti;
I'oeuvre y placa des sceurs pour la visite
des malades.
Des circonstances locales s'opposirent
a ce que ce
service s'etendit autant qu'il 6tait a
d6sirer. En 186I,
ces circonstances particulieres disparurent
et la mai0
son formant
d sormais un 6 tablissement a elle, le
se fit sans difficult6. La maison de Charenton bien
commennait avec trois sceurs; en i880, il
y avait 1o sceurs,
42 orphelines, 314 enfants dans les classes,
36 jeunes
personnes a la classe du soir, 13o filles
au patronage,
un ouvroir d'apprentissage, de repassage,
une pharmapie, la visite des pauvres, un
asile gratuit pour
femmes ag6es, une distribution de soupe, une
soci&t
de charit 6 maternelle, un vestiaire
pour les pauvres.
En 885, les soeurs ne savent comment
exprimer leur
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reconnaissance aux dames de 1'oeuvre de Sainte-Genevieve qui sont leurs bienfaitrices depuis tant d'annees;
les soeurs qui visitent les pauvres 6crivent en 1887
qu'elles s'entendent parfaitement avec les Messieurs
de la Conf6rence de saint Vincent de Paul; en 1888,
on pousse un cri de d6tresse car les depenses tendent,
a augmenter; I'annee 1889 fut une annee de deuil pour
la maison qui perdit sa Superieuri,
la sceur Homberg,
qui avait &tA tant d'annees l'Ame des oeuvres de la
maison.
Jusqu'a I'ann6e i855, les pauvres et les malades de
Belleville 6taient visitis par une sceur de M6nilmontant; en cette annie, I'ceuvre de Sainte-Genevieve
ouvrit un 6tablissement sur la paroisse de Belleville;
3 sceurs y visitaient les pauvres et s'occupaient d'un
ouvroir externe; I'ann6e suivante les sceurs 6taient 6
et prenaient soin d'une creche comptant i35 petits
enfants, de classes ayant 140 petites filles; elles
ouvraient un internat avec 3 orphelines. M. 1ttienne
constate que I'administration locale n'avait eu aucune
part dans les frais occasionnes par ces ceuvres. La
maison alla toujours se d6veloppant et exercant une
influence salutaire. Sous la Commune, les soeurs 6taient
assez expos6es; elles ne souffrirent pas trop a cause
de leur popularit;- on raconte meme qu'une soeur
ayant besoin de faire transporter des provisions a sa
maison alla ni plus ni moins r6quisitionner des gardes
nationaux; le chef du poste demanda 20 hommes de
bonne volontA; il s'en pr6senta 5o et la soeur se mit
en route, entouree de ses gardes; mais quand .les
habitants de Belleville virent ce cortege, ils crurent
qu'on emmenait la sceur prisonniere; d'oi grand
6moi; on s'expliqua et le cortege continua sa route.
Le 7 f6vrier 1856, M. Ptienne s'exprimait ainsi
dans son rapport ge.nral : ( Nous n'avons pu prbce-
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ont raconti tout au long le recit de leurs infortunes a
cette triste 6poque, nous ne reviendrons pas sur ce
sujet; apres la Commune, quand les seurs rentrerent,
les dames r6parerent les d6sastres laiss6s par la guerre
civile.
M. le Maire de Montrouge, qui avait favorisi la

fondation du Petit-Montrouge en 1852, favorisa igalement celle du Grand-Montrouge en 1853; les dames
de Sainte-Genevieve y 6tablirent les memesoeuvres que
dans les autres maisons; les 6coles des sceurs furent
laicisees en 1880, mais grace i la gendrositd des per-

sonnes charitables, on ouvrit une 6cole libre qui compta
I8o enfants la premiere annke et un asile de 2oo enfants; un patronage florissant avec des Enfants de
Marie ferventes faisaient la consolation des sceurs;

la visite des pauvres se faisait toujours et la soeur
superieure 6tait tres z6lee pour cette ceuvre; les sceurs
avaient un pare dans lequel se faisait la procession
dn Saint-Sacrement; les seurs qui visitaient les pauvres
n'avaient a leur disposition que les secours de l'ceuvre
de Sainte-Genevieve et de celle de la Sainte-Trinit6;
en 1884, les Enfants de Marie donnirent un bel
exemple en pr6ferant garder leur m6daille et ! -=
ruban plut6t que d'assister a des fetes profanes auxquelles leurs parents les poussaient; en 1886, I'ceuvre
du vestiaire des pauvres 6tait 6tablie par les dames de
la charit6; la visite des malades produisait en 1890,
comme par le passe, des fruits de salut et les sceurs
eurent la consolation de voir revenir & Dieu sur son
lit de mort un de leurs plus g6n6reux bienfaiteurs.
L'oeuvre de Sainte-Genevieve ouvrit en 1853 une
maison a Chatenay, et le jour de la Pentec6te
M. Etienne y installa trois Filles de la Charite; d'honorables families de la localite, en reunissant leurs
liberalit6s, d 6 veloppbrent I'6tablissement et procu-
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rerent aux seurs une maison plus vaste et plus appropriee aux besoins de leurs services. La respectable
famille Roland-Gosselin a fait le don d'un terrain
convenable au centre de la paroisse pour y construire
!a nouvelle habitation; en 1857, la maison comptait
quatre soeurs, dont deux visitaient les pauvres, grace
aux secours de I'euvre de Sainte-Geneviive; en I858,
la nouvelle habitation etait achevie et M. Etienne dit
de cette maison que, par la r6gularit6 de ses formes,

elle est adapt6e parfaitement aux diverses oeuvres,
salle d'asile, classes, orphelines et secours aux pauvres;
en 1861, mourait M. Roland-Gosselin, insigne bienfaiteur de la maison de Chatenay; il 1~gua' i la commune une somme de 20000 francs dont les inta&ts
devaient servir a assurer le traitement de deux soedrs;
eD 1864, M. Etienne disait dans son rapport: aChatenay
se suffit i elle-meme et ne recoit plus rien de notre
ceuvre; la prosperit6 de cette maison semble devoir
s'accroitre de jour en jour. n
En l'ann6e 1853, 1'ceuvre de Sainte-Genevieve
entretint ises frais deux sceurs visiteuses des malades
a Gentilly, dans une maison qui servait de buanderie
pour la Maison-Mere des Filles de la Charit6 et qui
se trouvait dans notre propridt6 actuelle, sur la rive
droite de la Bievre; ces deux soeurs 6tablirent une
salle de pansement oi 83o personnes reaurent leurs
soins pendant l'annee 1856; I 200 malades furent
visites par elles la meme annee; la pharmacie qui est
6tablie dans la maison est entretenue, dit le rapport,
aux frais des Lazaristes qui ont l leur maison de
campagne et qui sont heureux de seconder ainsi
1'oeuvre de Sainte-Genevieve. En I863,une mission, qui
eut un grand succes, fut donn6e a la paroisse de
Gentilly grace a l'initiative et a la g6nerosit6 des
dames de l'oeuvre. En 1884, la pharmacie des seurs
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fut fermee par la malveillance et la jalousie, dit le
rapport; mais elle fut rouverte quelque temps aprts.
Le refrain annuel des comptes rendus de Gentilly est
celui-ci : ( Pour suffire a ces besoins multiples, nous
n'avons d'autres ressources assurees que celles de
l'oeuvre de Sainte-Genevieve. , En 189g, on ouvrit un
fourneau iconomique desire depuis longtemps et qui
fait le plus grand bien dans cette population pauvre
et ouvriere; x3o malades en moyenne regoivent tous
les jours un bon bouillon qui les fortifie. I1 y avait a
cette 6poque 9 sceurs, 230 enfants dans les classes,
60 jeunes ilics au patronage, un ouvroir pour les
enfants des classes; on visita cette annie I 138 malades
a t'micile.
A-la fin de i853, I'oeuvre de Sainte-Genevieve avait
done fond6 ou soutenait 12 maisons; I'ardeur des
dames ne se ralentit pas et pendant les annies 18541855, elles fonderent Conflans, Belleville, les DeuxMoulins, La Maison Blanche et Puteaux.
II y avait a Conflans la maison dite des Jeunes
Economes, dirigee par des Filles de la Chariti;
l'oeuvre y placa des sceurs pour la visite des malades.
Des circonstances locales s'opposerent a ce que ce
service s'ktendit autant qu'ii 6tait a desirer. En 1861,
ces circonstances particulibres disparurent et la maison formant desormais un 6tablissement a elle, le bien
se fit sans difficult6. La maison de Charenton commennait avec trois soeurs; en 1880, il y avait o1sceurs,
42 orphelines, 314 enfants dans les classes, 36 jeunes
personnes a la classe du soir, 13o filles au patronage,
un ouvroir d'apprentissage, de repassage, une pharmacie, la visite des pauvres, un asile gratuit pour
femmes Ag6es, une distribution de soupe, une soci6td
de charit6 maternelle, un vestiaire pour les pauvres.
En 1885, les sceurs ne savent comment exprimer leur

-73reconnaissance aux dames de l'ceuvre de Sainte-Genevieve qui sont leurs bienfaitrices depuis tant d'annies;
les sceurs qui visitent les pauvres 6crivent en 1887
qu'elles s'entendent parfaitement avec les Messieurs
de la Conference de saint Vincent de Paul; en 1888,
on pousse un cri de detresse car les depenses tendent,
a augmenter; l'ann6e 1889 fut une annee de deuil pour
la maison qui perdit sa Superieurt, la sceur Homberg,
qui avait 6tt tant d'ann6es l'ame des oeuvres de la
maison.
Jusqu'i l'annee 1855, les pauvres et les malades de
Belleville 6taient visites par une soeur de MWnilmontant; en cette annie, l'ceuvre de Sainte-Genevibve
ouvrit un 6tablissement sur la paroisse de Belleville;
3 sceurs y visitaient les pauvres et s'occupaient d'un
ouvroir externe; l'ann6e suivante les sceurs 6taient 6
et prenaient soin d'une creche comptant I35 petits

"enfants, de classes ayant 140 petites filles; elles
ouvraient un internat avec 3 orphelines. M. ttienne
constate que I'administration locale n'avait eu aucune
part dans les frais occasionnes par ces ceuvres. La
maison alla toujours se d6veloppant et exercant une
influence salutaire. Sous la Commune, les soeurs 6taient
assez expos6es; elles ne souffrirent pas trop A cause
de leur popularit6; on raconte meme qu'une soeur
ayant besoin de faire transporter des provisions a sa
maison alla ni plus ni moins requisitionner des gardes
nationaux; le chef du poste demanda 20 hommes de
bonne volont6; il s'en pr6senta So et la soeur se mit
en route, entouree de ses gardes; mais quand .les
habitants de Belleville virent ce cortege, ils crurent
qu'on emmenait la sceur prisonniere; d'out grand
6moi; on s'expliqua et le cortege continua sa route.
Le 7 fevrier i856, M. itienne s'exprimait ainsi
dans son rapport gineral : t Nous n'avons pu pric&-
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demment que faire visiter la paroisse des DeuxMoulins par une soeur du faubourg Saint-Marcel, rue
du Banquier... Nous comprenons cependant combien la nombreuse population de cette paroisse avait
besoin d'un secours plus actif et plus efficace. C'est
une v6ritable terre d'infideles a d6fricher. Nous
avons form6 une maison de 3 sceurs; le maire de la
commune les a honor6es de ses encouragements; il
leur a confi6 la salle d'asile; les sceurs ont etabli un
ouvroir pour jeunes filles; toutes ces ceuvres jointes
au service des malades ont 6lev6 i cinq le nombre des
sceurs. , L'ann6e suivante, M. Etienne constatait que
la maison des Deux-Moulins offrait des r6sultats bien
consolants :les soeurs avaient decouvert beaucoup ao
personnes non baptis6es; les enfants, les jeunes filles
accouraient en grand nombre; les malades 6taient
visites; on porta le nombre des soeurs 1 7; I'administration du chemin de fer d'Orleans aida l'ceuvre de?
Sainte-Genevieve a supporter cette nouvelle d6pense;.
on voit par ce dernier detail que la paroisse des
Deux-Moulins 6tait celle qu'on appelle actuellement
Notre-Dame de la Gare.
La Maison-Blanche d6pendait en 1855 de Gentilly;
aussi au d6but les seurs qui visitaient les malades de
cette paroisse residaient dans la maison de Gentilly;
l'oeuvre de Sainte-Genevieve qui avait fait cette fondation nouvelle fut bient6t aid6e par le maire de
Gentilly qui prit a sa charge les 6coles de la maison.

et les transforma en 6coles communales. Pendant la
guerre de 1870 une ambulance fonctionna dans la;
maison; a la Commune 2 soeurs furent emprisonneess
Mazas; elles furent d6livr6es par M. Washburne,
repr6sentant des Etats-Unis.
A la fin de 1855, commencement de i856, le cur6 de
la paroisse de Puteaux dont la population 6tait de,
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8 ooo ames, compos6e en grande partie d'ouvriers, et
oi les protestants avaient un temple nouvellement
biti et une ecole, fit appel a l'oeuvre de Sainte-Genevieve pour I'aider i 6tablir chez lui les Filles de la
Charit6. Les trois premieres sceurs furent installies
en janvier i856 a la grande satisfaction des paroissiens; deux sceurs s'ajouterent bient6t pour les classes
et immediatement elles virent accourir une multitude
d'enfants; on ne put en recevoir que I5o, faute de
local; la visite des pauvres et des nalades fut organisee en grand des le d6but, grace aux Dames de
Charit6. En 1865, M. Etienne constatait que la maison
de Puteaux se trouvait dans une situation difficile,
que le bail touchait a son terme et que les sceurs ne
pouvaient le renouveler qu'a des conditions tres
onareuses qu'il leur etait impossible d'accepter. En
1880 les oeuvres 6taient en voie de prospirit6 malgre
les tristes progres de l'impidte parmi les classes
laborieuses; il y avait 400 enfants dans les classes;
sur 96 morts dans l1annee, 92 avaient 6td administr6s,
le patronage comptait go jeunes filles animees du
meilleur esprit, quoique tout fft mis en ceuvre pour
les en d6tourner; la maison est appelee Marie-Joseph
et l'orphelinat, Saint-Edom. Tout le merite de ces
bonnes oeuvres, dit le rapport des soeurs, revient A
l'ceuvre de Sainte-Genevieve; en 1881 l'impiet6 va
croissante autour des soeurs; les oeuvres ne diminuent
pas; les jeunes flles du patronage pers6verent malgr6
les sarcasmes dont elles sont l'objet dans leurs ateliers;
65 dames s'affilibrent cette ann6e a 1'CEuvre G6ndrale;
en 1882, il y avait i sceurs, 6o internes, 5oo enfants
dans les classes, mais on constate que 1'ecole protestante a beaucoup de catholiques; la soci6et de la
libre-pens6e regne dans Puteaux : elle a ses reunions,
sa banniere; elle d6ploie gratuitement une grande
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pompe pour les enterrements des siens et cela fascine
bien des families pauvres; en 1884, la lutte s'accentue:
une 6cole libre dont l'institutrice est libre-penseuse,
2 6coles laiques, des cours du soir, tout cela, gratuit,
fait une concurrence devant laquelle les sceurs ne se
dicouragent pas; aussi Dieu les recompense les
annees suivantes par des r6sultats consolants; en
1886 elles sont 14; leurs enfants des classes et de
l'asile sont 550 et leur patronage compte I3o jeunes
filles, vraies ap6tres dans le milieu corrompu oii elles
vivent et remplies d'un saint zele pour assister les
malades et amener les soeurs et le pretre a leur chevet;
en 1887, c'est le mme contraste : oi l'impi&t6 abonde,
le bien surabonde : le nombre des Dames de Charit6
augmente; les enfants sont 600 dans les classes, des
mariages r6habilit6s, des conversions qui tiennent
du miracle, viennent consoler les sceurs; on a 6tabli
un fourneau 6conomique qui distribue 3oo portions
par jour; en 1888, il faut augmenter le nombre des
soeurs : la visite a domicile se fait en' grand, les
dames,les Enfants de Marie elles-memess'y appliquent
avec les sceurs; c'est l'ceuvre par excellence de notre
localit6, dit le rapport de 1888 et les heureux r6sultats
qu'elle produit sont pour nous un encouragement pour
I'avenir.
Nous venons de voir les maisons etablies par
1'oeuvre de Sainte-Genevieve pendant les ann6es 1851
a 1856. Signalons un 616ment nouveau qui s'introduit a cette 6poque dans les membres de I'aeuvre;
jusqu'ici c'6taient uniquement des personnes d'un
certain age ou mariees; voici qu'au d6but de 1856, les
meres de famille, qui font partie de l'ceuvre, ont eu la
pieuse idee d'initier leurs jeunes flles a l'exercice de
la charit6 et M. &tienne demandait a Mgr Sibour de
benir cette innovation; I'archev6que de Paris donna
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volontiers sa ben6diction et ses encouragements;
1'ann6e suivante, M. Etienne constate que les jeunes
filles enr6l6es sous la banniere de Sainte-Genevieve
et de Saint-Vincent de Paul secourent avec zele les
pauvres de la banlieue; les Dames de la Charit6 se font
les recruteuses de jeunes demoiselles et une d'entre
elles en a procure 70 A l'oeuvre de Sainte-Genevibve;
cette pens6e devient contagieuse, poursuit le Directeur
gen6ral, et dames et demoiselles sont un spectacle
d'edification devant Dieu, les anges et les hommes; A
partir de 1858, on mentionne les demoiselles admises
dans l'aeuvre : je note parmi ces listes annuelles
Marie Roland-Gosselin, rue de Tivoli, 16, Berthe de
Ladoucette, rue Saint-Lazare, 58, et plusieurs autres
noms qui seront plus tard celebres dans les Annales
des Dames de la Charit6. En 1863, M. Etienne parle de
cette nouvelle oeuvre avec enthousiasme : ( II y a certainement, dit-il, quelque chose d'elev6 et de divin
dans l'empressement des pieuses meres A placer leurs
jeunes filles sous la banniere de la charitY; c'est une
pens6e sublirie que celle de les faire d6buter dans la
vie du monde par de si purs .lans de devouement et
d'inspirer Aleurs jeunes coeurs de si nobles sentiments;
leur faire consacrer leurs premibres 6motions aux
pauvres, leur faire offrir A sainte Genevieve les pr6mices de la carriere qui s'ouvre devant elles, c'est
couvrir leur jeunesse d'une protection cbleste, c'est
leur assurer des destinies heureuges; l'inspiration est
belle; elle est evidemment du ciel; heureuses les mrres
qui possedent si bien l'intelligence de la charit6 et qui
savent initier A cette science divine des coeurs qui
possedent toute leur affection! II 6tait done r6serv6 A
I'ceuvre de Sainte-Genevieve de d6ployer toutes ces
gracieuses et candides ardeurs et d'en recueillir les
premiers fruits. , A l'assembl6e g6nerale qui suivit, on
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queteuses.
Cet appoint nouveau de devouements et de ressources
permit a l'oeuvre de Sainte-Genevieve d'ouvrir de
nouvelles maisons. Celle de Passy existait grice au
zele de M. le cure; mais en 1856, les ressources manquaient, les pauvres etaient nombreux, les protestants
avaient plusieurs &coles sur la paroisse; le cure fit
alors appel a l'ceuvre des Dames; celle-ci s'empressa
d'accourir et de prendre a sa charge ce qui ne pouvait
subsister sans ce secours; ce fut la dix-huitieme maison
fond6e et soutenue par la premiere presidente de
l'oeuvre, Mme la marquise Le Bouteiller, qui alla
cette annie i856 recevoir la r&compense de ses charites. Elle fut remplacee par un cceur rempli de
1'amour des pauvres, la duchesse de Luynes.
Au commencement de l'annbe suivante 1857, Mgr Sibour devait venir presider l'assembl6e de janvier,
mais il fut frapp6 dans l'eglise Sainte-Genevieve par
un infame assassin. M. ttienne rappela devant les
vicaires capitulaires de Paris comment Mgr Sibour
avait 6t6 pour l'oeuvre de Sainte-Genevieve un pere,
un protecteur sincere et devoue: ( Avec quel empressement il venait chaque ann6e presider cette assembl6e g6nerale! Avec quel pieux intir&t il ecoutait le
detail des travaux, des consolations des dames ! Quel
saint enthousiasme s'emparait de son Ame, au r6cit du
bien r6alis6 dans la banlieue! n Mgr Sibour fut
remplac6 par le cardinal Morlot qui h&rita de son
affection pour l'oeuvre.
En effet, a peine nomm6, il voulut donner pour
l'ceuvre un t6moignage solennel de sa predilection.
u Ce que Paris n'avait jamais vu, s'kcrie le P. Etienne,
ce qui n'a jamais eu d'exemple dans l'histoire du
me ': catholique, il le fit pour honorer I'oeuvre de
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Sainte-Genevibve (celle-ci venait de fonder la maison
de Saint-Ouen) : lui, cardinal de la sainte .Iglise,
premier pasteur de :et illustre diocese, il voulut aller,
en pr6sence d'un peuple immense, 6tonn6 et attendri,
installer lui-meme 3 pauvres Filles de la Charit6 dans
leur modeste demeure. n Cette b&nediction dut porter
bonheur a la maison, car dans tous les rapports qui
suivent cette installation, il n'est jamais fait aucune
mention de la maison de Saint-Ouen, sinon comme etant
une de celles qui sont secourues; la maison de SaintOuen n'ayant pas d'histoire dans nos papiers, il faut
en conclure qu'elle a v6cu beureuse, faisant le bien
en silence, vivant a l'enseigne de la Providence.
Cette meme ann6e 1857 vit 4 autres fondations
dont nous allons resumer brievement I'historique ;
Orly, Clamart, Montmartre et Arcueil.
Sept ans apres la fondation de la maison d'Orly,
M. Etienne d6clarait qu'il n'y avait plus dans cette
localit6 aucune union ill6gitime.
A Clamart, les sceurs furent accueillies avec des
d6monstrations de joie et d'all6gresse qui leur permirent d'6tablir solidement de belles oeuvres. Et
cependant,d'apres ce que disait en 1881 une soeur qui
etait la depuis vingt-trois ans, lorsqu'elles arriverent,
c'.tait la Chine. Elles installkrent leurs oeuvres, surtout
la visite a domicile; puis des classes communales
qu'elles garderent jusqu'en 1889 ; enfn un patronage,
une creche fond6e en 1880 par un bienfaiteur du
pays; lors de la laicisation qui se fit malgr6 le conseil
municipal, on vit bien la popularit6 des soeurs, car
chacun, riches et pauvres, apporta son aum6ne pour
maintenir les enfants chez les soeurs.
A Montmartre, sur la colline arros6e par le sang de
saint Denys et sanctifiee par les pelernages de saint

-

80 -

Vincent de Paul, en attendant qu'elle devint la colline du.SacreCCceur, une fondation fut .tablie par les
soins de l'ceuvre de Sainte-Genevieve et elle prosp6ra
vite.
La derniere maison fond6e en 1857 fut celle d'Arcueil. Elle se developpa comme les autres par la visite
des pauvres et des malades, les classes, l'asile, I'orphelinat, l'ouvroir; elle ajouta en 1862 un asile de vieillards des deux sexes qui prit bient6t de grandes proportions, puisqu'en 1881 lesvieillards 6taient 85 et les
annies suivantes io5, 112, 164, 152, 146, 167, 13o,
181 en 1899. Cette annbe-la, on en avait recu I 200

depuis la fondation. Que de traits consolants on pourrait extraire du rapport annuel d'Arcueil! Une femme
faisait tout ce qu'elle pouvait pour se tuer; elle se
pendait, elle se jetait a l'eau, etc., et toujours on la
ramenait a la vie et la fin on la ramena a Dieu. Une autre se sauvait de la maison chaque fois qu'elle
entendait parler de confession; mais press6e par la
n6cessit6, elle revenait au bout de quelque temps;
on la recevait et elle partait de nouveau quand ce mot
de confession r6sonnait a ses oreilles; ce manege se
fit au moins six fois; on la croyait poss6d6e; on lui
appliquait des reliques, des crucifix; rien n'y faisait;
un jour on lui donna de 1'eau b6nite de saint Vincent; elle fut aussit6t delivree de ses terreurs et elle
se confessa. -

L'orphelinat comptait 113 enfants en

18go; les enfants des classes furent a une -6poque
140 et I'asile renferma plus de loo petits; une crtche

fut adjointe aux autres oeuvres; une pharmacia, un
vestiaire pour les pauvres, un patronage, une association de meres (non pas chretiennes, mais invities a le
devenir), un cat6chisme aux enfants de 1'acole communale, etc.,montrent l'activit6 de cette maison pendant la p&riode qui nous occupe, de 1857 a 1890,
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tant que 1'oeuvre de, Sainte-Genevieve lui fournit des
subsides.
1858 voit quatre nouvelles fondations effectuees par
1'oeuvre de Sainte Genevieve : Fontenay-aux-Roses,
Aubervilliers, Bourg-la-Reine et Criteil.
Les seurs de Fontenay-aux-Roses reussirent si bien
des le debut qu'elles gagnerent les sympathies de tous
et que l'annee suivante, i mai 1859, le sous-prefet de
Sceaux ecrivait a M. Etienne que le conseil municipal
de Fontenay 6tait dispose. a nommer les sceurs. institutrices communales; il demandait seulement que les
soeurs n'ouvrissent pas de salle d'asile tant que la
personne qu'elles remplacaient dirigerait la salle
d'asile existante. M. Etienne r6pondit le 13 mai que
< d&s I'instant que la maison de nos soeurs de Fontenay devenait institution communale, les sceurs devaient
se conformer aux intentions de l'autorit6 municipale.
Je puis done sans difficultA aucune prendre 1'engagement de ne point ouvrir de salle d'asile dans la maison de nos sceurs de Fontenay et je vous autorise,
M. le sous-pr6fet, a declarer que je prends cet engagement et que je tiendrai la main a ce que nos sceurs
y soient fid~les I,.
La maison d'Aubervilliers a toujours vecu plus ou
moins A l'enseigne de la Providence, car elle n'avait
guere de secours que dans l'ceuvre de Sainte-Genevieve
qui l'avait fond6e en 1858. Mais Notre-Dame-desVertus, sous le patronage de laquelle elle avait 6t6"
plac6e, l'a toujours prot6g6e. Aussi nous voyons dans
la serie des ann6es la visite des pauvres, les classes,
1'orphelinat, le patronage marcher bon train et obtenir
des r6sultats consolants. En 1880, les 8 sceurs de la
maison avaient 35 orphelines, 25o enfants dans les
classes, 65 jeunes filles au patronage et elles visitaient
beaucoup de pauvres et de malades : une des per-
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sonnes qu'elles avaient assistees 'tant revenue a Dieu
apres trente-neuf ans d'abandon, fit la communion a
l'gglise,et dans sa joie, elle alia devant tous embrasser
ma Sceur Supbrieure; plus tard les soeurs 6tablirent
une blanchisserie, puis une soupe populaire, enfin une
bibliothbque. Malgr la concurrence terrible des ecoles
communales, elles continutrent leur bien sans bruit,
appuyees sur la confiance en Dieu.
La maison de Bourg-la-Reine ne tient pas dans les
rapports de longues colonnes : on se contente ordinairement de signaler que ?es sceurs oscillent entre 8
et 6, que les internes sont 60, les externes 8o, les
enfants du patronage 20, et que la creche r6unit 18
petits, que la paroisse et la commune ne donnent
presque rien, que les Dames de Notre-Dame-de-BonSecours viennent travailler le vendredi pour les pauvres
et que le g6nereux secours donni par l'oeuvre de SainteGenevieve est bien necessaire a la petite maison.
La maison de Creteil, qui depuis a disparu signale
toujours dans ses rapports, depuis ses origines, une
lutte ardente avec Satan qui semble s'acharner aprbs
cette fondation; les epreuves ne manquent pas; aussi
l'ceuvre de Sainte-Genevieve est-elle appelee indispensable pour soutenir la maison.
L'ann6e 1859 vit se r6aliser un disir depuis longtemps manifest6 d'6tablir l'ceuvre de Sainte-Genevieve
dans la paroisse natale de la sainte, a Nanterre. 11
semblait que cette localit6 aurait di ktre le point de
d6part de la carriere qui s'ouvrait devant les Dames
de Sainte-Genevieve. Quoi qu'il en soit, la fondation se
fit en janvier 1859 avec grande solennit6. Le cardinal
Morlot installa en personne, au milieu d'un concours
de peuple aussi nombreux que sympathique,les Filles
de saint Vincent de Paul au berceau de sainte Genevieve pour en relever la gloire par les splendeurs de
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la Charit6: cette c&remonie fut honor6e de la presence
d.e tous les chapelains de la basilique Sainte-Genevieve avec leur doyen, 1'abb6 Dauphin. Celui-ci
d6clara que la nouvelle fondation serait entour6e de
la protection et de l'inter&t tout sp6cial des chapelains
de la basilique de Sainte-Genevieve; il organisa meme
des quetes A cet effet; la compagnie des porteurs de
la chAsse y contribua ggalement; aussi, pour sanctionner cette union intime avec la basilique de SainteGeneviive, le conseil de l'ceuvre a jug6 convenable
que M. le Doyen de cette 6glise porterait disormais
Ie titre et remplirait les fonctions de vice-directeur de
l'ceuvre; aussi, A partir de ce moment, le nom de
M. l'abb6 Dauphin et plus tard celui de son successeur,
l'abb6 Hugonin, figurent au catalogue des membres du
conseil; de plus, partir de cette 6poque 6galement,
on cr6e une fonction de tr6sorier particulier et on la
confie a M. le Directeur de la compagnie des porteurs
de la chAsse de Sainte-Genevieve. La maison de Nanterre, si solennellement fondee, aurait du, ce semble,
marcher sans difficultis; cependant, d'apris tous les
rapports que nous avons lus, elle se plaint de I'exiguit6
des ressources, elle vit A grand'peine, la maison aurait
besoin de r6parations; plus tard, la maison tombe en
ruine; plus tard encore, la maison menace ruine et
I'architecte qui I'a r6parie, il y a deux ans, d6clare
qu'une nouvelle tentative en provoquerait la chute; en
1881, le Bureau de Bienfaisance ne donne plus rien;
les sceurs ont peu ou rien A donner aux pauvres et elles
n'osent se pr6senter chez eux les mains vides; en un
mot les oeuvres existantes, internat, classes, patronage,
ne vivent que par la Providence; et 1'ceuvre de SainteGenevieve, selon ce que disent les soeurs, en est la
seule ressource assur6e. Grice a des secours on fonda
une cole maternelle en 189o; les pauvres et les
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malades sont visit6s plus regulierement, les enfants
sont nombreuses dans les classes et les jeunes filles
enfants de Marie sont de vrais ap6tres, quand elles

ne se laissent pas fasciner par Paris la grand'ville; et
1'on remarque que les jeunes filles ont gard6 quelque
chose des vertus de leur compatriote sainte Genevieve.
La maison du Bourget est contemporaine de celle
de Nanterre: elle fut, comme beaucoup d'autres, 6cole
communale; elle prit des internes, elle eut un patronage et elle s'occupa de la visite des pauvres. La maison fut presque d6truite en 1871 ; on la restaura; on
en batit une nouvelle en I88o et la superieure dans
son rapport annuel ne manquait pas d'inviter les Dames
de Sain'e-Genevieve a faire une visite au Bourget,
leur suggerant qu'on pourrait faire une bonne oeuvre
en 6tablissant une maison de retraite, car l'emplacement est tres beau et ii y a tres bon air. L'6cole fut
laicis6e en 1888, mais les sceurs continuerent leurs
ceuvres, grace a l'oeuvre de Sainte-Genevieve, leur
bonne Providence; leurs classes et leur asile renfermaient presque tous les enfants du Bourget, meme
apres la laicisation. La maison fut fermee en 9go3.
Nous sommes arriv6s en 1860. Depuis i85, 29maisons ont 6t6 fondees par les dames de l'oeuvre de
Sainte-Genevieve; 174 soeurs s'y occupaient de 2471

enfants dans les asiles, 4110o elves dans les classes,
710 jeuns illes dans les ouvroirs, 944 adultes dans
les classes du soir, 418 orphelines dans les internats,
11 839 families pauvres ou, malades A qui il avait &tC
donn6, durant I'ann6e 1859, 9787 francs en argent et
85 672 francs en nature; la d6pense totale de ces maisons pour cette meme ann6e etait de 368 834 francs.
Mais un grand ev6nement vient de s'accomplir qui
modifie singulibrement notre ceuvre, 6crit M. etienne
en 1860; la nouvelle enceinte fortifile de Paris englobe
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dans la ville 12 des maisons secourues par l'ceuvre :
Saint-Ferdinand des Ternes, La Chapelle-Saint-Denis,
Bercy, La Villette, le Petit-Montrouge, Saint-Mand6,
M6nilmontant,
Belleville, les Deux-Moulins,
la
Maison-Blanche, Passy et Montmartre. Ces 12 maisons par le fait de leur annexion cessent de faire
partie de la banlieue et, en cons6quence, cessent
d'appartenir a l'ceuvre de Sainte-Genevieve. Notre
oeuvre va porter toute sa sollicitude sur les paroisses
de la banlieue qui n'ont pu encore ktre admises A
jouir de ses bienfaits. Et le digne Supdrieur g6enral,
commentant le trait de cette veuve qui, par ordre
d'Elisee, versa le peu d'huile qu'elle poss6dait dans
tous les vases que lui pr6sentaient ses enfants et qui
s'6tonnait d'avoir une source in6puisable, M. Etienne,
dis-je, appliquant ce trait aux Dames leur disait :
< D6jA I'huile de votre charit6 a suffi a remplir les
vases que vous ont pr6sentes les pasteurs de la banlieue;
mais ils vous en pr6sentent d'autres, il ne faut pas
que votre source .tarisse; votre Jlisbe, c'est le premier Pasteur du diocese; la benediction qu'il va vous
donner emp&chera votre source de tarir et la rendra
au contraire plus abondante encore. »
En effet, en cette ann6e 186o, I'ceuvre de SainteGeneviive londe ou se charge de trois autres maisons,
Saint-Mand6 extra muros, Bagneux et Dugny.
Nous avons deja parle de la fondation de SaintMand6 in/ra muros, c'est la maison qui se trouve
actuellement sur la paroisse de l'Immaculde-Conception et qui faisait partie de Saint-Mand6 avant la
construction des nouvelles fortifications de Paris. La
partie de Saint-Mande laissie en dehors de l'enceinte
r6clama le secours de l'oeuvre de Sainte-Genevitve et
celle-ci fonda la maison actuelle de Saint-Mand6
extra muros. Ind6pendamment des oeuvres habituelles,
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les soeurs 6tablirent apris quelque temps une maison de
retraite pour les dames ag6es et pour les anciennes
enfants de la maison qui tombaient malades ou qui
6taient sans travail; I'association des Enfants de Marie
avait cette particularit6, au moins a une certaine
6poque, qu'elle comprenait des enfants de la maison,
de jeunes ouvrieres et aussi des demoiselles des meilleures families de la paroisse et nous voyons que ces
enfants, an moins quelques-unes, s'adonnaient a la
visite des pauvres puisqu'on nous raconte dans un des
rapports un beau trait de conversion obtenue par les
visites de la pr6sidente des Enfants de Marie. En
1888, a la demande des Messieurs de la Conference de
saint Vincent de Paul, les sceurs 6tablirent un fourneau et vers cette m&me ann6e elles ouvrirent un asile.
A Bagneux, la fondation d'une maison 6tait bien
n6cessaire, car le pays 6tait d'une ignorance et d'une
indiff6rence complites; les sceurs commencerent leurs
ceuvres; elles 6taient bien reques dans les maisons, mais
elles 6prouvaient des difficultes inouies a faire recevoir les sacrements aux malades; elles avaient organis6 des classes, internat, asile, patronage, et c'est par
1~ qu'elles esp6raient surtout regen6rer la population;
leurs enfants 6taient les seules a assister aux offices;
peu a peu par les petites elles amenerent les grandes
personnes; en 1884, elles eurent pour la premiere fois
messe de minuit a leur chapelle et cela riveilla la foi;
quelques-unes de leurs enfants du patronage allaient
voir d'elles-memes les malades de la localit6 sans y
etre poussies par personne, tellement la charit6 jaillit
spontariement des coeurs unis a Dieu; le bien commenqa t se d6velopper; les enterrements civils furent
regardis comme un d6shonneur; des rehabilitations
de mariage se firent ostensiblement; des conversions
iclatantes se produisirent, en particulier celle d'un
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artiste tres charitable qui avait peint en 1854 un
tableau de l'Immaculbe Conception. Lamaison a cess6
*d'exister.
Dugny, qui date de la meme 6poque que Bagneux,
est 6galement ferm6. Les commencements de cet etablissement furent si heureux que, 1'ann6e suivante,
il fut transport6 dans un local plus spacieux. Les
sceurs furent charg6es des le debut des Acoles communales; mais en 188o elles furent chassies le
ri octobre avec 3o petites filles sur les bras; elles
adressbrent un recours au conseil departemental pour
faire lever les oppositions du maire concernant les
classes, I'asile et 1'internat et, le 4 novembre, elles
recurent une reponse favorable; mais ii fallait trouver
un local; une personne charitable mit A leur disposition sa maison de campagne en attendant mieux. En
1884, une autre personne leur donna les fonds n&cessaires pour acheter une maison mieux appropribe a
leurs oeuvres; mais les reparations 6taient a leurs frais
et elles peserent longtemps et lourd sur le budget de
la maison; les smurs continuirent leurs ceuvres, allant
voir quotidiennement les malades, car il n'y avait pas
-de medecin dans la localit6; les epreuves n'ont jamais
manqu6 a cette maison et la grande 6preuve de la
fermeture complete ne lui a pas 6t6 6pargn6e.
Cette mime ann6e x86o, l'oeuvre de Sainte-Genevieve s'unit a une association de priires et d'exercices
spirituels 6tablie dans le diocese sons le titre d'Institut de Sainte-Genevieve. « Quelques personnes
crurent apercevoir dans cette 6rection une pens&e
hostile a l'oeuvre de Sainte-Genevieve ,, disait le PNre
ktienne dans son rapport; mais il ajoutait qu'il n'avait
jamais partag6 cette opinion, que le but et les moyens
des deux associations lui parurent toujours parfaiteanent distincts et qu'A ses yeux, au contraire, l'une
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apparaissait comme le complement de l'autre, l'une
etait la partie contemplative, I'autre la partie active
d'une seule oeuvre ayant pour objet d'honorer dignement la pieuse bergere de Nanterre; l'alliance des

deux oeuvres se consomma sous la b6nediction du cardinal Morlot sans apporter aucun changement a leur
organisation respective : 1'abb6 Lerebours resta directeur de l'Institut et le Pere Etienne directeur de
l'ceuvre Sainte-Genevieve.
L'ann6e 1861, l'aeuvre de Sainte Genevieve fit deux
grandes pertes : sa pr6sidente, Mme la duchesse de
Luynes, et son inspecteur, M. Roland-Gosselin, qui
avaient tous les deux favoris6 le progres de l'ceuvre
avec le plus tendre int6rkt et le plus grand zele. La nouvelle presidente fut Mme la duchesse de Chevreuse et
le nouvel inspecteur M. Georges de Salverte, auditeur
au Conseil d'Etat. Cette meme annbe, Mine Mailly
donna sa dimission de tr6soriere generale et fut remplac6e dans cette charge par Mme la comtesse de
Brissac. II n'y eut pas de fondations proprement dites
en cette annie 1861 : la maison de Charenton-le-Pont
succeda a celle de Conflans et un asile de femmes
ayant 6t6 forme a Chatillon, 1'ceuvre de Sainte-Genevieve placa dans cette maison une soeur charg6e de
visiter les pauvres malades a domicile. Mais bient6t
la maison de Chatillon, se trouvant en mesure de se
suffire par ses propres ressources, renonga a l'allocation qui lui avait kt6 accord6e et, depuis 1864, il n'est
plus question d'elle dans les rapports. La maison eut
a souffrir en 1870 a cause du voisinage des batteries
prussiennes.
La maison de Pantin est marquee sur les tableaux
comme ayant 6te fondee en 1862; en r6alit6 elle fut
inauguree le 28 d6cembre 1861; depuis longtemps
'ceuvre 6tait sollicitee de porter ses bienfaits a cette
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paroisse importante oh le besoin s'en faisait vivement
sentir; on attendait que les ressources fussent suffisantes, car cet 6tablissement demandait de grands
sacrifices. La mort de la pr6sidente Mme de Luynes
semblait devoir retarder l'execution de ce projet; il
vint au contraire fournir 1'occasion de le r6aliser. La
nouvelle pr6sidente, Mme de Chevreuse, d6sira consacrer la m-moire de sa vertueuse mere par une- bonne
ceuvre qui porterait son nom; le duc de Luynes se
montra heureux de s'associer a cette pense ; ce fut

un soulagement dans sa douleur. II fut resolu que ce
double desir serait rempli par l'6tablissement des
soeurs a Pantin qui porterait le nom de sainte Addle.
Une maison convenable fut louee et 4 Filles de la
Charite y furent solennellement installies au milieu
des manifestations les plus sympathiques de 1'autorit&
municipale et de toute la population. Les classes
furent florissantes, renfermant chaque annee un
nombre croissant d'enfants (36o en 1890); ces enfants
se plaisaient tellement a 1'clole qu'elles auraient voulu
y rester tout le temps; elles 6taient dou6es d'un bon
coeur et pratiquaient la charit6 corporelle vis-a-vis des
pauvres; elles 6taient aussi ap6tres, amenant leurs
parents a la messe; le patronage fut toujours compos6
de jeunes filles ferventes; la visite des pauvres 6tait
un grand sujet de consolation pour les soeurs qui trouvaient chez les industriels de Pantin des ressources
assez abondantes; des conversions 6clatantes 6taient
obtenues chez ces pauvres gens si ignorants que I'un
d'entre eux disait a la sceur : c Je n'ai jamais 6t6
engag6 au service du bon Dieu; par consequent je ne
l'ai jamais offense. ,
En 1863, 1'oeuvre perdit dans le cardinal Morlot un
protecteur qui l'aimait de toutes les tendresses de son
ame et qui se plaisait a l'entourer de sa haute bienveil-
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lance. Cette meme annie, une maison, qui avait 6t&
fond6e l'ann6e precedente . Levallois par la generosite d'un homme charitable, fut a la charge de I'aeuvre
pour le traitement de la sceur visitant les pauvres;
l'annee suivante on 6tait oblige d'y ajouter 2 autres
sceurs qui ne pouvaient suffire aux nombreux besoins
de la population au milieu de laquelle les sceurs
avaient A exercer leur zele. Cette maison est l'hospice
Greffulhe, qu'il ne faut pas confondre avec une autre
maison de Levallois, criche-asile de la maison Roger
et Gallet qui fut fondee en 1897.
En 1864, M. Etienne signale 2 nouvelles fondations : Bellevue et Bobigny. Depuis longtemps la
population ouvriere de Bellevue reclamait des secours
qu'elle attendait en vain, et depuis plusieurs annees
deja, quelques personnes charitables aspiraient au
moment oii elles pourraient doter cette paroisse d'un
etablissement de Filles de la Charit6. Cette pieuse
pensee a pu enfin se realiser et 4 sceurs furent installkes
au mois d'octobre 1863 ; les rapports constatent que la
visite des malades s'y fait avec de pricieux fruits de
salut et que les autres oeuvres, classes, ouvroir, orphelinat, sont 6tablies sur un bon pied. Nous voyons en
effet 260 enfants dans les classes, i 8o l'asile et tout ce
petit monde aime bien les seurs; une de ces enfants
ayant 6te fouettee par sa mere parce qu'elle ne voulait pas aller a l'Fcole laique, dit apres avoir recu cette
peine: a Tu me fouetteras tous les jours et tous les
jours j'irai chez les sceurs. , L'internat comptait too
orphelines; le patronage 6tait compose de 1Io jeunes
flles, anges du foyer, ap6tres chez elles, 6difiantes
pour la paroisse; le mariage des enfants de Marie se
fait avec grande solennit6, avec consecration a la
Sainte Vierge et M. le Cure donne les orgues gratis
pour la circonstance. Une creche fut 4tablie en 1884,
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une Bonne Garde en 1886 pour les jeunes filles sans
asile; une chapelle plus spacieuse fut construite en
I889; les ressources 6tant suffisantes, l'ceuvre de
Sainte-Genevieve cessa de donner des secours vers
cette 6poque. Nous avons oubli6 de parler de l'ceuvre
par excellence, la visite des pauvres et des malades:
elle fut toujours bien consolante et ce mot d'un mourant caract&rise I'influence des sceurs: a Allez me chercher la blanche cornette; j'ai besoin de la voir; sa presence m'encouragera & faire le grand voyage. n
M. Thureau-Dangin, de l'Acad6mie francaise, a magnifiquement lou6 le bien fait par les sceurs, .surtout
par une soeur Angele.
A Bobigny, M. le comte de Blancmesnil crea en
1864 une maison de charit6 pour la visite des malades
et l'instruction primaire des enfants; il se chargea
du traitement de deux soeurs et I'euvre de SainteGenevieve lui vint en aide pour le reste; la maison
fut envahie par les soldats pendant la guerre de 1870
et leur grande occupation 6tait de s'amuser a sonner
la cloche.
Pour etablir une union plus 6troite entre les maisons fondees ou soutenues par I'oeuvre de Sainte-Gene-'
vieve, M. ttienne decida, cette annie 1864, que cha-'
cune des maisons devrait- dorenavant etre repr6sent6e
aux r6unidns pour exposer ses besoins, ses charges,
ses ressources, pour 6tudier les moyens & prendre
pour en assurer la prosp6rit6 et pour faire part de
ses observations; cela permettrait de voir les maisons qui phuvent se suffire et de reporter leur allocation sur d'autres plus pauvres ou de s'en servir pour
cr6er de nouvelles maisons.
Le 5 mai 1865, M. 8tienne annonqait qu'une nouvelle maison allait s'ouvrir a Montreuil-sous-Bois;
une Ame charitable voulut pourvoir a tous les frais
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d'6tablissement, d'installation, de loyer et d'entretien
pour trois sceurs; le fondateur n'a pas voulu que son
nona fit publiC; il a voulu que la direction de cet etablissent f t confi&e a l'oeuvre de Sainte-Genevieve.
Apres ce rapport de 1865, nous n'en avons plus, au
moins dans nos archives, jusqu'en 1878; cela fait une
lacune regrettable de treize ans pendant laquelle nous
savons que plusieurs maisons furent fondees, en particulier celles de Bry-sur-Marne, Saint-Maurice, mais
nous n'avons aucun detail sur leur fondation et sur
leur vie jusqu'A I178.
Disons quelques mots de ce qu'elles ont fait a partir
de cette 6poque. Dans le petit village de Bry-surMarne, avant l'arrivee des soeurs, presque personne
ne communiait en dehors de Paques; les enfants des
soeurs ont commence a le faire aux grandes fetes;
plusieurs enfants n'taient pas baptishes : les sceurs
ont obtenu qu'elles le fussent : t Je ne puis rien vous
refuser,'disait un pere libre-penseur; car depuis que
ma fille va chez vous, elle me respecte., Les enfants
racontaient, le soir, dans leur famille l'histoire sainte
et l'1vangile et les parents prenaient un grand plaisir a
les entendre; un jour, une de ces petites accompagna
son pere dans un restaurant de Paris et, sans s'occuper
des personnes nombreuses qui se trouvaient dans la
salle, elle se mit a reciter le Benedicite toutt haut; un
silence solennel se fit dans le restaurant et quand la
petite eut fini son signe de croix, un monsieur se leva
et vint dire au pere de I'enfant: a Monsieur, je vous
felicite. , Une soci6te de libres-penseurs Voulut contrecarrer ce bien, mais elle obtint peu de resultats.
La maison de Saint-Maurice date de 1869; elle ne
prbsente aucune particularit6 sp6ciale dans son existence; au debut, les soeurs recevaient une allocation
de la commune; plus tard, elles v6curent des dons de
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I'ceuvre de Sainte-Genevieve et de quelques bienfaiteurs; leurs enfants des patronages t6moignaient d'un
grand courage, en particulier pour faire abstinence
chez leurs parents non pratiquants ou chez les commerCants qui les employaient.
La maison de Sainte-Genevieve, dans la PlaineSaint-Denis, fut ouverte le 18 octobre 1879 avec trois
soeurs. Dis le debut et toujours, la population fut tres
sympathique aux soeurs. Le 3o octobre, Mgr Richard
vint benir les oeuvres de la maison et adresser de
paternelles instructions aux enfants; celles-ci ont
gard6 longtemps le souvenir de son sermon sur le
chapelet; les jeunes filles du patronage se sont toujours montrees pieuses, fideles, heroiques pour supporter les ironies, les sarcasmes, les pers6rntions; les
petites furent souvent des ap6tres pour attirer leurs
parents aux offices ou aux missions: une d'entre elles,
habituellement dissip6e, avait engag6 son pere a venir
au sermon; le pere avait promis si sa fille 6tait bien
sage; il 6tait persuade que l'enfant ne pourrait toute
une journee 6tre exemplaire; il fat attrap6 le soir
lorsque tous les membres de la famille declarerent
que la petite avait it6 ce jour-la sans le moindre
reproche. Une autre, rentrant chez elle, interpellait

ses grands-parents, ses oncles : < Toi, grand-pere,
recite Notre PNre. Toi, mon oncle, dis : le vous salue.
-

Mais je ne le sais plus! -

Je vais te I'apprendre

vite, car si la soeur savait cela, elle te mettrait en penitence. n La visite des pauvres produisait aussi de
grandes consolations et des r6sultats merveilleux.
A l'assembl6e du x" avril 1887, M. Chevalier, assistant de la Congregation et directeur des Filles de la
Charit6, ainsi que de l'oeuvre de Sainte-Genevieve,
s'exprimait ainsi : II y a un fait a signaler qui sort
de l'ordinaire. L'ann6e derni&re, par I'initiative de
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notre presidente, initiative a laquelle vous vous &tes
toutes associees, je vous annonqais qu'une maison de

soeurs de Saint-Vincent-de-Paul allait s'ouvrir a Jerusalem; c'est fait depuis le 3 mai 1886. Le bien fait i
la ville sainte a donn6 l'id6e d'etablir les soeurs i
Bethl6em. La nouvelle maison s'est ouverte le i" mars ,;
et M. Chevalier terminait son rapport de cette maniere:
( C'est h vous, mesdames, que la cite qui a vu naitre
le Sauveur sera redevable des services que les Filles
de la Charite rendront aux pauvres et aux malades.
Ainsi l'ceuvre de Sainte-Genevieve sera reprisentie
aupres du Calvaire et de la Creche. ,
Ce fut la derniere fondation de l'oeuvre. Depuis
plusieurs ann6es, les comptes rendus constataient la
diminution des dames et des ressources. Pendant I'annee 1891, on dut se r6signer a supprimer les soeurs a
plusieurs maisons. Cet etat 6mut un grand nombre de
dames patronesses qui chercherent le moyen de relever
l'ceuvre et ses finances; on crut le trouver en fusionnant avec une autre oeuvre charitable offrant plus de
ressources et de vitalit6. Dans ce but, on s'adressa o»
plut6t on revint au tronc oi l'ceuvre de Sainte-Genevieve avait pris naissance, e'est-a-dire A l'associatioa
des Dames de la Charit6 des pauvres malades. Celles ci
accepterent l'union avec la plus vive sympathie, an
risque de voir augmenter leurs charges. Le 9 decembre
1892, Mgr Richard vint presider I'assemblee g6n6rale
et exprima sa satisfaction de cette union. L'oeuvre de
Sainte-Genevieve devint une section de l'ceuvre dci
Pauvres malades.
En r6sume, de 1851 a 1891, I'ceuvre de Sainte-Genevieve a fond6 41 maisons de Filles de la Charith
dans la banlieue de Paris. S'il ne nous manquait pas
les rapports de 1866 A 1878, nous pourrions donner
la statistique des pauvres et malades qu'elle a
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qu'elle a
ileves, des jeunes filles qu'elle a pr6serv6es,
de l'argent qu'elle a d6pens6; nous ne pouvons
que rappeler en terminant ce que disait le P. Etienne
en inaugurant la premiere assemblee le 21 janvier
1853: II
y a quelque chose de touchant dans le
rapprochement
des deux noms v6nbrables de sainte
Genevieve et de
saint Vincent de Paul : 1'humble bergere
de Nanterre
et I'humble berger des Landes; celle
qui sauva Paris
de l'invasion et de la fureur des Barbares
et celui qui
porta a Paris un secours puissant au
milieu des plus
desolantes calamites; celle qui, du haut
du ciel veille
sur cette capitale et fait sans cesse
descendre sur elle
les grices et les bd6ndictions et
celui qui a ouvert
dans son sein une source de misericorde
et de bienfaisance d'ou se repandent d'intarissables
soulagements sur toutes les souffrances et sur
toutes les infortunes. Sainte Geneviive et saint Vincent
de Paul!
deux noms bien dignes d'6tre unis
par le lien d'une
meme charit6, comme ils sont marqu6s
tons deux du
sceau de la mnme humilit6. ,
4 janvier. - Le Mimorial des sceurs
porte comme
indication: a I" vendredi du mois
consacr6e
la r6paration. Amende honorable au Sacr6-Cceur
de J6sus.
Exercice de la Garde d'honneur.
, Depuis longtemps
la devotion des fiddles a consacr6
an Sacr6-Cceur le
premier vendredi de chaque mois;
il n'est pas 6 ton-

nant que les Filles de la Charit6, qui
sont de bonnes
et fideles

chr6tiennes, aient adopt6 cette
d6votion.
L'exercice de la Garde d'honneur
dont il est question
est plus moderne; il remonte, si je
ne me trompe, au
Ptre Fiat. On pourrait s'6tonner
que les Filles de la
Charite, communaut6 active et
non cloitr6e, aient
pris des pratiques qui paraissent
plut6t le fait de
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carmelites que de visiteuses de pauvres; mais il faut
se souvenir que cet exercice n'exige nullement qu'on
reste devant le Saint-Sacrement pendant son heure de
garde; il demande tout simplement une direction d'intention, une union plus 6troite avec le Sacr6-Caeur
pendant qu'on s'applique aux devoirs de sa vocation;
autrement, si ls soeurs se mettaient a passer la nuit et
le jour devant le Saint-Sacrement, adieu les pauvres,
adieu les malades, ce serait 1'extr6me-onction de la
compagnie de la Charit6; celle-ci deviendrait un ordre
cloitri et cesserait d'etre une milice active. C'est ainsi
que saint Vincent a toujours pr&ch6 a ses filles et saint
Vincent aimait bien le Saint-Sacrement et le SacreCoeur.
5 janvier. - Le Mimorial des soeurs porte cette
rubrique : < Premier samedi du mois. Conform6ment i
la pratique r6cente de 1'Eglise, la communaute honore
particulirement le Coeur Immacule de Marie le premier samedi du mois. A la Maison Mere, apris la
messe de communaut6, toutes les soeurs disent ensemble
la priere : a( Tres sainte Vierge, je crois, etc. », et trois
fois : %0 Marie, concue sans p6ch6, etc. , Au salut,
qui se donne le soir, le pretre recite un acte d'amende
honorable et de consecration. ) Cette pratique est
tout a fait en harmonie avec la MAdaille miraculeuse
et le scapulaire de la Passion qui tous deux nous
invitent A honorer le Coeur Immacule de Marie.
6 janvier. - La Seine, qui montait depuis plusieurs
jours, a d6borde en plusieurs endroits et inondi un
certain nombre de localit6s riveraines.
En amont de Paris, le confluent de la Marne et de
la Seine a jeti, sur Alfortville en particulier,une telle
masse d'eau que la ville est un lac; sur 25 ooo habi-
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tants, plus de 200ooo se sont enfuis pr6cipitamment et
sont alles chercher refuge soit au fort de Charenton,
soit dans Saint-Maurice, soit ailleurs. Les seurs d'Alfortville se sont r6fugi6es au premier 6tage de leur
maison. Le cure et ses vicaires se sont faits les pourvoyeurs de.ceux qui 6taient restes dans leurs maisons
au premier ou second 6tage et leur ont port6, en barque,
des provisions, des pommes de terre, du charbon. Les
evacu6s,log6s au fqrt de Charenton, sont couches sur
la paille, dans une promiscuit6, une salete et un d6nuement qui font piti6; il y a des vieillards, des
malades, des enfants tout nus.
Dans la ville de Paris, beaucoup de caves inond6es,
des chemin6es d'6gout un peu partout, des parapets
converts par les eaux, particulierement aux quais de
Bercy et de la Rapee; les eaux ont renvers6 le mur qui
protege la ligne de Versailles; sur la ligne d'Orl6ans
on voit des jets d'eau tout le long du mur; nous n'avons
pas entendu dire que, dans Paris, quelques maisons
de sceurs aient souffert de l'inondation; dans le Metro,
particulierement sous la Seine, a la station de la
Chambre des d6put6s, on entend l'eau qui tombe sur
la voie et sur les wagons; on croirait qu'il pleut.
En aval de Paris, la Seine a d6borde surtout a
Neuilly oi les seurs de l'orphelinat Quennessen ont
dQ avec leurs enfants -vacuer le rez-de-chaussee; a
Clichy oh I'eau a envahi la maison de retraite des
soeurs, a rempli la chapelle Saint-Michel au-dessus des
autels, a inond6 les caves et par cons6quent emp6che
les caloriferes de marcher, ce qui prive les bonnes
anciennes du feu qui leur est n6cessaire.
14 janvier. - Saint Hilaire, docteur. Le Mimorial
des seurs indique que a des 1'origine de la Compagnie,
les fetes des Ap6tres, des Ivang6listes et des docteurs
4

y ont &t en honneur pour placer sons leur protection
l'enseignement de la crtance que les Filles de la Charite doivent donner aux pauvres' . Cela est encore
plus n&essaire de nos jours car l'ignorance religieuse
est grande chez beaucoup de pauvres qui n'ont pas
recu d'6ducation chritienne et dont les notions
apprises autrefois sont &touff es par la lecture des jour
naux et les discours des incroyants. II y a sur ce sujet
une circulaire de M. Bonnet du 27 septembre 1721 qui
est extremement pratique et qui renferme des motifs
et des moyens qui sont toujours de circonstance.
Ce m&me jour, reunion des Dames de Charite presidbe par M. le Supbrieur general. II offre ses voeux
de bonne et sainte annie, rappelle aux Dames leurs
obligations de saintet6 et de charite et donne des
details sur les associations qu'il a en occasion de voir
dans ses voyages hors de France, particulierement sur
celles de Sardaigne, qui sont tres florissantes. A la
chapelle, le pr6dicateur a montre dans sainte Genevieve le module et la protectrice des Dames de Charit :
module parce qu'elle a exerci toutes les oeuvres de
miskricorde corporeile et spirituelle, protectrice parce
que saint Vincent recommandait aux Dames d'aller se
mettre sous sa protection et parce que l'oeuvre de Sainte
Genevieve, qui a etabli plus de quarante maisons dans
la banlieue de Paris, a 6t6 benie par sa cileste patronne. L'orateur termine par un rapprochement entre
saint Vincent et sainte Genevieve, qu'un historien a
appel6s le frere et la sceur, le phre et la mnre de la
patrie franqaise.
15 janvier. - La grippe rigne dans Paris et fait
beaucoup de victimes; elle regne aussi A Saint-Lazare,
mais il n'y a eu de gravement atteint que... l'horloge
qui a cess6 ce matin de marcher.

17 janvier. -
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C'est aujourd'hui la cinquantaine de

vocation de la Mere Marie Maurice; des chants ont eu
lieu a la messe de communaute, rue du Bac.
20 janvier. -

M. le Cure de Saint-Francois-Xavier,

rempli de zele apostolique, a fait faire aujourd'hui
dans son gglise paroi.ssiale une journ6e des missions
pendant laquelle on a entendu deux jesuites, un lazariste, un oblat de Marie Immaculbe et un iveque des
Missions ktrangeres. Nos jeunes gens ont chanti la
grand'messe.
22 janvier. -

Le Mimorial des soeurs porte que

saint Vincent, martyr, que l'gglise honore en ce jour,
est le patron de notre saint fondateur. Nous lisons en
effet, dans Abelly, que saint Vincent de Paul 6tait fort
devot au glorieux martyr saint Vincent, son patron, et
qu'ayant un jour appris qu'une personne de m6rite et
pi6t6 avait des habitudes et connaissances en Espagne,
il la pria d'employer son credit pour avoir, touchant la
vie et le martyre de ce bienheureux saint, des mbmoires de la tradition de ce royaume plus amples que
ne sont ceux qui se trouvent dans l'abr6ig de son
histoire. II avait aussi grande devotion pour saint
Vincent Ferrier. Abelly ne parle pas d'un saint Vincent qu'on honorait & Dax et qu'on y honore encore,
saint Vincent de Xaintes; mais il est plus que probable que notre saint fondateur a eu grande devotion
pour le saint patron grandement vinere & Dax.
24 janvier. -

Les sceurs commencent une neuvaine

pour demander le renouvellemnent de 1'esprit primitif
dans les deux families de saint Vincent. On a toujours
priA &cette intention, aussi bien dans la Congregation
de la Mission que chez les Filles de la Charit6.
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Chez nous l'Assembl6e de 1668 a codifi6 ce que
nous devons faire pour conserver 1'esprit primitif; il
y a 12 articles dont les principaux sont les suivants : 1* la priere; chacun dolt le demander avec
instance, celebrant la sainte Messe ou communiant a
cette fin au moins une fois le mois et r6citant quelquefois l'oraison Excita, Domine, etc.; 3 la- lecture
de la vie de saint Vincent, soit en public, au rifectoire, soit en particulier; 60 communiquer aux maisons les choses plus consid&rables que Dieu y opere
pour la gloire de Dieu et le salut du prochain; a quoi
servent encore beaucoup les recueils des vertus et des
actions particulieres et principalement des missionnaires d6funts dont il est bon de faire part aux maisons de la Compagnie. On voit dans ce 6" de I'Assemblie 'de 1668 l'id6e qui donnera naissance plus tard
aux Annales et aux Notices sur les confreres. Les
Assemblees g6nerales et les Superieurs g6n6raux sont
revenus souvent sur ce theme et les plus fervents a ce
sujet ont 6et M. Ltienne et M. Fiat.
Chez les Filles de la Charit6, on volt le meme souci
de tout temps.
Saint Vincent a fait faire trois conferences sur
1'esprit primitif, en constatant que c'6taient les conferences les plus profitables que les Filles de la Charit6
puissent avoir, et il leur rappelle que s'il venait un
temps oh l'on ne remarquerait plus les trois vertus
qui constituent 1'esprit de la Compagnie, il faudrait
dire que la pauvre charit6 serait morte; oui, elle
serait morte.
23 janvier. - Fete de M. l'Assistant de la MaisonMere et de M. le Visiteur de la province de France,
qui sont la meme personne.
25 janvier. -

Conversion de saint Paul. Origine de
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la Congregation de la Mission. Le Mimorial des
soeu r s ajoute : Anniversaire mensuel et explique en
note ce que signifie cette expression : c Le 25 mars
1634, dit-il, notre bienheureuse Mere se consacra par
veu i. la formation de la Compagnie; depuis lors, le
25'de chaque mois fut pour elle un jour d'actions de
graces. De la l'usage constant de la Communaut6 de
faire une communion le 25 de chaque mois et de
commencer en ce jour la le'cture mensuelle des rggles
pour s'animer a les observer avec la meme fidilit6 que
notre bienheureuse Mere et noi premieres sceurs.
M. le Directeur dit la messe a la meme intention. ,
Voili pour les seurs. A Saint-Lazare, M. le Sup6rieur general a dit la messe. au maitre-autel et les
jeunes gens ont chant6e
cette messe et le soir, la
conference a 6te pr6sidie par M. I. Superieur g6enral
qui nous a invites A la joie, a la reconnaissance, A

1'amour. La joie doit naitre en nous du retour de cet
anniversaire de notre fondation; on abuse peut-ktre
un pen actuellement des anniversaires dans le monde;
cela devient presque une manie; chez nous on est plus
reserv6 et les anniversaires se font a bon escient et
simplement. Rejouissons-nous car notre Congregation
n'est pas n6e ex hominibus, neque ex voluniate viri
neque ex voluntate carnis, sed ex Deo. ,II faut t6moigner de la reconnaissance i Dieu pour nous avoir
appels dans la petite Gompagnie et pour s'etre servi
de la ch6tivc afin de faire un grand bien dans l'1glise.
Quel bien, en effet, n'ont pas fait saint Vincent et tous
nos confreres depuis trois siecles, soit par les confessions g6enrales qui ont renouvel6 souvent les merveilles de celles du fermier de Gannes, soit par les
predications qui ont RtC frequemment fecondes,

comme celles de Folleville, soit par rapport aux
pauvres gens des champs, soit par rapport aux eccl6-
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siastiques, aux Dames de la Charit6, aux' enfants de
Marie. Le dernier sentiment que doit nous inspirer la
fete de la Conversion est un sentiment d'amour pour
la Congregation, amour pour son esprit, pour ses
rkgles, pour ses emplois, amour qui doit nous porter
a travailler pour elle, i etre comme saint Vincent I'a
ete a pareil jour, bons confesseurs et bons pr6dicateurs, des predicateurs comme saint Paul, predicator
veritatis. M. le Sup6rieur g6enral demande en terminant qu'on se remplisse le plus possible de l'amour
des ames, a l'imitation de saint Paul et de saint Vincent de Paul. La journ6e fut termin6e par la bnbdiction du Saint-Sacrement donnee par M. Cazot.
29 janVier. - Le Mimorial des sdeurs rappelle que
c'est aujourd'hui saint Francois de Sales, ami de saint
Vincent et guide de la bienheureuse Mere. C'est a ce
double titre que la fete est pour nous double-majeur.
Le coutumier actuel de Saint-Lazare ne dit mot de
saint Francois de Sales.
3 fivrier. - Purification de la sainte Vierge et
Presentation de Notre-Seigneur au Temple. C'est
M. Cazot qui btnit les cierges destines a nous donner
sanitatem corporum et animarum.
On fait la procession dans la chapelle et la sacristie,
le long des petits autels qui commencent a resplendir
comme s'ils etaient neufs, grace au pinceau d'un de
nos freres coadjuteurs, le frere Gody.
II fvrier. -- A la reunion des Dames de la Charitk,
le pr6dicateur montre que Notre-Dame de Lourdes.
dont on cilibre aujourd'hui la fete se montre une
grande Dame de la Charite par le soin qu'elle prend
des corps et des ames et par la bonti, la cordialit4,
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1'affabilit4, l'exquise tendresse avec laquelle elle
s'entretient avec une pauvresse, la petite Bernadette.
12 fivier. - Anniversaire du couronnement de
S. S. Pie XI. M. le Sup6rieur g6neral assiste avec

M. Veneziani an Te Deum solennel de Notre-Dame le
matin et a la reception brillante chez le Nonce le soir.
13 fivrier. - Vente de charite au profit des pauvres
malades de Paris. On voit, sur les tables de la salle,
des objets de n6cessit6 et des objets de luxe, des
objets de valeur et des objets sans autre valeur que
celle que veut bien lui accorder le charitable acheteus,
des objets de Paris et des objets de P6kin, et m&me
des choses fongibles qui se consomment sur place,
sons les yeux &tonn6s de MM. ttienne, Bor6 et Fiat
dont les tableaux ornent la salle.

15 fvrier. -

Le Memorial des soeurs porte ces
de fevrier. Rosaire; et'en
vendredi
mots: troisieme
note : le troisieme vendredi de f6vrier, le vendredi
des Quatre-Temps de septembre, le 14 septembre, le
jour de la Presentation de la sainte Vierge et le-jour
de son Immaculke-Conception, le Rosaire est r6cite
par deux sceurs, a la Maison-MWre, conform6ment au
testament de notre bienheureuse Mere a pour obtenir
quelque grice particulire pour ceux qui prennent les
ordres sacres ,. Toute la Communaut6, ajoute le

Mimorial,doit s'unir de cceur a 1'accomplissement de
ce vceu maternel. Ce que ne dit pas le Mimorial, c'est
que la bienheureuse Louise de Marillac laisse t un
6cu tons les ans, a perp6tuiti, aux Filles de la Charit6 , pour qu'elles ex6cutent cette charge. L'cu a
disparu sans doute depuis longtemps,mais les Filles
de la Charite ne se croient pas pour cela dispensees
de la fondation.
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Disons a ce propos que le testament de la bienheureuse nomme le vendredi saint comme devant etre un
des jours oin elle demande la recitation du Rosaire
par une sceur; on a sagement (nous ignorons a quelle
6poque) substitu6 le 14 septembre au vendredi saint
pour des raisons faciles
17 fevrier. -

.

comprendre.

FEte du bienheureux Francois-Regis

Clet. L'occurrence de la Septuag6sime empeche la
c6l6bration de la messe de notre bienheureux confrtre; cependant le frere de la sacristie a orn6 de
fleurs et de lumieres la chapelle ou reposent les restes
du martyr; les jeunes gens ont chant6 a la messe de
communion et les reliques du bienheureux ont 6te
exposees; le soir on a chante les vepres votives d'un
martyr non pontife. C'est M. Castelin, sous-directeur
du s6minaire, qui a pontifi6 en l'honneur de celui qui
fut autrefois directeur du s6minaire. Ce jour nous
rappelle aussi et la mort de M. Louvyck, vicaire g6neral,
et la prise de possession par M. Verdier de la direction de la famille de saint Vincent. C'6tait en 1918;
nous 6tions exposes jour et nuit aux sinistres Berthas;
la sirene nous conviait souvent ~ un exercice non.
privu par les rtgles, celui de descendre a la cave, et.
1'on ob6issait Ace signal parce que, dit saint Vincent,
la cloche est la voix du Christ et aussi, un pen, parce
que l'on craignait pour sa vie.
19 fivrier. -

Cl6ture de la retraite de la Sainte--

Agonie. C'est M. Cazot,assistant,qui celkbre la messe.
parce que M. le Sup6rieur g6naral est convoqu6 pour.
huit heures et demie au synode dioc6sain qui rtunit,.
au s6minaiie de Saint-Sulpice, a Issy, les notabilit&b
eccl6siastiques de Paris.
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25 fivrier. - La cloche appelle, A huit heures du
matin, les examines et les examinateurs aux diff6rents bureaux presides par M. le Superieur general
ou par quelqu'un de Messieurs les assistants.
Ce meme jour, M. Pierre Reynaud rend son Ame a
Dieu. II 6tait ne A Lyon le 21 juillet i86o; il fit ses
6tudes secondaires au petit s6minaire de Saint-Godard;
son superieur rendait t6moignage delui que < quoique
place dans un tres mauvais milieu A Lyon, il s'approchait souvent des sacrements et menait une viefort
regulibre -; mais le jeune homme sentait sa faiblesse,
il redoutait les vacances qui l'exposeraient A des luttes
avec ses amis et, au lieu d'aller au grand s6minaire
dioc6sain, il sollicita son entree A Saint-Lazare pour

etre pretre missionnaire; (t la, du moins, disait-il, je
n'aurai point des vacances si nuisibles A un jeune
seminariste ,; il fut requ dans la Congregation le
o1octobre 1879 et, apres son ordination, il fut successivement place dans les grands seminaires de Troyes
(1885), de Marseille (1888), d'PEvreux (1897), de
Saint-Flour (1898), de Cambrai (19oo); la fermeture

des grands seminaires lobligea A s'exiler et il partit
pour I'Amerique centrale en 1902; mais sa santf n'avait
jamais et6 forte et il fut oblige de rentrer en France
au bout de deux ans; il fut place A Constantine, puis
ilrevint a la Maisoqn-Mere oiu, de 1905 A 1915, il fut
professeur de dogme de nos jeunes gens; la guerre
ayant disperse cette chere jeunesse, M. Reynaud
accepta d'affronter le rude climat de Saint-Flour;
mais sa sante s'ebranlait de plus en plus et, apres un
court sejour au grand s6minaire de Bernay, il revint
definitivement A la Maison-Mere; il ne cessa point de
travailler, allant donner des retraites, confesser dans
quelques maisons de Sceurs, redigeant et dirigeant les
cas de conscience de Saint-Lazare, pr&chant les

-

io6 -

retraites du mois aux pretres de Melun et a ceux de
Paris qui venaient a la Maison-Mere. M. Reynaad
avait 6t6 recu docteur en philosophie a la Minerve
en 1891 et docteur en thiologie a l'Apollinaire.
en 1895.
Mgr l'6veque de Saint-Flour a 6crit a M. le Su-

pbrieur g6neral que , M. Reynaud a laiss6 dans le
diocese de trop bons souvenirs pour que je n'aie pas
le devoir de vous exprimer la part que nous avons
prise a votre deuil. II nous a rendu pendant la guerre
un tres pricieux service en se chargeant d'un cours de
theologie et il l'a fait avec science et avec dbvouement. n La Semaine religieuse de Saint-Flour

annonce qu'un service funtbre solennel a 6t6 c6•ibr'
a ses intentions dans la chapelle du grand s6minaire. .
26 fevrier. - S. Em. le Cardinal Charost est notre
hbte et ne dedaigne pas de participer i nos recreations,

comme s'il n'6tait qu'un simple confrere.
27 /fvrier. -

Fun6railles de notre cher confrere,

M. Reynaud; I'assistance est assez nombreuse : on
remarque des soeurs, pas mal de jeunes filles des
maisons des Filles de la Charit6 et un certain nombre.
de personnes du monde qui s'adressaient a lui pour la;
confession.
29 fevrier. -

M. Hoefnagels nous fait une confe-

rence sur la Chine, sur PI'tat de sa mission quand ii,
arriva, il y a plus de vingt-cinq ans, et sur 1'6tat actuel,f
sur ses travaux, sur ses chretiens, etc.; il termine en:
demandant qu'on prie beaucoup pour la conversion de
la Chine.
Ce meme jour, chez les sceurs, ouverture du mois de'
saint Joseph, d'apres le Mimorial. A Saint-Lazare,
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rien ne se fait officiellement et publiquement; le tout
est laiss6 & la d6votion de chacun; toutefois, le frdre
de la sacristie a soin d'allumer quelques cierges
devant 1'autel de saint Joseph pour nous empkcher
d'oublier cette devotion qui fut si chere, comme les
anciens se le rappellent, au bon M. Forestier,d'imp6rissable m6moire, qui, pendant le cours de ce mois,
d6sertait sa traditionnelle place de la tribune et descendait faire son quart d'heure d'adoration sur les
bancs qui se trouvent en face de la statue de ce grand
pourvoyeur des deux families de saint Vincent.
I" mars. - Le soir, ouverture de 1'Adoration perp6tuelle a Saint-Lazare. La chapelle a rcvktu ses
beaux ornements et les chaudelles sont en nombre
incalculable. C'est deja une ancienne institution que
cette fete. Les historiens en font remonter I'origine a
1534 (d6ja quatre siecles). Elle fut tablie pour reparer
les outrages faits a l'Eucharistie par les protestants.
Elle prit le nom de Quarante Heures pour rappeler le
temps que Notre-Seigneur passa au tombeau depuis sa
mort jusqu'a sa r6surrection. L'usage se g6enralisa
bien vite, non plus aux jours qui pr6ecdent le Careme,
mais 6tendu a toute l'annee. Le pape Clement VIII en
prescrivit l'observation a Rome et c'est Ia, au siege de
la catholicite, qu1e commenca la v6ritable adoration
perpetuelle, c'est--dire l'adoration ininterrompue
jour et nuit, chaque paroisse succedant a une autre
paroisse. Le meme Pape, dans la bulle appelke
Climentine, prescrivit les prieres i r6citer pendant
ces ceremonies ( 592); il y a en particulier les Litanies
des Saints. A Paris, 'adoration perp6tuelle commenca
en 1848 par le sanctuaire de Notre-Dame-des-Victoires
et elle fut 6tablie perpetuelle dans la basilique du
Sacre-Coeur le I" aoat I885. Les trois jours d'adoration
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qui nous sont assign6s coincident habituellement avec
les jours qui pr6cedent le Careme.
2 mars. - M. Jung pr&che les sermons de l'Adoration; il nous montre la royaut6 de Notre-Seigneur
d'apres l'Ancien et le Nouveau Testament; c'est
plaisir d'entendre un sermon compos6 presque
exclusivement de textes de la Sainte Ecriture. Que
saint Vincent avait done raison de dire : < L'expirience nous apprend que les pr6dicateurs qui prechent
conformement aux lumiires de la foi opirent plus
dans les Ames que ceux qui remplissent leurs discours
de raisonnements humains et de raisons de philosophie, parce que les lumieres de la foi sont toujours
accompagn6es d'une certaine onction toute celeste
qui se rdpand secretement dans les coeurs des
auditeurs. ,
3 mars. - Nous observons fidelement l'abstinence
des lundi et mardi de Quinquag6sime, en sorte que
notre calendrier pourrait porter : Lundi maigre,
mardi maigre, an lieu de lundi gras, mardi gras.
Ce meme jour, M. MWrolla c6lebre le cinquantieme,
anniversaire de son entr6e dans la Congr6gation; il
nous donne a cette occasion une petite image qui
repr6sente une r6duction d'un grand tableau de la
bienheureuse Louise de Marillac qu'il a peint luimeme.
Le soir, M. Jung nous rappelle ce que la Sainte
Ecriture nous dit de la prophetie, de lapromesse et de'
l'institution de la Sainte Eucharistie.
4 mars. - Les jeunes gens chantent a la messe de
cinq heures et demie. M. Jung cl6ture le triduum de
l'Adoration perp6tuelle.
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5 mars. Mercredi des Cendres. - M. le Siuprieur
general nous rappelle que nous sommes poussiere et
retournerons en poussiere. Nous commencons la sainte
Quarantaine in cinere, mais non pas in sacco comme
les Juifs.
6 mars. Premier jeudi de Careme. - Le Memorialdes
sceurs rappelle que (c la bienheureuse Mere, s'etant
affilie avec toute sa' petite Compagnie a l'archiconfririe du tres saint Sacrement, a 6tabli que pendant le Careme, le jeudi serait consacr6 i l'action de
graces pour le don de la sainte Eucharistie et en
r6paration des outrages que Notre-Seigneur recoit
dans ce sacrement d'amour ,.

7 mars. - Premier vendredi de Careme, nous faisons l'exerkice de la Passion en usage dans le diocese de Paris. II a moins d'indulgences que le Chemin
de la croix; il ne remonte peut-etre pas a une si haute
antiquiti que ce dernier, mais il a ses avantages, ne
serait-ce que celui de continuer les vieilles traditions
de Saint-Lazare, ce qui n'est pas un petit avantage,
aurait dit M. Forestier.
8 mars. - A 1'Acad6mie des Sciences morales et
politiques, < M. Gustave Fagniez a fait une communication sur la participation de la femme au mouvement
charitable de la premiere moiti6 du dix-huitieme
sitcle; il a fait ressortir la preoccupation que l'on
avait a cette epoque de soulager la misere en faisant
travailler les pauvres, l'effort qu'on faisait pour les
rassembler, les moraliser et les relever par le travail.
M. Fagniez insiste particulibrement sur I'inspiration
religieuse et morale de cette charit6 et il accentue le
caractere a la fois r6soluet humble de saint Vincent de
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Paul et expose l'economie de la fondation qui fait de
lui 1'inspirateur d'oeuvres qui vivent de leur vie
propre n. (Journal officiel.)
9 mars. - Les Conferences de Saint-Vincent-dePaul de notre paroisse font dire a la salle des
Reliques une messe pour leurs confreres d6funts.
M. Narguet leur adresse la parole et leur expose les
enseignements et les legons donn6s par leurs morts;
il leur commente ensuite la belle lettre qu'ils viennent
de recevoir de la part du Souverain Pontife et danslaquelle le Pape dit entre autres choses : " Nous
aimons de predilection cette societe, Nous 1'aimons.
beaucoup en raison du d6vouement et des aumbnesqu'elle d6pense a nourrir, a consoler les indigents,
dont Nous portons l'amour au plus intime de notre
coeur, l'exemple de Jesus-Christ. Tel est 1'heureux.
r6sultat de votre action que, grace h la discretion et aw
tact dont vous usez envers l'Fme des pauvres, dont
vous menagez 1'embarras, ceux-l meme que vous avez
trouv6s ignorants ou oublieux de la religion sont sou.,
vent, par votre intervention, ravis d'admiration pour
la divine charit6, radoucis par votre affabilit6, insensiblement et graduellement ramen6s a la foi ancestrale
et aux devoirs de la vie chretienne. » Le Pape 6numere
ensuite les principales ceuvres des Conf6rences et
il constate les progros qu'elles font tous les jours. II
ajoute ensuite : a De tout ce que Nous venons de rappeler, Nous adressons publiquement nos louanges
cette societe que l'on ne saurait jamais assez vanter et
Nous vous felicitons de son accroissement. Nous
exhortons paternellement tous les confreres a persiverer dans la pratique quotidienne de la bienfaisance
chretienne afin que, quotidiennement aussi, ils pro-gressent avec abondance et dans l'amour du Dieu qui.
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s'est fait humble et pauvre sur la terre et dans I'exercice des autres vertus. » -

PIE XI, pape.

io mars. Reunion des Dames de la Charit. - Le
prtdicateur expose les motifs, la nature et les moyens
de pratiquer la charite envers les pauvres, d'apres les
livres de la Sainte tcriture de l'Ancien Testament. Le
L6vitique, le Deuteronome, les Psaumes, les Proverbes, 1'Ecclesiastique eh les Prophetes Isaie, Amos,
Michie nous montrent dans l'aum6ne un sacrifice a la
fois latreutique, eucharistique, satisfactoire et impitratoire, ce qui prouve la grande importance de la charit6 envers les pauvres; sa nature est surtout expos6e
dans le Livitique, le Deuteronome oit Moise recomnande un certain nombre de mesures en fareur des
pauvres; les principaux moyens ou qualit6s de la charit6 sont de se rappeler que celui-la prete. Dieu qui
donne aux pauvres, de donner de bon oceur, de donner
promptement, de donner humblement.
Apres l'instruction, on s'entretient des affaires de
l'Association. On deplore tout d'abord la mort de
1'excellente Soeur Grille, du secretariat de la communaute, qui, depuis tant d'annees, etait une auxiliaire
aussi intelligente que d6vouee et modeste de l'CEuRre
des Pauvres malades. Cette bonne Sceur est remplacr
par la Soeur Milcent, qui depuis si longtemps se
d6voue aux oeuvres sociales et charitables. On lit
quelques rapports de differentes paroisses sur la
manimre de faire la charit ; un surtout, d'une paroisse
inconnue ou qui veut garder 1'incognito, est remarqu6
parce qu'il parait tout a fait appropri6 aux besoins
actnels, secourant veritablement le pauvre dans toutes
ses n6cessitis et s'imposant pour cela mille demarches
qui contribuent efficacement au bien materiel et moral
des pauvres. Un fait touchant ist signali qui rapporte
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une grace de conversion obtenue par le recours A une
pauvre femme assistie par I'ceuvre et qui venait de
rendre le dernier soupir; tous les autres moyens
avaient echou6; une simple priere a cette ame a suffi
pour toucher le cceur de l'endurci; ce qui montre,
aurait dit saint Vincent, combien les pauvres sont
puissants dans le ciel.
14 mars. - Le Memorial des Sceurs indique c une
neuvaine pour demander l'esprit dont notre Bienheureuse Mere 6tait remplie ».
15 mars. Fite de la bienheureuse Louise de Marillac.
- Nous allons a la communaut6. Le nonce officie pontificalement le matin, et le soir M. Mantelet donne la
conference : il prend pour texte la parole du Cantique
des Cantiques : Pone me ul signaculum super cor tuum
et il montre quece sceau imprim6 sur le coeur deLouise
de Marillac a 6t6 le sceau de la croix.
16 mars. - L'eloquent orateur de Notre-Dame, leP. Janvier, qui preche son vingt-deuxieme Careme,
consacre sa conference d'aujourd'hui a prouver que
l'id6al de la perfection est de meler la vie contemplative ý la vie active, sujet tres pratique et tres consolaat,.
pour tous les enfants de saint Vincent.
17 mars. - Le cardinal Maurin, les archeveques de
Cambrai et d'Albi et plusieurs autres dignitaires eccl6siastiques logent chez nous.
A
19 mars. - Saint Joseph, patron de nos deux s6minaires, dit le Mimorial des Sceurs. C'est pour cela
qu'autrefois les c6remonies et les chants de ce jour,
&taientreserves aux smminaristes de Saint-Lazare. C'estfc
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M. Veneziani, assistant, qui pontifie. A la conference
du soir, oui sont coýn1quees sp6cialement les Jos&-

phines ou sceurs qui n'ont pas fait les saints vceux,
M. Taillefer montre le r6le que saint Joseph a joue
comme t6moin de la maternit6 virginale de Marie.
21 mars. -

Le Journal officiel annonce que l'Aca-

d6mie des Inscriptions et Belles-Lettres vient d'attribuer a hotre confrere, M. Charles Jean, le prix du
Budget pour son livre sur Sumer et Akhad, contribution a

'1etude de l'histoire de la civilisation en

Haute-M6sopotamie.
24 mars. - Le Memorial indique pour les sceurs une
neuvaine pour demander la fidelit6 a leurs saints

engagements.
25 mars. - Annonciation de la Tres Sainte Vierge.
Renovation des voeux pour les soeurs. M. le Sup6rieur
g6n6ral continue l'explication de 1'Ave Maria; il
commente aujourd'hui les paroles Ora pro nobis et il
montre : " les convenances de la priere de Marie pour
nous; 2* les raisons qui 6tablissent la r6alit6 de cette
priere pour nous et qui sont au nombre de trois :
Marie connait nos besoins, Marie veut nous secourir,
Marie peut nous obtenir aide; 3' l'objet de la priere
de Marie qui embrassera surtout la pauvret6, la chastet6, l'obeissance, le service des pauvres.
Une innovation : le corridor-cloitre qui
longe les parloirs et la salle des reliques est ferm6
par des fenetres artistiques qui maintiennent cette
all6e dans une temperature moyenne.
I" avril. -

7 avril. -

M. le Sup6rieur g6neral part pour Ans ou
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a lieu une retraite pour les saeurs servantes de Bel-

gique, pr&ch&e par M. Bettembourg.
Ii avril. -

Le Memorial indique que la Tres

Honorie Mere commence aujourd'bui sa retraite. Les
s6minaristes de Saint-Lazare commencent 6galement
ce soir leur retraite particulibre. Autrefois ils la faisaient la semaine qui suit Paques et nous aimions A
leur appliquer le r6pons de l'octave : Isti sunt agni
novelli, modo venerunt ad fontes, repleti sunt claritate,
in conspectu agni amicti sunt stolis albis et palmae in

manibus eorum; ils sortaient de retraite le premier
dimanche apres Paques et on leur disait : Quasi modo
geniti infantes, alleluia, rationabiles sine dolo, etc.;

maintenant ils commencent leurs saints exercices sous
la protection de Notre-Dame des Sept Douleurs pour
lesterminer Je Jeudi Saint, en l'anniversaire de l'institution de la Sainte Eucharistie; une belle ouverture,
une plus belle cl6ture.
18 avril. -

Le P. Janvier termine a Notre-Dame

le cours de conferences qu'il a entrepris il y a vingtdeux ans et il commence son instruction par un appel
vibrant a la g6n6rositk des fideles en faveur de l'oeuvre
des Dames de la Charit6. C'est un beau spectacle de
voir ces milliers d'hommes, de tout rang, de toute
condition, se presser autour de la chaire de v6ritk.
Nos confreres 6trangers, de passage a Paris, n'en
reviennent pas et ils disent que c'est une r6v6lation
pour eux.
21 avril. -

Nous allons voir Gentilly apres une

absence de six mois; on arrive pour le diner et on
repart imm6diatement apres ; comme nouveaut6 nous
remarquons une terrasse A la hauteur des appartements
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de M. le Sup&rieur g6neral; le r6fectoire qui servait
pour les confreres de la maison est devenu bibliotheque et I'ancienne salle de bibliotheque sert de lieu
de reunion pour les jeunes gens des grandes &coles
qui s'y retrouvent a certains jours.
24 avril.- Le Mimorialdes sceurs rappelle que c'est
aujourd'hui 1'anniversaire de la naissance de saint
Vincent et demande une neuvaine pour attirer les
b6nedictions de Dieu sur la retraite des Soeurs servantes.
Au sujet de la naissance de saint Vincent, Abelly
s'exprime ainsi : ( Ce fut le mardi d'apres Piques
que Vincent de Paul prit naissance. » Collet est plus
precis : c Vincent naquit le mardi d'apres Piques
vingt-quatrieme jour d'avril. » Nous lisons dans une
lettre de saint Vincent du 12 octobre 1639: ( Je ne la
puis pas faire longue, car j'entrerai au mois d'avril
prochain en ma soixantieme. , Saint Vincent ne dit
pas le quantieme du mois; on ne le connait que par
Collet.
La seconde partie de la note du Mimorial concerne
la retraite des soeurs servantes. A 4uelle 6poque
remonte l'usage de retraites reserv6e, aux seurs servantes? En mai 1844.
Autrefois les exercices commenqaient le troisieme
dimanche apres Paques; ce jour-la, M. le Sup&rieur
general chantait les offices et, le soir, il ouvrait la
retraite. A noter que depuis deux ans, M. le Superieur g6n6ral ne s'est pas content6 de pr&cher une
seule ratraite par an; il en a pr&ch6 deux et meme
trois, I'annie derniire, en comptant celle de Rome.
3o avril. - Le Mimorial annonce l'ouverture du.
mois de Marie. L'origine de ce pieux exercice re-
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monte pour les chr6tiens au d6but du dix-neuvieme
siecle; les Filles de la Charit6 ont pris insensiblement,
cet usage; on leur pr&che actuellement deux fois la
semaine le soir.
I" mai. - Fete de M. le Directeur, dit le Mimorial; le bon M. Meugniot s'appelle en effet Philippe
de son nom de bapt&me; malheureusement, il est
malade depuis assez longtemps; il ne peut plus dire
la messe; il ne quitte guere l'infirmerie; aussi il n'a
pas pu se rendre a la rue du Bac pour recevoir les
vceux des sceurs.
4 mai. - Fete de la Translation des Reliques de
saint Vincent. Son Eminence le cardinal Dubois officie
pontificalement matin et soir; Mgr Ruch, 6evque de
Strasbourg, a donne le panbgyrique de saint Vincent
faisant ressortir sa vie interieure, son eýprit d'oraison.
5 mai. - Pelerinage des dC1ves du grand seminaire
de Saint-Suipice.
6 mai. - Pelerinage des enfants de l'orphelinat des
Freres de Saint-Vincent-de-Paul.
9 mai. - Pelerinage des sceurs du seminaire a six
heures du matin. A huit heures et demie, Son Excellenee le Nonce Apostolique vient dire 1 messe pour
les Dames de la Charit6 qui remplissent notre chapelle. Apres la messe, lecture du rapport gen6ral et
allocution de Mfgr Cerretti qui rappelle que sa mere a
it6 presidente d'une association de Dames de la
Charite et qui exhorte les Dames a se p6n&trer de
1'esprit de saint Vincent et a agir par amour lour
Dieu.
Ce m&me jour rappelle l'anniversaire de la b6atification de la bienheureuse Louise de Marillac.

11 mai. -
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P6lerinage

-

des Enfants

de Marie.

M. Taillefer leur recommande le gouvernement d'ellesmemes, la direction de leur coeur vers le Seigneur.
Nous exercons aujourd'hui nos droits de souverains
en allant voter pour les 6lections 16gislatives.
Ce mame jour encore, f&te civile et religieuse de
sainte Jeanne d'Arc. Dans toutes les 6glises, messes
solennelles et chants de circonstance. Dans les rues,
les drapeaux tricolores se melent aux drapeaux bleu
et blanc de la sainte de la Patrie; les statues de
Jeanne sont ornees d6licatement et entour6es de
magnifiques bouquets de fleurs que la devotion des
Parisiens apporte aux pieds de leur patronne. Les
troupes ont d6file ce matin devant ces memes statues.
12 mai. -

Pelerinage des enfants de Saint-Louis et

cl6ture de la neuvaine de la Translation par le Te
Deum et Ia v6neration des reliques de saint Vincent.

RAPPORT

GENERAL

CHARITPi

DE

SUR L'CEUVRE

DES

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

DAMES

DE

LA

PENDANT L'AN-

NEE 1922

L'association des Dames de la Charit6 int6resse
particulibrement les enfants de saint Vincent, puisque
nos saintes regles et la bulle de fondation de notre
Institut affirment que c'est une des fins que doivent
poursuivre les missionnaires : confraternitatem charitatis instituereet que l'une de nos dernieres assembl6es,
celle de 1902 a fait un d6cret (547) recommandant de
promouvoir par tous les moyens possibles cette association pour imiter saint Vincent et a cause des grands
fruits que produisent ces confr6ries. Chaque ordre
ou congregation a ses ceuvres et ses devotions qu'elle
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ne manque pas de precher et d'6tablir partout oi elle
a quelque influence; nous ne sommes pas plus pauvres
que les autres; nous avons nos d6votions (la M6daille
miraculeuse), nos oeuvres (les Dames de la Charit6 et
les Enfants de Marie) qui sont des instruments precieux d'apostolat.
Le rapport qui a kt6 lu le 20 avril 1923 devant Son
tminence le Cardinal Dubois constate les progres de
l'aeuvre qui comptait 29682 membres en 1920, 57 464
en 1921, 94265 en 1922. Dans ces chiffres, la France
entre respectivement pour o 296 en 1920, 11 583 en
1921, 14 329 en 1922. A Paris, les reunions mensuelles
sont trbs suivies et 1'on a dif, vu le grand nombre des
personnes prisentes, deserter la salle des Reliques
pour la salle des pretres. L'association Louise de
Marillac, qui n'a que treize ans d'existence, est en trbs
bonne voie : elle compte actuellement 4018 membres,
dont 1 425 a Paris. Pour donner une petite idWe de
l'ardeur de ces jeunes filles, citons quelques .paragraphes du rapport qui les concerne :
ccChaque quinzaine et plus, quelque chose comme
un rayon de soleil tout fait de chaleur et de lumiire
se montre dans la mansarde d'une pauvre vieille. C'est
une jeune fille aux vktements clairs et 61lgants qui
vient en visiteuse. On s'embrasse. Est-ce une parente ?
Non, c'est une jeune amie!...
( Parfois l'accueil est bon; j'entends Mme V... dire
a Mile X... qui compatit a ses souffrances : a Notrec Seigneur a tant souffert pour moi, je puis souffrir
a pour Lui. »
(( D'autres fois, il est rude; mais on gagne les
r6calcitrantes par un sourire et un baiser. La vieille
Mme Z... est plut6t penible a servir; elle a eu des
domestiques autrefois et a gard6 quelque chose d'un
peu autocrate. C'est le cas de se souvenir des paroles
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de saint Vincent : c I1 faut honorer le Fils de Dieu
a qui Lui aussi 6tait de bonne famille, mais tres
4 pauvre. ,
( Dans ce sombre escalier, on voit souvent monter
deux jeunes filles, il faut y aller doucement, car il est
branlant. Elles arrivent dans 1'unique chambre occupie
par deux vieillards et trois petits enfants. Qutlle
misere! La, on laisse quelques provisions et on emmene
la petite fille au patronage des Sceurs.
c Avant de se rendre a son travail, voili Mile A...

qui se rend a la mairie pour toucher l'allocation de
son infirme, puis chez le boucher et le boulanger, des
bons dans la main. Ce n'est pas trbs flatteur pour
I'amour-propre d'une jeune fille Clegante et Mile A...
a confi6 ~ une amie qu'elle rougit en payant avec
cette monnaie du pauvre; malgrk tout elle le fera.
Est-ce que l'auteur de l Imitation n'a pas dit : c que
a rien ne codte a celui qui aime... ?P
c Pour le nouvel an, Mile X... apporte a sa vieille
amie un pet; de chocolat; il y a si longtemps qu'elle
n'a pas mang6 ces grosses bouch6es on plut6t elle
n'en a jamais mang6, de son temps cela n'existait pas.
Dieu! que de transformations heureuses apporte le
temps! Et voila comment, avec un peu de chocolat,
Mile X... a fait ce prodige d'amener un vieux caractbre
aigri a trouver que le monde est beau et bon. Oui,
chore Mademoiselle, un monde qui produit des amce~
comme la v6tre est un monde dont il ne faut pas
medire.
c Le m6nage qu'a entrepris Mile G... est penible a
faire; il y a si longtemps qu'il n'a 6t6 fait a fond;
mais tout A l'heure la chambre aura chang6 d'aspect
et elle se hate joyeusement.
« Que d6ploie done Mile Y... ? Une chose qui fait
pleurer la pauvre vieille et sourire la jeune fille : c'est
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une chemise, un pantalon, un jupon pour la petite fille
qui va faire sa premiere communion. Que de veilles
it a fallu "aMile Y..., une simple ouvriere dont toutes
les journ6es appartiennert a l'ateher !
u Une de nos visiteuses est sous-maitresse dans un
internat; les enfants se sont apercus des actes de
d6vouement de leur maitresse. Elles veulent aussi
aider a leur facon; et les voila, un soir de parloir,
faisant une collecte aupres de compagnes comblees
par les parents; le tout est remis a Mile G... pour
l'infirme qu'elle visite. )
Dans les d6partements, 1'oeuvre progresse grace aux
encouragements de la Tres Honor6e Mere Inchelin
qui la recommande beaucoup aux Filles de la Charit6.
A Boulogne-sur-Mer, l'Association a perdu la soeur
Marie qui 6tait la providence du quartier de Br6querecque; a Commentry, les membres de l'ceuvre Louise
de Marillac sont saintement passionn6es pour leurs
chers pauvres. Elles sont ing6nieuses a se procurer
des ressources pour les vieillards qu'elles visitent;
pour cela elles s'imposent de gne'reux sacrifices et
Dieu b6nit leur zele, car c'est sans la moindre difficult6 qu'elles ramenent leurs pauvres au bon Dieu; a
Douai 1'ceuvre a repris et marche rapidement. L'Association de Lille compte un millier de dames, celle de
Lyon 6tend son activit6 sur 17 paroisses, Marseille a
1400 membres, Nice 420 dames et 2 associations de
Louise de Marillac florissantes, Saint-Etienne a
35o dames et I association de Louise de Marillac qui
compte 69 membres, Tarbes plus de 5oo dames et
60 demoiselles, Vichy 220, Vienne 3oo dames et
1oo demoiselles. L'ceuvre a 6et6 tablie a Strasbourg.
L'Italie nous envoie des rapports consolants; malheureusement il nous manque la relation de Sassari.
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A Rome, les dames s'occupent des tuberculeux, des
scrofuleux, des rachitiques; elles collaborent avec les

cures. Avellino relate beaucoup de traits consolants.
B6n6vent a et6 beni par Ie pape Pie XI. Cagliari voit
se developper ses oeuvres de dames et de demoiselles.
On cite l'exemple d'une jeune fille, enfant vraiment
admirable dans l'exercice de la charit6. Catane, C6me,
Florence, Genes, Milan, Naples, Pavie, Plaisance,
Turin, Udine, etc., ont des relations qu'il serait int6ressant, mais trop long de rapporter.
En Belgique l'oeuvre se d6veloppe.
L'Angleterre envoie peu de relations; mais cela ne
veut pas dire que l'ceuvre n'est pas prospere.
La Pologne marche a pas de g6ant dans la pratique
de la charit6.
Le Portugal,la Roumanie cheminent sans bruit, mais
non sans fruit.
La Turquie a soulag6 les miseres des r6fugi6s.
L'Afrique a ses associations en Algdrie, en tgypte
et au Natal.

Les Etats-Unis nous envoient des relations bien
consolantes.
Le Mexique se place au premier rang de toutes les
nations par le nombre de ses dames.

Les autres r6publiques de l'Amerique du Centre et
du Sud d6veloppent I'ceuvre plus ou moins, selon lescirconstances. Signalons le Guatemala, le San Salvador, Costa Rica, la Colombie, le Perou et le Br6siI.
Nous ignorons ce que deviennent les associations de
1'Argentine et de l'1quateur.
Le rapport se termine par le tableau des associations nouvellement agreg6es, nous en avons compt6
61 de dames et 20 de demoiselles.
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BULLETIN DE LA SAINTE-AGONIE, janvier-fPvrier1924.

Lettre de M. VERDIER, Supbrieurgineral de la Congrigation de ta Mission, directeur de l'Archiconfririe de
la Sainte-Agonie.

Paris, le 27 novembre x923.

B1EN CHERS ASSOCIts.

La mort vient de nous enlever le digne M. Michel
Rellier, le devouk sous-directeur de notre Archiconfrerie. C'est une perte, une grande perte pour elle;
pas un de ceux et de celles qui ont eu l'occasion de le
voir, de l'approcher ne me d6mentira. Loin de la.
Chacun de vous qui l'avez connu et appr6cie rencherirait sur l'eloge de ses qualites : tact, piete, patience,
devouement, esprit de foi, disir efficace de rendre
plus florissante notre Archiconfr6rie.
Deux ans seulement il fut A votre tete; ces deux ans
ont suffi pour montrer ce qu'il aurait pu faire si sant6
et vie lui eussent k6t accord6es. Helas! sa sante, qui
ne paraissait pas atteinte, ne tarda pas A s'altrer et
la mort elle-meme vint clore le cours d'une vie qui
semblait devoir se prolonger encore longtemps.
Adorons les desseins de Dieu et soumettons-nous a.
sa divine volont6.
M. Rellier est all dans un monde meilleur recevoir
la recompense de ses travaux, et parmi ces travaux, je
me plais A mettre ce qu'il a fait pour le progres de
l'Archiconfrerie. Pour nous, nous trouverons dans le
souvenir de ses exemples de quoi nous animer et . la
conservation de notre esprit propre, A une plus ardente
pi6ti pour le mystire de Jesus agonisant, pour le
salut des Ames en peril de mort, la dilatation de la
sainte liglise catholique.
Nous nous attacherons A la faire connaitre, A la
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rTpandre, a lui attirer de nouveaux associes, afin que
des ames toujours plus nombreuses participent aux
biens spirituels qu'elle offre a tous ses membres.
Par la se continuera puissante et efficace Faction du
sous-directeur que nous pleurons.
II m'a fallu lui chercher et lui trouver un successeur. Mon choix s'est arret6 sur M. Jean Rigaud,
directeur des CEuvres de Sainte-Rosalie. Il n'est pas
un inconnu pour plusieurs d'entre vous. En tout cas,
I'Cuvre ne lui est pas inconnue; et plus d'une fois, il
a 6t6 a meme de lui rendre quelques services d'ordre
spirituel : retraites, instructions, allocutions. Cctte
(Euvre, il l'aime deji et I'aimera toujours davantage
a proportion de la connaissance toujours plus grande
qu'il en aura. Il s'efforcera de continuer le zele de son
pred6cesseur imm6diat et des autres sous-directeurs
dont le souvenir ne s'est pas effac6 parmi nous.
En retour de son d6vouement que je vous promets
avec une entiere assurance, je vous demande, pour
lui, le secours de vos prieres, tous, tant que vous etes
d'associ6s. Je demande le concours actif, exp6riment6

de celles qui, avec lui, composeront le Conseil de
1'CEuvre.

Ce serait de ma part un oubli impardonnable que de
ne pas dire un mot de profonde gratitude au tres bon
*ettrbs d6vou6 M. Meut. Comme il a aid6 d'une maniere
si efficace les sous-directeurs pass6s, ainsi il sera le
collaborateur de M. Rigaud. Les prieres que je sollicite de votre charit6 pour le nouveau sous-directeur,
je prie cette m&me charit6 de les etendre a son digne
collaborateur.

Et maintenant, de tout cceur et au nom de saint
Vincent, je vous donne, a tous, a vos families, B tout
ce qui vous est cher, ma meilleure bendiction.
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Je suis et demeure dans les saints Coeurs de Jesus
et de Marie.
Votre tout d6voue serviteur,
F. VERDIER,

Supirieur gineral.
BULLETIN DES MISSIONS DES LAZARISTES FRANýAIS,

janvier-fevrier 1924.

Lettre de M. VERDIER, au directeur du Bulletin.

Vous avez eu la bont6 de me rappeler que le Bulletin allait compl6ter la premiere ann6e de son existence et commencer la seconde ann6e de cooperation
aux travaux de nos missionnaires, fils et filles de saint
Vincent.
Tout d'abord, je rends graces a Dieu, a saint Vincent et a nos deux bienheureux Martyrs de tout le
bien auquel a contribu. la lecture du Bulletin.
Outre ce devoir de la reconnaissance a 1'6gard des
hautes protections qui vous sont venues du Ciel, j'en
ai un autre a remplir envers tous ceux qui, sur terre,
en diverses manieres, vous ont donn6 un precieux concours. L'6numbration serait longue si elle voulait ou
pouvait tre complkte. Sans prdtendre dire a chacun
en particulier le merci qui lui est dui, je m'en voudrais
de ne pas mentionner l'artiste distingu6 qui a dessine
avec art et d6sint6ressement la couverture du Bulletin.
L'imprimeur et le graveur ont bien quelque droit, eux
aussi, a la commune reconnaissance.
Et vos collaborateurs lointains, ces missionnaires
qui nous ont int6resses, nous ont 6difies par leurs
recits, leurs traits de protection divine, conversions,
g6ndrosit6, h6roisme parfois de leurs chr6tiens nouveaux ou anciens, mbritent bien de notre part et de la
part de nos lecteurs et lectrices un t6moignage de

-

125 -

reconnaissance; nous le leur donnerons par des prieres
encore plus ferventes et des aum6nes plus abondantes,
si c'est chose possible.

Vos abonn6s, m'apprenez-vous, sont au nombre
d'environ cinq mille. C'est un joli chiffre de collabo-

rateurs. Je leur suis reconnaissant de cette sp6ciale
collaboration, d'autant plus volontiers que, pour eux,
puisqu'il s'agit du bien spirituel, abonnd veut dire
n6cessairement propagateur.
Vous avez aussi rencontre des bienfaiteurs, des
bienfaitrices qui a leurs prieres ont voulu joindre le
secours de bienfaisantes charites. Que Dicu en soit
lou6 et qu'il leur rende au centuple leurs aum6nes.
A tous ces collaborateurs : abonn6s, propagateurs,
bienfaiteurs, un merci imu et pieux au nom de toutes
nos Missions.
Dites-leur,A tous ces collaborateurs, que leur g6n6rosit6 n'a point &t6 perdue. Dans toutes nos Missions,
le bien d6ji fait s'est maintenu et amplifi6, spicialement en quelques-unes, comme en Chine et " Madagascar; car le nombre des conversions atteint des proportions 6minemment consolantes; le tout pour l'honneur de Dieu et la dilatation de la sainte lglise
catholique.
Si j'ai oubli6 d'adresser une parole de remerciement a quelques autres personnes qui pourtant meritent cette parole, c'est par oubli et Dieu saura bien
le reparer.
Les lecteurs de cette lettre pourront a la verit6 me
reprocher d'avoir oubli6 dans les temoignages de ma
reconnaissance le directeur lui-meme du Bulletin,
celui qui en a eu la premiere id6e et qui l'a si bien
realis6e. Mon oubli est volontaire; mais, mon cher
confrere, vous n'y perdrez rien, car je charge tous les
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lecteurs de votre Bulletin de vous dire ou de dire i
Dieu toute la gratitude qui vous est due.
Ma lettre devient longue, il me semble; aussi je la
termine. Et ce sera par les souhaits, apres l'action de
graces.
Le Bulletin entre dans sa seconde ann&e. Qu'elle
soit ficonde cette annee!
Je lui souhaiteau Bulletin, de rester et de devenir
toujours plus, si possible, int&ressant et idifiant; qu'il
nous donne a tous et a chacun de ses num6ros l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur la
vie et l'action de l'Fglise aux rivages lointains et d'y
trouver aussi par la meme occasion matiere A louer

Dieu.
Je lui souhaite aussi, a votre cher Bulletin, que le
nombre de ses abonnes et de ses lecteurs aille toujours
en croissant; que chacun d'eux se fasse un pieux devoir
de le faire connaitre, de le faire lire, et, pour montrer d'une maniere pratique l'int6r&t qu'ils lui portent,
que chacun s'attache a lui recruter un nouvel abonn6.
C'est bien peu de chose que je leur demande; voili
pourquoi je suis sir de voir mon souhait r6alis6.
Aujourd'hui vous avez cinq mille abonnes, dans un an
vous en aurez dix mille - c'est'un minimum, non une
limite - et d'avance, je me rejouis d'avoir a le constater dans un an d'ici, si Dieu nous prete vie pour un
an encore.
C'est dans cette esp6rance de vie et dans cette assurance du nombre, que je donne de tout cceur a ceux
qui s'intiressent au Bulletin d'une maniere et
'un
degrA quelconque ainsi qu'a vous-m&me, M. le Directeur, ma meilleure b6n6diction au nom de saint Vincent.
F. VERDIER,
Supirieur gienral.
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LA REPARATION SACERDOTALE. 22' annie,

nO I, dt

ix janvier 1924.

Aprbs avoir offert ses vceux

de bonne annie

(usage tout chritien dans son origine) a tous les

chers Associbs, M. Marie Edouard Mott, C. M. nous
fait part de sa determination : sur les instances qui
lui ont 6t6 faites, il donnera plus de r6gularit, que
par le pass6e la publication de son bulletin en la
rendant au moins trimestrielle. Ce n'est pas l'abondance des matieres qui fait d6faut au Directeur, mais
le temps, la sante que les inirmites de la vieillesse
rendent assez precaire et enfin les ressources mattrielles n6cessaires pour couvrir les frais d'impression et d'envoi, aujourd'hui si 6lev6s. On lit ensuite

(p. 10-13) un compte rendu d6taille de la reunion qui
eut lieu a Pavie, le 17 octobre 1923 : messe, meditation r6paratrice, rappel historique de l'&rection de
la soci&t6 entiire et nombre des membres composant
celle de Pavie : 24 pr&tres (dont 12 6taient presents);
recommandation de sanctifier le jour de la semaine
choisi par chacun, d'user de la croix symbolique et
de reciter le Miserere les bras en croix et la face
contre terre. L'article suivant est intitule a Nos;chers
d6funts , et nous rqtrace brievement les vertus de
Sceur Germaine Pruvost, en communaut6 Scur Henriette, Fille de la Charite; de Saeur Anna Reali, en
religion Sceur Euphrosine, de la Congregation des
Jos6phines; de M. Mosk Merli; de Mgr AmielFrancois Bessiere, 6veque de Constantine; de M. Michel Rellier, pretre de la Mission; et de deux autres
Filles de la Chariti : Sceur Louise Sartori et Sceur
Gabrielle Mourre. Le present fascicule se termine par
une m6ditation sur l'heure sainte sacerdotale (p. 2026), et des Extraits de Correspondance.
Lucien BOUCLET.
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LES RAYONS, bulletin marial. 55* annie, n* 6, de
novembre-d6cembre 1923.
Apres un appel de M. E. C. sur 1'assistance mutuelle
que se doivent les Assocites, apres une belle poesie
de M. E. Rochard intitul6e « En Galil6e n, le present
Bulletin parle de la Morale catholique : la conscience
morale, la valeur de son t6moignage. M. P. B. d'Albi
rappelle qu' , on pent et l'on doit m&me se fier a la
conscience, quand elle est saine et normale; mais on
a le devoir de rectifier, avant d'agir, ses erreurs et
ses illusions, lorsqu'elle est malade ou anormale et
qu'on le sait n p. 370). Agir avec prudence demande
le calme et le serieux dans la reflexion; la rectitude
dans le jugement enfin la precision et la fermet6 dans
la dicision. Les consciences anormales sont ou trop
6troites (perplexes on scrupuleuses) ou bien relichees.
Voil une page de theologie qui, bien comprise et
m6dithe attentivement, pourra rendre de grands services aux lectrices des Rayons; c'est une bonne initiation au Traiti des actes humains, indispensable a
la formation de la conscience et les aidera souvent i
franchir la Grande Muraille de Chine du a Vieux
Moraliste ) (cf. I'Ami du Clergi). - Aprbs quelques
pages consacrees a l'Apostolat (p. 388-4oi), nous
lisons un compte rendu d6taill6 des diverses Journ6es
de Recollection de Lille, de Bordeaux et d'Alger. L'article intitule le revolver et la midaille nous cite ontrait de la protection de Marie Immaculke envers un
jeune pere de famille de Costa-Rica. Se trouvant dans
l'embarras, il eut un moment d'effroi et, dans son
trouble, il voulut se donner le coup fatal en se visant
an coeur. Or, au grand 6tonnement des chirurgiens
appel6s a le soigner, on constata que, malgr6 I'orifice
d'entr6e du projectile, le coeur n'avait point 6t4 perfore. La Medaille miraculeuse avait fait l'office de
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bouclier et la balle ayant devie, etait all6e se loger
dans la region dorsale. La, elle fut ais6ment extraite
et il n'y eut dans toat 'h6pital qu'une voix pour reconnaitre le fait surnaturel. Le jeune convalescent, reconnaissant et emu, s'approcha des sacrements avec une
6difiante ferveur durant le reste de son sejour a I'h6pital.
Lucien BOUCLET.
H6PITAL

SAINT-JOSEPH, reconnu d'utiliti publique

par dicret du 12

fivrier 1919. -

ASSEMBLEE ANNUELLE

DES BIENFAITEURS, sous la presidence de Son Aminence

le Cardinal DUBOIS, archevique de Paris, le 14 mars
1923. - Compte rendu de l'annee 1922. Paris, imprimerie Mersch, 17, Villa d'Alisia.
La page 3 nous donne un resum6 succinct de tout
l'ouvrage (160 pages). M. Delom de M6zerac a present6 le rapport financier; Mgr Batiffol, le rapport
gnderal; Son Iminence le Cardinal Dubois a daign6
adresser a l'auditoire des paroles d'encouragement
et de reconnaissance pour tous les g6ndreux concours
donn6s a l'h6pital durant I'ann6e 1922; la reunion
s'est termin&e par la benediction du Saint-Sacrement.
Ensuite, Son eminence a bien voulu donner le 'sacrement de confirmation a quelques malades.

Dans son rapport moral et financier, M. Delom de
Mizerac, aprbs avoir exprim6 les remerciements de
tous a Son lminence et & Mgr Batiffol, apres un mot
de regret sur I'absence de la d6voude pr6sidente,
Mme la duchesse d'Estissac, retenue par une longue
et tenace maladie, fait en ces termes l'eloge du r6le
de la Tres Honoree Mere : t Au debut du mois de
juin, un grand et soudain 6v6nement agita profondement I'h6pital Saint-Joseph; celle qui 6tait I'Ame
de cette maison 6tait partie avec son petit sac pour
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la Maison-Mere de la rue du Bac, afin de prendre part
SIl'l6ection d'une nouvelle Superieure generale des
Filles de la CharitY, et, comme l'ulu du Conclave,
elle n'6tait pas revenue. C'6tait elle que ses Soeurs
avaient choisie pour diriger I'admirable Compagnie
qui, avec ses 36ooo sujets, 6tend sa bienfaisante et
sainte influence sur toutes les parties du monde. Nous
ne pouvions pas en 6tre etonn6s; nous devions en &tre
fiers : mais combien cette legitime fierti 6tait m6lang6e de regrets et de tristesse!
, Pendant vingt-deux ans, Sceur Inchelin s'est consacrie, sans jamais compter avec ses forces, au succes
et au d6veloppement d'une oeuvre qui s'est transformee entre ses mains et qui est devenue, sous son
impulsion, l'une des plus florissantes du diocese de
Paris. L'esprit toujours en 6veil, I'ceil ouvert sur
toutes les decouvertes scientifiques, elle n'6pargna ni
soin, ni fatigue pour ameliorer et rajeunir les services anciens, pour cr6er les services nouveaux et
faire surgir de terre les pavilions qui devaient faire
de Saint-Joseph un h6pital modele. Ce developpement
merveilleux, nous le devons pour une grande part .
son intelligence clairvoyante, a son esprit de d6ci-

sion, a son admirable charit6.
ii Sous sa direction, les Soeurs, ses compagnes, ont
acquis cette formation technique qui fait d'elles des.
infirmieres hors de pair pour les traitements les plus
delicats, et trente d'entre elles ont obtenu le brevet
d'infirmiere visiteuse.
( La guerre et la transformation de Saint-Joseph
en h6pital militaire ne la surprirent pas : avec la meme
habilet6 et le meme d6vouement, elle sut accomplir i
la perfection cette t&che nouvelle.
t Qu'il nous soit done permis de dire a la Trbs
Honoree Mere Inchelin, en lui exprimant notre res-,
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pectueuse reconnaissance, que son nom sera toujours
aimA et b6ni dans cette maison. Et nous avons la
hardiesse d'esp6rer que, parmi tant d'oeuvres r6pandues sur toute la surface de la terre, qui attirent
desormais sa sollicitude, elle gardera un sentiment de
particuliere affection pour celle oui son ministire a
si fecond et si manifestement favoris6 par la ProSt6
vidence.
( De cette predilection, elle nous a donn6 un premier gage en choisissant celle qui devait lui succeder.
Pendant trois ann6es, elle l'avait connue comme
assistante et avait pu mesurer sa capaciti et son
-d6voueaient. Soeur Briffault a accept6 courageusement
et simplement la lourde tiche qui lui 6tait imposee.
Elle s'est mise bien vite au courant de tous les rouages
de cette maison, elle a pris en main tous les servicesEn pen de mois, elle a su conqubrir, avec 1'autorit6
n6cessaire, la confiance et I'affection de ceux et de
celles qui 1'entourent et nous pouvons bien augurer
de cette nouvelle direction... * (P. 8.)
L'orateur, apres un souvenir a l'adresse de colla-

borateurs d6funt (M. Leon Cornudet), nouveau
(Mme la comtesse de Montholon-Smonville) ou dont
le zle s'amplifie (M. de la Laurencie), expose la
n&cessitE d'une " orientation nouvelle... impos6e par
les recentes d6couvertes de la science ; des agents
physiques, complktement ignores il y a un demisidcle, ont pris une place importante dans la therapeutique et quoiqu'on ne les connaisse encore qu'imparfaitement,- ils paraissent destines A apporter un
soulagement aux misrres humaines et, en particulier,
a combattre un flau qui semble se r6pandre, le
-cancer o. II rappelle ensuite les travaux- d'agrandissement et de perfectionnement du service de dermatologie (Pavilion Saint-Louis,.25o oo francs). II faudra
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encore ambliorer le service radiologique, agrandir les
services consacr6s aux maladies nerveuses, a la laryngologie, a 1'ophtalmologie, perfectionner la radiumtherapie, installation delicate, car ( le radium est un
h6te peu commode et fort exigeant ) (p. 13). Le rapporteur donne les chiffres suivants : 6 269 malades
out 6t6 hospitalises, representant 179 458 journ6es; il
y a eu 116014 consultations, pansements et interventions pour des malades non hospitalis6s... (p. i5).2
Tout cela fait soupconner l'existence d'un 6norme,
budget : pres de deux millions! Et cependant SaintJoseph tient le record de l'6conomie : la journ6e de
malade revient en moyenne a un peu moins de

S1 francs, tandis qu'elle est, dans les h6pitaux gen6raux de l'Assistance publique, de plus de 23 francs
(p. 17). Evidemment le traitement affect6 aux Filles:
de la Charit6, qui se contentent de 3oo francs par
personne, n'est pas pour nuire aux economies rea-.
lisees; et si l'on devait payer a leur place 5o chefs de,
salle, infirmieres-majors et surveillantes, ce serait unt'.
somme bien sup6rieure a 15 ooo francs qu'il faudrait..

debourser (p. 18). De plus, un nouveau million est
venu accroitre le patrimoine de l'h6pital ainsi que
deux dons, 'un de 200000 et l'autre.de 126000 francs.
Les aum6niers, m6decins .des ames, ont, cette ann6e,
baptis6 40 adultes, dont un isra6lite; ils ont compt(
80 premieres communions et 35 mariages; une retraitea 6et pr&ch6e a l' 6 poque de Piques pour les employbs
de la maison; il y a eu un collaborateur pr6cieux, uun
malade, le R. P. Joseph, de la Grande-Trappe; 1'unedes malades, Mile Eugknie Couillette, a 6te, au mois
d'aofit dernier, guerie a Lourdes dans des conditions:
qui paraissent vraiment surnaturelles; enfin on d6si-l
rerait voir remplacer le pauvre harmonium de lai
chapelle par un instrument plus digne du lieu saint"
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et du talent de l'organiste (p. 20). Le corps m6dical
de Saint-Joseph comprend maintenant 19 chefs de
service, 16 adjoints et assistants, 16 internes et un
pharmacien. Un mot sur l'annexe de Saint-Brice
(Seine-et-Oise), maison. de convalescence d'une trentaine de lits, et sur le preventorium marin du HomeVaraville, pros Cabourg, pouvant abriter 70 enfants
malingres et chetifs, termine ce premier rapport
(p. 22).

Mgr Batiffol, dans un rapide coup d'oeil sur la
marche ginerale de 1'CEuvre pendant l'annee 1922
rappelle d'abord que le soin des pauvres infirmes
est une creation de la charite clir6tienne et que
1'H6tel-Dieu, le plus vieil h6pital de Paris, a 6t6
6tabli A la porte de Notre-Dame, dont le Chapitre
avait l'administration (p. 25). Apres la note surna-.
turelle, apres un magnifique eloge de I'installation de
Saint-Joseph (p. 26-27), l'orateur s'6tend sur le triste
sort des cancereux u qui le plus souvent sont moins
jeunes que les tuberculeux quand ils sont atteints, qui
souffrent souvent trop pour pouvoir douter de la gravit6 de leur 6tat et ne pas etre affect6s A fond dans
leur moral , (p. 29). D'oi il tire cette conclusion qu'il
faut an plus t6t acheter du radium Ct non seulement
faire de la radiumtherapie, mais se livrer A des 6tudes
et a des experiences qui feraient de l'h6pital SaintJoseph ' un centre scientifique oia s'61aboreraient des
observations nouvelles, des m6thodes nouvelles, des
bienfaits nouveaux , (p. 31-32).

Dans son allocution, le cardinal Dubois se plait a
remercier tous ceux qui donnent a lCEuvre de l'h6pital Saint-Joseph leur concours de science, de devouement, de charit6; il appuie le veu exprime par
Mgr Batiffol en faveur du radium et termine en appelant la ben6diction de Dieu sur tous (p. 34-37).
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Suivent enfin les rapports detaillis sur le service
religieux et les traitements operis daus chacun des
pavilions, un tableau des recettes et des dtpenses de
l'annie 1922 avec une statistique sur les entrees et les
sorties durant le m6me exercice (p. 38-io6).
Le tout se termine par la liste des Bienfaiteurs
vivants ou deced6s (p. 0o7-161).
Lucien BOUCLET.
LE SOUVENIR. Annales d'union des Enfants de Marie
de Notre-Dame de Lorette d Paris. Octobre-novembredecembre 1923.
Plusd'u"x sitcle d'histoire.- Dans notre premiere Causerie, Plus d'un siecle d'kistoire, 1819-1923, nous avons
dit que la bonne Mere Mollat, premiere superieure
des Filles de la Charit6 sur la paroisse Notre-Damede-Lorette, 6tait devenue en 1865 paroissienne de la
Trinite, en raison du transfert du Bureau de bienfaisance, rue de La Rochefoucauld. Mais son cceur resta
toujours fidelement attach6 au sol aim6 de NotreDame-de-Lorette sur lequel elle s'6tait d6vouee depuis
l'annee 1819.
Cinq ann6es avant son d6part, c'est-4-dire en 1860,
elle avait eu la joie de recevoir sur la paroisse NotreDame de Lorette les nouvelles Filles de la Charit6
que la Providence placait non loin d'elle pour ivangiliser les pauvres. C'est que la paroisse avait pris
alors une grande extension et les Filles de la Charite,
qui d6pendaient essentiellement de la municipalit6,
pour le service du Bureau de bienfaisance, ne pouvaient etre, comme elles l'auraient voulu, les auxiliaires de leur vn&6re pasteur, M. de Rolleau. II le
comprenait fort bien, mais grandement d6sireux de
donner un asile aux plus petits d'entre les siens et de
fonder une creche paroissiale, il s'adressa a nos Sup-

-

135 -

rieurs ginrraux qui furent heureux de combler ses
d6sirs en ouvrant, sur la paroisse Notre-Dame-deLorette, une nouvelle maison de Filles de la Charitb.
Reportons-nous au mois d'octobre de l'ann6e i860,
oit la chbre soeur Thirese Soitoux et ses deux compagnes, quittant la rue du Bac pour la-paroisse NotreDame-de-Lorette, 4 vinrent demander a genoux ,,
ainsi que le recommande saint Vincent, i la b6nediction de M. le Cur ->.
M. le Cure de Rolleau accueillit avec une paternelle
bont6 ses nouvelles Filles. I1 voulut les conduire luimeme au local qu'il avait fait amenager pour elles
avec grand soin. Des le matin, par une d6licatesse
touchante du Pasteur v6ndr6, l'H6te divin avait pris
possession de la pieuse demeure, et ce fut avec une
indicible ferveur que nos seurs s'agenouillerent aux
pieds de Jesus Eucharistie, le priant avec amour
d'accepter leur bonne volonte et l'ardent d6sir qu'elles
avaient de le faire aimer sur la paroisse par un grand
nombre d'imes.
Le local 6tait situ6, 22, rue Neuve-Coquenard, cour
Botty, actuellement rue Rodier, Io. L'ecole des petites
filles 6tait alors confide, dans uin autre local, a des
institutrices trbs pieuses; c'6tait vraiment l'icole
chr6tienne. Avant de donner la direction de cette
&cole aux Filles de la Charit6, M.le Cure de Rolleau
voulut d'abord leur confier les plus petits de sa grande
famille paroissiale. Ayant obtenu l'autorisation de
M. Boittelle, pr6fet de police, une creche paroissiale
de cinquante lits fut fondee...
11 fallut quelques semaines pour faire l'achat des
berceaux et proceder A la confection de la literie, faire
une installation dans les meilleures conditions d'hygiene pour recevoir des nouveau-nes. La bonne Mere
Mollat aidait de ses sages conseils la jeune sceur ser-
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vante qu'on appela toujours 4 Sour Thirese i. Elle
6tait, parait-il, si douce, si bonne, si aimable en sa
piet6, si accueillante pour tous, qu'autour d'elle on
et c'est
l'appela toujours commun6ment ( la Sainte ,,,
avec une grande confiance que les jeunes meres lui
apporterent leurs b6b6s. La tradition nous rapporte,
avec notre sceur Germaine, que les bercelonnettes des
enfants etaient peintes en blanc, que chacune 6tait
soyeusement envelopp6e de blancs rideaux avec,
comme dessus de berceaux, une jolie percale renforc6e aux dessins roses pour les petits gargons, aux
dessins bleus, nuances douces, pour les petites filles.
L'un et I'autre de ces couvre-berceaux, cheres reliques
du passe, sont conserv6s dans l'une des armoires de
reserve de la Tour.
Donc, chaque matin, les mamans apportaient leurs
b6b6s a la criche, puis s'en allaient tranquilles, vaquant A leurs occupations, revenaient plusieurs fois le
jour pour nourrir les cheres petites cr6atures et, au
soir, venaient reprendre leur tresor pour le confier de
nouveau le lendemain aux cheres sceurs.
Dans leurs clairs berceaux et sous l'aile blanche de
la cornette, les petits, tout comme des oiseaux, s'apprivoisaient vite. Bien vite aussi, ils apprenaient a
faire le signe de la croix, a prononcer, avec tout
l'amour de leur jeune cceur, les doux noms de J6sus et
de Marie et, pour terminer leurs prieres, de zlurs
jolies menottes, ils envoyaient des baisers au bon
J6sus en Croix, a la sainte Vierge. Combien de fois
nos cheres sceurs, pench6es sur le berceau de ces
innocents, supplibrent-elles le bon Dieu de garder .
leurs chers petits la grace de leur bapteme !
Contemporaines du poete qui a tant aime I'enfant
et 1'a chant6 en vers si harmonieux, il peut se faire
aussi qu'elles les aient endormis au rythme berceur de •
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cette evocation 6mue que termine une supplique suggestive:
Quand vos yeux en naissant s'ouvraient a la lumiere,
Chacun vous souriait, eafant, et vous pleuriez;
Faites si bien qu'un jour, a votre heure derniere,
Chacun verse des pleurs et que vous souriiez I
Victor HUGO.
Mais ne nous attardons ni . la poesie ni aux poktes,
Sbien que leur attirance soit grande, car nous sommes
au siecle de Lamartine et de Victor Hugo... Continuons notre r6cit et donnons des faits.
Sous la houlette du bon pasteur, les sceurs de nos
deux Maisons vivaient des jours de ferveur et de joie,
quand un grand deuil vint s'abattre sur la petite famille
de la rue Rodier. Sceur Therise s'6tait donn6e sans
compter au service du bon Dieu, mais sa sant6 delicate
d6clinait visiblement, et malgre les soins dont ses
bonnes compagnes l'entouraient, elle succomba au
mal qui minait depuis plusieurs annies sa frble existence. Le bon Dieu rappela a Lui sa fidele servante le
7 janvier 1864. Elle etait dans sa quarante et uniBme
annee.
.On dit que M. I'abb6 de Rolleau eut une grande
affliction de la mort de sceur Th6rese; ii en parla en
termes 6mus a ses paroissiens qui vinrent en foule
conduire a sa derniere demeure ici-bas cette bonne
servante du Seigneur.
Nos Superieurs envoybrent pour la remplacer ma
sceur de La Vieuville, qui ne resta que deux ans A
Notre-Dame-de-Lorette (1864 1i866). Elle y fut encore
revue par la bonne Mere Mollat qu'elle vit partir pour
la Trinit6 l'annee suivante, en 1865. Disons en passant
les fraternels rapports de nos deux Maisons sur la
paroisse. Tous les matins, les deux Meres et leurs
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Filles 6taient r6unies a la sainte Messe a Notre-Damede-Lorette, aux offices de 1'Ilglise le dimanche, aux
saluts du saint Sacrement et pendant le mois de
Marie. On dit que la pi6t6, avec laquelle 6tait c6l6br6
ce beau mois de la sainte Vierge dans la paroisse, n'a
pas pen contribuA a rendre populaire a Paris cette
pratique pieuse, encore peu connue a cette 6poque.
Sur la demande de M. de Rolleau, une confr6rie fut
irig~e en l'honneur du Cceur ImmaculA de Marie et il
introduisit dans sa paroisse la d6votion du Rosaire
vivant. Marie est la reine du Clerg6 et il est touchant
de voir combien chacun de nos pasteurs aime a lui
timoigner son amour. "•. de Rolleau en fut particulierement r&compense; aussi, aimait-il & redire:
a Quand il m'arrive quelque chose d'heureux, c'est
toujours le samedi. a
I1 passait dans son 6glise la plus grande partie de
son temps, la voulait toujours d'une nettete parfaite;
il 6tait dans la joie de voir le bon Dieu si bien loge
dans la chere basilique qui est n6tre.
Il trouvait ( ses Filles ,, les Soeurs de la Charit6 de
sa paroisse, si bien, c'est encore sceur Germaine qui
parle par la voix de la tradition, qu'il pensait que nos
Sup6rieurs les choisissaient pour lui. Ajoutons que sa
soeur etait aussi Fille de la Charitl et travaillait an
service des pauvres dans une autre maison de la Communauti.
Parfois, revenant de la messe matinale, nos soeurs,
en signe de charite chr6tienne, se rendaient & l'une
de leurs maisons pour partager ensemble, dans le
silence religieux, les agapes fraternelles. Les deux
Sup6rieures ne se quittaient jamais sans s'etre rendues
compte mutuellement de leur cher office du service
des pauvres et satfs prendre les mesures les plus effi-
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caces pour arriver A les mieux connaitre et A leur faire
un plus grand bien.
Ma seur de la Vieuville 6tait essentiellement active
et toute d6sign6e A l'attention de nos Superieurs pour
assumer le poids de plus grandes responsabilites.
Elle fut done rappelee a la Communaut6 en 1866 et
envoyee d'abor'd dans le Cher, puis dans le Midi, ouf
elle fonda successivement deux maisons; elle revint A
Paris comme secr6taire de la Maison-Mere et fut
ensuite envoy6e A l'hospice Leprince, Maison de Charite de la paroisse Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, io5,rue Saint-Dominique a Paris, en 1871, pour aider nos
seurs an service du Fourneau pendant la Commune.
La Superieure de cette maison etant venue A mourir, ma sceur de la Vieuville fut nommie pour la remplacer. N&e pour 6tre un bon architecte dans la Compagnie des Filles de la Charit6, elle fit reconstruire
les bAtiments insalubres ou trop atroits occup6s par la
creche, 1'cole, I'orphelirat. Sa mimoire reste en
v6neration dans la chore Maison du Gros-Caillou, oa
elle rendit sa belle Ame a Dieu le 7 mai 1898.
Elle avait quitte Notre-Dame-de-Lorette en 1866 et
avait &t6 remplac6e par la bonne seur Lucas, qui
devint la quatri6me Sup&rieure de la paroisse NotreDame-de-Lorette, sur laquelle elle resta de i866 a
1897. Ce fut la premiere Sup6rieure de notre bonne
sceur Germaine. M. l'abb4 de Rolleau etait toujours
cur6 de Notre-Dame-de-Lorette.
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DEPARTEMENTS
Lettre de M. Roux, Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Suprieurgineral.
Marseille, ce jo novembre 1923.

MONSIEUR ET TRKS HONORI PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Je suis tres heureux de prendre aujourd'hui la
plume pour vous donner quelques d6tails interessants
sur les recherches qui viennent d'&tre faites dans
notre ancienne maison de la Mission de France, a
Marseille, en vue de d6couvrir les precieux restes de
notre glorieux martyr Jean Le Vacher.
Depuis longtemps d6sireux de poss6der ces quelques restes qui, d'apres une relation conservee A la
bibliothbque de la ville de Marseille, avaient et6
rapportes par le R. Don Englado Cinta, moine obser-

vantin espagnol, et remis a nos confreres de laMission de France, on avait concu le projet de faire
des fouilles dans l'ancien caveau de nos confreres se
trouvant sous le choeur de leur chapelle, dans la
pens6e que ces restes pouvaient y avoir tiC d6poses.
La chapelle primitive a ete remplac6e par l'6glise
actuelle, construite par les Rev6rends Peres J6suites
qui en ont fait l'acquisition vers 183o. Une plaque de.
marbre qui se trouve encore dans le tambour del'eglise, Agauche de la porte d'entrte, en fait mention,
dans l'inscription gravee sur elle.
Les d6marches faites A plusieurs reprises pour faire
ces fouilles n'avaient jamais pu aboutir, lorsque la.
Curie archiepiscopale d'Alger demanda au mois de
juin dernier a la Curie 6 piscopale de Marseille de
procider a l'information de non cultu pour la cause.

S14--

de beatification introduite en cour de Rome. Le tribunal ecclesiastique de Marseille, ayant fait comprendre qu'il serait bon de s'assurer si les restes de
M. Le Vacher 6taient oui ou non a la Mission de
France, je me rendis auprcs de M. le Directeur de
l'Enregistrement, et lui soumettais le cas, en lui
demandant s'il serait possible d'avoir I'autorisation,
par la liquidation de la Compagnie de Jesus, de faire
des recherches dans le sanctuaire de l'gglise. M. le
Directeur fut d'une extreme bienveillance et me dit
qu'il fallait pour cela s'adresser directement a M. le
Directeur des Domaines de Paris, qui 6tait le liquidateur de tous les biens ayant appartenu a la Compagnie de Jesus.
J'en ecrivis aussit6t i M. Gleizes, qui se mit en rapport avec la direction des Domaines, et le 19 octobre
dernier, une lettre vous 6tait adressee par M. le
lui-meme, vous accordant 1'autorisation
Directer•
demand6e.

Sans aucune perte de temps, je me pr6sentais chez
M. le Directeur de I'Enregistrement A Marseille; il
avait kt6 avis6 de I'autorisation-accordte, et, d'accord
avec lui, je sollicitais l'agr6ment des locataire et souslocataires de 1'eglise, M. Richaud et la Maison
Armour et C''; tous ont 6t6 tres bienveillants.
Par d6licatesse, je prevenais le R6verend Pere
Sup6rieur des J6suites des fouilles que nous allions
faire, en lui donnant l'assurance que tout serait
ensuite remis en 1'6tat, selon l'engagement pris par
6crit et adress6 au liquidateur.
Je me suis adress6 pour ces travaux A faire i un
entrepreneur tres catholique, M. Carbonel; et le
mercredi matin, 31 octobre, les recherches commeibc;rent.
Nous servant des indications donnaes par M. Si-
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mard, notre confrere, dans son ouvrage Saint Vincent
de Paul et ses cuvres i Marseille, d'apres 1'entretien
qu'il eut avec le R. P. Calage, en fzvrier i886, c'est i
l'entr6e du sanctuaire, a l'endroit ou se trouve la table
de communion que les ouvriers enlevirent les dalles
et se mirent a creuser, en commencant du c6t6 de
l'ppitre. Apres avoir creus6 a pen pros a i m. 5o
de profondeur, sur une longueur de 2 metres, nous
trouvimes une vofite. C'6tait, a n'en pas douter, an
caveau. Encourages par cette decouverte, les ouvriers
creuserent sur le c6t6 gauche, en s'avancant vers le milieu du sanctuaire, pour nous rendre compte s'il n'y
aurait pas une pierre indiquant une entree dans le caveau. Ces premiers travaux avaient pris toute la
journ6e du mercredi; il fallait remettre au surlendemain la continuation des recherches, a cause de la
f&te de tous les saints.
Je tiligraphiais alors a M. Gleizes pour lui annoncer
la d6couverte d'un caveau et. le prier de venir.
M. Gleizes arriva le vendredi, le jour des Morts. Ce
devait etre le jour de la decouverte, non pas des restes,
de M. Le Vacher, mais de ceux de nos confreres ense- velis . la Mission de France.
En continuant a creuser vers le milieu du sanctuaire,les ouvriers d6couvrirent dans la terre plusieurs
cr5nes et quelques ossements, ensevelis pele-mble sans
trace de cercueils : nous avons compt6 sept cranes.
Cette d&couverte nous a confirmi ce que M. Simard a6crit dans son ouvrage, que les ouvriers de 184o,
quand ils travaillerent a la construction de I'6glise:
actuelle, et firent les fondations pour le sanctuaire, se
trouverent en presence des restes de nos confreres
enfermes dans les caveaux qu'ils venaient de d6molir
sans s'en douter, et comblkrent tout sans laisser aucune
onvPrtl
reP
ouverture.
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Cette constatation nous a amends a percer la voite
du caveau que nous avions d6couvert le mercredi, Nous
nous trouvAmes alors en presence d'un caveau d'une
longueur de pros de 3 metres, sur une largeur de

I m. So, mais rempli de terre et de d&combres. Un sondage fait avec la basse-mine nous a, h6las! d6montr6
que tout avait &t6 boulevers6 par les travaux de con.struction du sanctuaire : l'ouverture du icaveau
devait se trouver sur le devant, a l'endroit ouiont 6te
faites les assises de la table de communion. II 6tait
certainement inutile de faire un dbblaiement qui n'aurait amen6 aucune indication nouvelle, sinon probablement encore que, des ossements comme ceux dicouverts auparavant.
Nous nous sommes arret6s devant ces constatations,
et le lundi matin, j5 novembre, le tribunal ecclisiastique, compos6 de MM. Nioulton, pr6v6t du chapitre,
Moisset, Pascalis et P6trier, chanoines titulaires,

venait, en presence de M. Gleizes, dresser le procesverbal, certifianit que les fouilles faites dans le sanctuaire de la Mission de France, oix se trouvait la s6pulture des Lazaristes avant la grande Revolution franraise, n'ont donn6 aucun r6sultat en ce qui concerne
les restes du martyr Jean Le Vacher. Le commissaire
de police du quartier, qui avait ete pr6venu de la
d6couverte des ossements, est venu lui aussi faire sa
constatation; et, sur la declaration qui lui a 6t, faite
qu'aucune exhumation n'aurait lieu et que tout serait
remis en 1'6tat, il s'est retirL.

Nous avons eu le regret de ne pas trouver les pr6cieux restes que nous cherchions; mais nous avons pu,
par les fouilles faites,satisfaire notre desir d'etre fixes,
et ne pas retarder davantage l'infprmation prescrite
pour I'avancement de la cause de notre glorieux
martyr.
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Veuillez me binir, Monsieur et Tres Honor6 Pere, et

recevoir la nouvelle assurance de ma filiale et parfaite
soumission en Notre-Seigneur.
Votre fils trbs humble,
H. Roux.
Lettre de IM. Roux, Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Supirieur gineral.
Marseille, ce 23 avril 1924.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Ce m'est une bien douce joie de vous donner, non
seulement quelques nouvelles de notre belle mission
de Bastia, mais une relation aussi complte que possible de tout ce qui a 6ttfait; ce sera pour votre cceur
de pere une tris grande satisfaction.
Vous m'6criviez, il y a un an, quand il s'est agi de
former les 6quipes - ( 11 faut absolument que nous
fassions honneur a cette mission. Saint Vincent aimait
bien la Corse. ) Vous avez tout fait pour cela,puisque
vous nous avez donne pour chef et pour guide votre
premier assistant, M. Cazot.En apprenant cette attention aussi paternelle et aussi delicate, S. Gr. Mgr
Simeone me priait de vous en exprimer toute sa
reconnaissance.
Saint Vincent aimait bien Ia Corse! II devait aimer
beaucoup Bastia; nous en avons pour preuve un manuscrit que nous a communique Mgr Sisco, archipr&tre
de Saint-Jean, et que je me permets de vous transcrire
entierement. Ce manuscrit a kt6 ecrit immediatement
apres la grande R6volution par un prltre de Bastia :
c'est une histoire abreg6e des diverses et nombreuses
communautes religieuses que possidait alors la religieuse cit6.
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Voici ce qui est ecrit au sujet de la Mission des
confreres existant a cette ipoque :
c A l'extr6mite orientale de Bastia, sur une pente
insensible, tout pres de la mer, se trouve un 6difice
carre, tres vaste, a trois pavillons, orn6 dans son intirieur de superbes corridors qui entourent une cour
spacieuse. Ce bitiment, Olev6 de deux 6tages, appartenait autrefois aux missionnaires. Cet 6difice, un des
plus beaux de la Corse, et, dit-on, le premier apres
celui de l'Institut de cette Congr6gation i Paris, fut,
en 1769, choisi pour servir de palais au gouverneur
de l'isle, envoye par le roi de France. 11 n'en occupait
qu'une partie; le reste fut toujours au pouvoir des
pretres de la Mission jusqu' lI'epoque de la Revolution.
« Lorsque les Anglais s'empardrent de la Corse en
1794, iIs en firent aussi le palais du vice-roi. Au retour
des Franqais, en 1797, on placa dans l'aile du Nord
I'administration du departement du Golo, dont les
membres y logeaient, et elle tenait ses bureaux.
Ensuite cette partie servit a la prefecture du meme
departement. Le reste de cet 6difice considerable 6tait
occupe par une partie de la garnison. Actuellement,
l'aile du Nord seule sert a la sous-pr6fecture, et a la
municipalit6 qui en occupent le deuxieme 6tage, A la
cour royale qui tient le premier 6tage, et aux diverses
administrations militaires qui jouissent des vastes
pieces du rez-de-chaussee. Le genie militaire est
maitre de tout le reste et l'archiviste de l'6tat-major y
est log6 tres en grand.
( L'6glise, joli bAtiment, forme dans son interieur
une croix grecque. Le maitre-autel occupait le fond,
deux grandes chapelles les deux c6t6s, et le portail,
la partie oppos6e au maitre-autel. Elle est sous l'invo.cation de saint Vincent de Paul. Depuis longtemps,

-

146 -

elle sert de magasin a l'artillerie, et se trouve dans le
dernier 6tat de degradation intirieure. On montait au
portail par plusieurs marches qui n'existent plus. II
itait d'une architecture noble et simple ala fois et
orne de niches destinies a recevoir des statues. An
moment oi j'ecris, I'artillerie fait 6ter tons ces ornements ext6rieurs; a c6t6 de l'6glise il y a de grandes

&curies. Sur la porte d'entree de l'edifice, placae au
Levant, on lit une inscription qui fixe I'6poque de la
fondation a l'an 1678. )
Tel est le manuscrit remontant ag1'poque qui suivit

immidiatement la Revolution. M. Gandolfi,architecte
de la ville de Bastia, s'est offert trbs aimablement a
nous faire visiter notre ancienne chapelle, aujourd'bui
transform6e en mus6e archeologique. C'est la municipalit6, tres favorable au culte, qui a eu cette delicate
pensee, il y a huit ans. Notre ancienne maison, dont on
peut admirer encore les grandes et belles proportions,
sert aujourd'hui de caserne et porte le nom de a Caserne Marbeuf Y. La chapelle ayant servi d'6curie au

dep6t du genie a &t restaurie, blanchie, et le sol
completement refait au ciment; elle est tout A fait
ind6pendante de la caserne, quoique attenante; on y
accede par une porte lat&rale.
Le souvenir des premiers missionnaires n'est done
pas effac6 dans la ville de Bastia et nous a valu le meilleur accueil et une sympathie qui s'est maintenue
pendant tout le cours de la mission.
Sa Grandeur a daigne quitter Ajaccio, apres avoir
ouvert la mission qui se donne dans sa ville 6piscopale par les Reverends P&res Oblats, pour presider
A l'ouverture de celle qu'elle nous a confiee.
Monseigneur est arriv6 le jeudi soir, pour arr&ter
tous les details de la ceremonie d'ouverture et l'or.
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ganiser de facon a tout concilier pour les trois
paroisses.
C'est le dimanche de Laetare, le 3o mars, qn'a eu
lieu I'ouverture solennelle de la mission. Monseigneur
est venu assister A la sainte Messe, & neuf heures, a
l'6glise Sainte-Marie, I'ancienne cathidrale des
6veques de Mariona. Aprbs la messe, il nous a fait
baiser a tons les huit missionnaires la Croix qu'il m'a
remise. Une procession s'est alors organis6e pour nous
rendre & Saint-Jean, 1'eglise principale. A cette procession ont pris part les diverses confreries de la
paroisse, avec leurs costumes et leurs bannieres. II
existe encore & Bastia des confreries d'hommes portant ie costume des p6nitents avec la cagoule : confr ries de la Sainte-Croix, de Sainte-Marie, de Saint- Joseph, costumes aux couleurs variees. La population
a suivi nombreuse. Pour ne pas 6tre confondus avec Ie
clerg6 paroissial, nous 6tions tous in nigiis groupsdevant l'6veque. Arrives aux limites de la paroisse de
Sainte-Marie, j'ai remis la Croix a M. Cazot, qui Pa
portee jusques a l'6glise Saint-Jean, oi le clerg6
paroissial, Mgr Sisco, archipretre,, en tete, est
venu recevoir Monseigneur, qui a fait son entree
solennelle.
Arriv6 au pied de l'autel, Monseigneur a entonn6
le « Veni Creator ), apres Ie chant duquel il est mont6
en chaire pour nous presenter X Ia population :
l'6glise 6tait absolument comble.
Sa Grandeur nous a presentbs en termes forts d6icats, et d'une eloquence qui a profond6ment touch6
tons les coeurs. Elle a fait allusion a l'existence et aux
travaux de nos confr&res, a I''poque oit ils occupaient
notre ancienne maison. D'ailleurs Sa Grandeur a eu.
Ia bont6 de nous communiquer les paroles qu'EIle
nous a adressees; je vous les transmets telles qu'elles
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ont et dites : < Aujourd'hui, parmi vos protecteurs
celestes, vous pouvez compter le grand saint Vincent
de Paul, la gloire de la France, I'illustre fondateur
des Missionnaires lazaristes et des Filles de la
Charit6.
a Comme saint Francois d'Assise, saint Ignace
de Loyola et Mgr de Mazeod, saint Vincent de Paul
a k6 un ami et un bienfaiteur de la Corse. De son
vivant, il a kti heureux d'envoyer des missionnaires

pour vous. Dirig6s par leur saint fondateur, les Lazaristes ont fait un tres grand bien dans l'ile de Corse,
et a Bastia, qui etait devenu le centre de leurs travaux
apostoliques, ils avaient fonde une de leurs plus
belles maisons, celle-li meme qui porte le nom de
caserne Marbeuf.
< Aujourd'hui oui saint Vincent de Paul voit denouveau ses fils annoncer la parole de Dieu dans la
ville de Bastia, soyez certains qu'il unit ses prieres a
celles de tous les Lazaristes et de tous les missionnaires qui ont 6vangelis6 la Corse, pour obtenir de
Dieu en votre faveur les graces les plus abondantes
de mistricorde et de salut.
Apres ces paroles qu'on a 6coutses dans le plus
religieux silence, M. Cazot s'est avanc6 pros de la
sainte Table et, apres avoir remerci6 Sa Grandeur en
termes emouvants qui sont all6s au coeur de tous, lui
a demand6, pour nous conformer
la pratique de
saint Vincent, la b6endiction pour les paroissiens et
pour tous les missionnaires.
Et tous a genoux, nous avons reju la benediction
-

solennelle de l'6veque. Nous

6tions pr&ts pour com-

mencer la mission dans les paroisses respectives.
Nous nous sommes alors s6par6s pour nous rendre sur
le champ de nos travaux apostoliques : MM. Cazot,
Aubault et Touz6 sont demeures A Saint-Jean;
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MM. Rouge,.Decroo et moi sommes revenus a SainteMarie; et MM. Gr6goire et Avignon sont allis a
Notre-Dame-de- Lourdes.
Pour donner a chaque paroisse une preuve de sa
sollicitude pastorale et une marque d'affection,
Sa Grandeur est all6e dans chacune presider un office.
Elle est venue presider, A Sainte-Marie, l'ouverture,
aux vepres le dimanche; le lendemain soir, elle est
allke presider l'office a Saint-Jean; et le mardi soir
a Notre-Dame-de-Lourdes. La mission, si bien commencee, s'est poursuivie tous les jours, avec affluence
croissante a tous les exercices.

Nous avons eu dans chaque 6glise deux exercices
tous les jours, sauf le samedi a cause des confessions.
La premiere semaine,nous avons eu la retraite des
enfants tous les jours & onze heures pour les preparer
a gagner leur mission le dimanche de la Passion.
A Saint-Jean, des reunions suppl6mentaires ont eu
lieu dans l'apres-midi, pour les dames et les jeunes
filles, le milieu etant plus cultiv6, et aussi pour faciliter a tous d'assister aux exercices de la mission.
Nos belles c&ermonies ont eu un eclat tout particulier, grice a la g6nerosit6 des fideles pour le luminaire et la decoration des monuments de circonstance.
La c6remonie de la consecration a la sainte Vierge
a attire une foule considerable dans les trois 6glises;
les chaises ont manqu6 partout, et un tres grand
nombre de fideles a dii rester debout et press6 dans
les nefs et au bas de 1'eglise. Nous avons eu une belle
manifestation de la, devotion des Corses envers la
Vierge Immaculbe.
La f&te des enfants, c6lebr6e le dimanche de la
Passion, a l'office des vepres, a &t6ravissante. A cette
fete ont pris part meme les tout petits port6s par leurs
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meres. Presque tous portaient une couronne, et le
spectacle n'etait pas banal de voir tous ces enfants,
par toutes les rues de la ville, se rendant a leur 6glise
pour la c6rmonie. Aussi ce fut une excellente r6clame
pour I'affluence qui a 6tC on ne pent plus consojante.
Je n'exagere sfrement pas en disant qu'il a 6te distribu6 plus de 3 ooo medailles. A Sainte-Marie, elles
nous ont fait d6faut; aussi le bel envoi que la tres
chere soeur Dutilleul, de la rue des Bernardins, a fait
a M. Cazot, nous a-t-il fourni de quoi satisfaire tout

le monde, le dimanche suivant.
Ce mime dimanche, a huit heures du soir, dans
une chapelle de confrifie, celle de la Sainte-Croix,
M. Decroo nous a donne une conference avec projections lumineuses, sur les missions de Perse. Cette
conference fut r6servee aux hommes seuls; ils remplirent la chapelle.
Les dames ayant r6clame, Ia m&me conference leur
a ete donn6e dans la mime chapelle, le lendemain, a
quatre heures; meme affluence.
Les 6chos de cette conference s'6tant r6pandus.
dans toute la ville, elle a 6t6 demand6e pour etre
donnee an th6etre municipal. La chose sortait un peu,
m&me beaucoup de l'ordinaire; nous avons h6sit6e
lui-donner suite. Mais sur les instances qui ont 6t6
faites, et avec l'agr6ment de la municipalit6, tres
bienveillante, la conf&rence a &et donnee le lundi
saint, a huit heures du soir, pour tout le monde. Le
the6tre a &et archicomble : on a 6valub le nombre
des assistants &pres de 3,ooo.
Nous avons profitt de cette circonstance pour
insister c sur l'influence frangaise a i 1'6tranger, particulibrement en Orient, par les missionnaires catholiques et sur le a renouveau catholique en France ) en
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donnant des chiffres, qui se produit en particulier
dans la jeunesse de nos grandes 6coles.
Durant la deuxiime semaine, nous avons eu deux
grandes c6r6monies, qui attirent toujours en temps de
mission : la c6r6monie de la mort, suivie le lendemain
matin d'un service solennel pour tous les d6funts,
avec un souvenir particulier pour tous les morts de la
guerre; et la grande c6r6monie de la r6paration.
Cette derniire c6r6monie a eu lieu le vendredi soir
pour terminer la semaine. Le Tres Saint Sacrement a
et6 expos6 des le commencement de la cer6monie a
Sainte-Marie; un groupe de fillettes, v6tues de blanc,
ont chant6 le cantique " Pardon,mon Dieu ,, a trois
reprises diff6rentes, alternant avec l'acte de reparation.
Le dimanche des Rameaux avait 6t6 choisi pour
etre le jour de la communion g6enrale des jeunes
filles de toute la ville. Elles ont r6pondu avec ensemble
a l'appel qui leur a ete adress6. Dans les trois paroisses
la messe de communion g6nerale a 6t6 trbs consolante
par le nombre, et tres. -difiante par la pi6t6 de toutes
les communiantes.
Le soir du meme jour, les femmes, dames et jeunes
filles, avaient &t6 convoqu6es pour les vepres, a
l'issue desquelles un sermon special leur a &t6adress :
elles sont venues tres nombreuses, meme an dela de ce
que nous pouvions espfrer; c'a et6 l'avis unanime duclerg6 de la ville qui ne s'attendait pas A pareille
affluence. Cette r6union nous a donn6 lieu d'esp6rer
une fort belle communion generale pour le jeudi saint:
nous n'avons pas 6tA d6Cus.
M. Cazot avait t6lgraphi6 & M. Fontaine a Rome
pour obtenir du Saint-Pere la facult6 de c616brer une
premiere messe basse dans les trois 6glises paroissiales le Jeudi saint, la grand'messe de ce jour 6tant
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i une heure trop tardive, dix heures. La reponse
accordant cette facult6 a &t6transmise par tilegramme,
et nous avons pu ainsi grouper les femmes pour leur
communion genbrale a sept heures trente. Elles out
6t6 fort nombreuses, et ce n'est pas trahir le secret
sacramentel de dire que fort nombreux ont &it les
retours dans les trois paroisses.
Les r6unions d'hommes qui ont eu lieu ont 6t6
partout tres satisfaisantes : a Saint-Jean surtout,
1'6glise la plus centrale, ils ont atteint un chiffre qu'on
n'avait peut-4tre jamais atteint.
Le jeudi saint, nous avons ete temoins d'un spectacle 6mouvant et rtconfortant : le d6file, on peut dire
general, de laville, devant les reposoirs non seulement
des 6glises paroissiales, mais de toutes les chapelles,
jusqu', dix heures et onze heures de la nuit. Et chose
remarquable, les messieurs de 1'assistance se sont fait
un honneur comme toujours de porter le dai a la
double procession du jeudi saint et du vendredi saint
tous en habit de c6ermonie.
Le soir du vendredi saint, la foule a rempli les
eglises. A Sainte-Marie, nous avons eu une tres belle
et tres emotionnante c6r6monie, lorsque vers la fin du
sermon sur la Passion, les pbnitents de la confrerie de
la Sainte-Croix sont entres dans l'6glise, rev6tus de
leur costume et de leur cagoule et pieds nus, portant
le grand Christ noir miraculeux, qu'ils conservent dans
leur chapelle. Ce Christ futtrouv6 dans la mer par des
pecheurs et les Bastiais ont pour lui une veneration'
profonde. A ce moment, M. Roug6,dans une allocution qui a fait couler bien des !armes, a salui le Christ
qu'on a monte dans la chaire et avec lequel il a beni
la foule prostern6e.
Le samedi saint, au moment de la sonnerie de
toutes les cloches de la ville, de v6ritables salves de
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coups de fusils et de pitards se~sont fait entendre
partout dans la ville.
Le jour de Paques a 6tI le digne et splendide couronnement d'une tres consolante mission qui laissera
dans le coeur de tous un tres profond souvenir.
La messe de communion gen6rale des hommes a
&t6 ce qu'on n'6tait pas habitu6 de voir, a SainteMarie en particulier ou les hommes ne font leurs
Paques que le dimarche de Quasimodo et en fort
petit nombre. La derniere mission pr&ch6e par les
Peres Redemptoristes,en 1912,avait group6 des auditeurs nombreux, mais tres peu avaient fait la sainte
Communion. Nous avons eu des retours de trente,
quarante et cinquante ans.
La c6r6monie de cl6ture le soir, aux vppres, a 6t6 ce
que nous l'attendions, splendide! Des larmes ont
coul6 aux adieux des missionnaires, et plusieurs qui
n'avaient pas fait le pas d6cisif l'ont regrett6 et nous
avons eu la consolation de les confesser le soir et le
lendemain matin avant notre d6part.
La benediction papale a et6 donnee et reque par
tous dans le plus profond recueillement. Mgr Sim~one
a adress6 a M. Cazot le telIgramme suivant, que nous
avons lu en chaire avant la binediction papale :
cL'evque d'Ajaccio, heureux des bonnes nouvelles
de la mission, envoie sa paternelle benediction, aux
trois paroisses de la ville, aux fidiles, au Clergi et
aux missionnaires.
« AUGUSTUs, ivkque. »
Ce tbl6gramme a produit sur toute l'assistance la
meilleure impression. L'eveque, qui nous avait b6nis
pour l'ouverture de la mission, a eu la d6licate bont6
d'en benir la cl6ture, et assure ainsi la persivirance
de ses fideles de Bastia.
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Sur ses instances pressantes de nous recevoir k
Ajaccio et avec la permission que vous avez bien vouha
nous accorder, ail lieu de nous embarquer & Bastia
pour rentrer, non pas en France puisque nous n'ca
sommes pas sortis, mais dans le continent, comme
disent les Corses, nous nous sommes rendus a Ajaccio.
Partis le lundi de Piques par le chemin de fer
dipartemental a dix heures vingt-cinq, nous sommes
arrives A Ajaccio i dix-huit heures trente.
Nous avons 6t6 sous le charme du panorama qma
s'est deroule sous nos yeux, tour a tour gracieux par
le riant paysage des hameaux 6chelonn6s sur les flancs
de la montagne, s-uvage et pittoresque par les maquis
que nous avons traverses sur une certaine itendue.
Le chemin de fer par une voie tres accidente, et
faite de courbes itagies, monte jusqu'a la hauteur
de neuf cents metres quand il arrive h la crate de ce
qu'on peut appeler 1'6pine dorsale de l'ile, qui la
partage en deux versants.
Apres avoir traverse cette crete par un tunnel asse.
long, la ligne descend assez rapide; nous avons mis
pros de six heures pour l'atteindre, nous n'avons mis
que deux heures pour descendre sur Ajaccio.
Nous avons trouvi &la gare les deux vicaires gin&
raux de Sa Grandeur, Mgr Casanova et M. Le chanoin
Corto. Monseigneur nous attendait
l'6v&ecfi pow
nous recevoir i sa table, heureux des bonnes nouvelles
que nous lui avons apportees de la belle mission dot
il avait requ d6j& quelques &chos.
II nous a redit sa joie de nous avoir eus pour cetF
oeuvre si chere k saint Vincent, et il s'est plu a nol
parler de sa jeunesse cl6ricale et du souvenir qu'll
garde toujours pr6cieusement de ceux qui ont 6t6 s9W
maitres.
Le lendemain, a onze heures, apres une visite asse

-- 55 rapide de la ville, dont Monseigneur lui-ineme a voulu
nous faire les honneurs, nous itions encore A sa table,
et I treize heures nous nous embarquions pour arriver
A Marseille le 23 a six heures du matin.
Tel est, Monsieur et Tres Honori Pre, le compte
rendu un peu long, mais tres reel de notre mission a
Bastia pour laquelle vous avez form6 les vceux les
meilleurs.
Ils soat realis6s : qu'ils soient pour votre cceur une
grande consolation.
Veuillez me benir et recevoir la nouvelle expression
-de mes sentiments de respectueuse et fidele soumission.
Votre fils tres humble
H. Roux,
pritre de la Mission.

MORT DE M. THIERION

Originaire du diocese de Verdun, et cure d'une
paroisse proche de Saint-Walfroy, il se rendait souvent sur la sainte Montagne et s'etait place sous
la direction du vinidr P. Flagel. Un soir de 1885,
arrivait en la chapelle de Saint-Walfroy un insigne
pelerin : M. Antoine Fiat, homme de haute vertu, et
qui, durant trente-six ans, fut Supirieur g6n6ral des
Lazaristes et des Filles de la CharitA. II 6tait accompagn6 de M. Bettembourg, alors Procureur general et
aujourd'hui Visiteur de la Province des Lazaristes de
Belgique... De la tribune tombaient de milodieux
accords... C'6tait M. Thierion dont l'ame vibrait an
travers des harmonies que ses doigts habiles faisaient
jaillir de I'harmonium. II etait venn 1k pour confier au
T. H. P. Fiat ses d6sirs de vie parfaite et demander
son admission parmi les fils de saint Vinceat. II
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revint a Saint-Walfroy comme missionnaire, en 1889
et y demeura jusqu'en 1897. Nombreux sont les
prktres et les pelerins des diocises de Reims et de
Verdun qui l'ont connu et appr6cid. Us timoigneront
au P. Thierion leur sympathie et leur gratitude par
une fervente priere pour le repos de son Ame, et
demanderont a saint Walfroy d'obtenir a son fervent,
d6vot et ardent ap6tre de partager au plus t6t sa
gloire. M. Thierion comptait soixante-neuf ans d'Age
et trente-huit ans de vocation religieuse.

(Acho de Saint- Walfroy.)
MORT DE M. PASCAL

Mon t6l6gramme de ce matin vous a appris la triste
nouvelle du d6cis du bon M. Pascal, qui s'est eteint.
doucement, a sept heures, apres une courte agonie...
J'ai pu lui donner une derniire absolution et I'Extreme
Onction.
C'etait un confrere bien exemplaire par sa pikte, sa
r6gularit6 et sonbon esprit; il a 6t6 pour moi un v6ritable
ami et un bon conseiller. La mort ne l'a pas surpris,
malgr6 sa rapidit6, car il s'y preparait s6rieusement,

depuis surtout qu'il 6tait entr6 dans ses quatre-vingts
ans; il r6p6tait que le deces de Mgr Bellet avait etC
pour lui un avertissement. Bien que son Age ne lui
permit plus d'accomplir tous les travaux d'aum6nier

comme autrefois, il s'acquittait encore bien exactementl
de ceux que ses faibles forces lui permettaient de
remplir; hier soir, ii avait confesse ceux des messieurs
qui s'adressaient a lui, et hier matin les demoiselles.
BOUDAT.
MORT DE M. SARRAILLE, A MARSEILLE

Le v6ndrable Supdrieur de la maison de Procure I
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Toursainte a succombi, lundi soir, 7 avril, apres une
longue et tres douloureuse maladie, support6e avec
une admirable et bien sacerdotale patience. II allait
avoir quatre-vingt-trois ans, et depuis soixante-deux
ans, il &tait entre dans la grande famille de saint
Vincent de Paul, oh son zele &clair6, son tact, sa
bienveillance, sa mod6ration, son amour du devoir lui
ont permis de rendre bien des services.
En 1892, M. Sarraille succeda a M. Louison, comme
Sup6rieur du Petit-Seminaire de notre diocese, oi il
resta jusqu'en 9go3, c'est-d-dire jusqu'au commencement de la persecution qui contraignit les ]v6ques a
remercier tous les religieux auxquels ils avaierit
confi6 l'education et la formation des futurs pretres
dans les 6tablissements diocesains. TQus les petits
Seminaristes, pretres aujourd'hui, ont garde du bon
SupCrieur le souvenir le plus reconnaissant, beaucoup
d'entre eux et d'autres aussi qui ne l'avaient pas
connu au Petit-Seminaire, lui avaient confib, jusqu'i.
ces derniers temps, la direction de leur conscience,
comme au plus sage, an plus bienveillant des conseillers et des pares.
Les obsiques ont 6t6 c6l6br6es jeudi matin, a Toursainte, sous la pr6sidence de Mgr l'Mv6que qui a
donn6 l'absoute. Ce sont les eccl6siastiques du GrandS6minaire qui ont execut6 les chants sacr6s de la
messe de Requiem. Aux premiers rangs du clerg6,
tres nombreux, tous les membres de Iadministration
dioc6saine, plusieurs chanoines, MM. les directeurs
et professeurs des Siminaires. Notons aussi la presence d'un grand nombre de seurs de Saint-Vincentde-Paul et de l'Orphelinat de Toursainte.
T. B.
(Semaine religieuse de Marseille.)
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MORT DE M. RENAULT

A la ,( Mission , du ciel vient de se joindre
M. Emile-CUlestin Renault, que Dieu rappelait
a lui,
le 28 juillet 1923. N6 a Hannone-Saint-Martin,
le
i3 janvier 1870, il gravit, enfant, et plus
d'une fois,
avec autant de joie que de pi&et, la colline
venriee
oii l'on honore saint Walfroy. Ce fut au petit
s6minaire de Charleville qu'il fit ses etudes secondaires.
Apres plusieurs ann6es passees au grand s6minaire
de

Reims, il demanda a etre admis dans la Congregation
de la Mission. La benediction du P. Flagel
et les
exemples de ses pieux confreres ne furent pas
Atrangers a la determination qui l'amenait, le
13 janvier
1894, an Seminaire Interne a Paris. On pent
dire que
le souvenir de saint Walfroy plana
comme une
protection sur toute sa vie religieuse.
Ordonn6 pretre
le 30 mai 1896, il fut envoy6e Angers comme
missionnaire et le 24 fevrier 1897, il se consacrait
par 1'imission des voeux au service des pauvres et du
clergC, sous
la paternelle protection de saint Vincent
de Paul. En
19o3,
on fut contraint d'abandonner
la residence

d'Angers et les Supirieurs de la Congregation
durent
songer a donner a M. Renault une antre
destination.
Il fut d6sign6 pour le Br6sil; g 6 n6 reusement
il fit Ie
sacrifice de son pays et de sa famille;
et ~-bas, sur
la terre d'Amnrique, pendant plus de
quinze
annees,
ii se d6voua sans compter soit a
Caraga, soit a la capitale, Rio-de-Janeiro. En 1912, ii tait nomm6
Suprieur,
de la maison 6tablie dans cette ville importante. i
Les
ivdnements qui bouleversbrent le monde
provoquirent.
son retour en France et, en I 920, on
direction d'un groupe de missionnaires. lui confiait lh
Mais sa sant&
etait 6puis&e, les fatigues d'un
ministhre particulitre,..
ment pdnible i travers des
contr6es oith 'exubrantc
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nature ne peut tenir lieu de ce que requibrent les plus
elimentaires n6cessites; les atteintes d'un climat
plut6t rude en des lieux parfois insalubres; les efforts
de son zele, avaient us6 ses forces. II dut se resoudre
i prendre des soins pour enrayer une menagante
maladie de cceur et se rendre apte A faire encore un
pen de bien. Le 27 juillet, il revenait k Lille, satisfait
d'une saison k Royat; et, fatigue du voyage, il allait
se reposer, pour reprendre ensuite plus alligrement
sa charge et ses occupations... h6las! son repos
devait etre 6ternel. Mais cette mort ne fut pas
imprevue; il connaissait le danger qui le menacait et
il avait cru pouvoir avertir d'avance sa courageuse mere
qu'un jour elle apprendrait son d6part subit pour le
Ciel Toute sa vie, d'ailleurs, fut une preparation a la
mort. Voici ce qu'en ecrivit l'un de ses confreres :
u J'ai remarqu6 en lui un vrai zele pour le salut des
ames, allant jusqu'au complet oubli de lui-meme. Rien
ne lui 6tait plus p&nible que les visites a domicile, a
l'occasion des missions. Vu sa maladie, c'6tait pour
lui un reel supplice de monter les 6tages : il ne s'est
jamais d6rob6. La grande predication lui cofitait, car
il 6tait timide; la mission elle-m6me lui pesait, car

elle le contraignait ; sortir de soi..., mais il r6agissait contre les mouvements naturels et il s'est vaincu

par zile. » M. Renault excellait dans les petites
instructions du matin. C'est alors qu'il saisissait les

ames... II etait simple, clair, methodique, vraiment
maitre. Si un grand auditoire le glacait, an milieu
restreint le captivait :il jouissait vraiment, car il se
sentait plus pres des coeurs. I1avait donn6, en 1922,
une mission & Carignan, qui eut un grand succes et a
laiss6 un profond souvenir. II tait bon, tres bon.
Tant dans les paroisses que chez les Filles de
la Charit6, il a laisse bien vivace cette impression de
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bontd. A sa mort, ce fut le cri unanime : i Quelle
bont6 etait la sienne ! Comme nous l'aimions ! Comme
il 6tait bon! n Quand on avait perc6 l'enveloppe de
reserve dont l'entourait sa timidite naturelle, quels
trIsors de divouement et d'indulgence, quel coeur ne
decouvrait-on pas! Sa pi6td 6tait profonde. D'ailleurs
toutes ses vertus 6taient animees et soutenues par une
foi ardente... et presque aussi simple que celle d'iin
enfant. On le surprenait priant tout haut, a la maniire
des humbles; il allait a Dieu par le chemin des ames
simples et naives. I1 6tait charitable a 1'exemple de
saint Vincent : ii donnait tout ce qu'il avait. Combien
de malheureux n'a-t-il pas secourus de ses petites
ressources personnelles : si, a sa mort, il ne disposait
plus de rien, c'est qu'il avait tout donn6! Sa mort a
fait chez nous un v6ritable vide. II 6tait uni a ses
confreres, tel un ain iases freres plus jeunes; il les
aimait sincerement et on le sentait : il paraissait ne
voir que leurs qualit6s. I1est mort les armes A la main,
en vrai missionnaire tres fidele a toutes les obligations et a la rggle, jusqu'au bout gen6reux et fort.
Vers la fin, il se rendait compte de l'envahissement
progressif du mal; mais meme sous 1'6treinte de la
souffrance, il demeura g6nereux, " jusqu'ati sublime '
dit un de ses confreres, acceptant sans reserve le',
calice des mains de Dieu, calice de la douleur phy- sique, calice de l'angoisse morale, calice de l'impuissance grandissante, prkt a l'6puiser jusqu'a la lie. Tel
il fut durant ses dernieres ann6es, tel il avait 6t6 au
Brisil, oh la confiance que lui montra le Visiteur dei.
cette Province manifeste bien a quel point il I'avait en
estime. A ses obseques, bruissaient les ailes de plus,
d'une centaine de cornettes : les Filles de la Charit.C
priaient pour celui qu'elles avaient tant apprecie e
qui leur etait Lien trop t6t ravi. La, il requt I'hommage0 i
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imu de sa double famille religieuse... Ses parents
avaient tenu a ce que ses restes mortels reposassent
dans le caveau familial. C'est pourquoi son corps fut
ramen6 LHannogne-Saint-Martin, et c'est dans l'6glise
de sa Premiere Communion que furent dites les dernitres prieres, le jeudi 2 aott. Une trentaine de pretres
l'accompagnaient a sa derniire demeure, quelques-uns
venus de tres loin, amis d'enfance ou de s6minaire.
Tout le peuple chr6tien de la paroisse avait envahi
1'6glise. On sentait vraiment que celui qui etait
parti pour le Ciel avait su conquerir les sympathies
de tous sur la terre : Beati mites quoniam possidebunt terram. Avant les prieres de l'absoute, M. le
Doyen de Boulzicourt etait monte en chaire. Avec

l'6loquence qu'on lui connait, il retraca a grands
Straits la carriere du regrette d6funt, son enfance, sa
jeunesse au college puis au grand seminaire, le don
absolu de ses vingt ans en embrassant la vie austere
et laborieuse des fils de saint Vincent de Paul; il
redit sa vie apostolique et sa mort inopin6e et pr6vue
pourtant... L'orateur ne manqua pas de souligner
combien de telles vies sont fecondes par les exemples
donnis, par le travail fourni, par la vie de penitence
et de priere. Fecondes? Oui, pour les autres, pour
l'humanit4 tout entiere, mais f6condes aussi pour ceux
qui les v6curent... Et le chant qui sortait de la poitrine de ses freres dans le sacerdoce, lorsqu'ils conduisaient sa d6pouille au cimetiere de la paroisse, 6tait
un chant de triomphe et d'amour, plut6t qu'un chant
de deuil. Oui, le Seigneur avait 6tc s. part, son h&ritage, son choix, il etait desormais sa recompense.
V. DALGER.

(Acko de Saint-Walfroy)
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On nous a envoyi de Daz la notice suivante:
M. DELANGHE. Quelques mois d6jA se sont 6coul6s depuis le jour
oit l'on emportait vers la colline de Notre-Dame da
Pouy, ou il devait reposer de son dernier repos, Ie
corps du bon et regrett6 Visiteur de la Province
d'Aquitaine, M. Henri-Alphonse Delanghe, pieusemeut d&c6d& en sa maison de Dax le I" mai 1923.
Depuis ce jour de deuil l'ombre du cher d6funt n'a
cess6 de planer sur toute la maison, et ceux qui le connurent: pretres, clercs et freres, passant pros du petit
cimetiere de notre colline, sentent combien ils oat
perdu, en celui qui, tant d'ann6es durant, fut l'ime
de la maison.
fvoquer cette belle figure, la faire revivre autant'
qu'il est en notre pouvoir, afin qu'a tous elle serve de
modEle et d'exemple, c'est notre but en retrafant ici
les diverses phases de cette vie sacerdotale Fi bien
remplie.
Les nombreuses gen6rations de missionnaires ( engendrbes n par lui & 1'lIglise et form6es avec tant de
soin liront volontiers, nous l'esperons, cette courte
notice. Dispers6es au loin dans le vaste champ da
Seigneur dont elles ont la charge, elles l'accueilleront,
comme on recoit les novissima verba d'un Pere tendrement aim&.
Ainsi se r6alisera dans Ia mesure du possible Iemot de l'criture : Defunctus adhucloquitur.11 parler&
a nos coeurs. II nous dira ce qu'il a fait pour la Com-:
pagnie et,par elle,pour l'Eglise et le Christ dont it
fut toujours le fiddle serviteur; il nous invitera a le
suivre dans le chemin du devoir qui seul aboutit k
l'6ternelle beatitude, a la recompense finale.
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Premieres annees
C'est a Zuytpeene, petit village du canton de Cassel,
dans le departement du Nord, que naquit, le 9 decembre 1859, M. Henri-Alphonse-Prosper Delanghe.
u Que sera cet enfant ? n On se le demandait certainement autour du nouvel envoy6 du Ciel. Car, dans cette
famille si foncierement religieuse que fut la sienne
et pour qui seuls les biens de l'ame comptaient, cette
question 6tait capitale. Aussi quelque bon ange dut-il
repondre aux intiressss : a Ne craignez rien, il se fera
une belle vie! ) Oui, il aurait une belle vie et 1'adage
populaire (cTel pere tel fils ), devait se r6aliser pour
lui d'une facon 6minente.
En effet, le pere, M. Henri Delanghe, 6tait un travailleur rude et consciencieux comme on en rencontre
encore beaucoup, grace a Dieu, dans notre vaillante
race du Nord. Boulanger de son metier, il ne m6nageait pas ses sueurs. La tache 6tait bien p6nible
parfois et la journ6e bien longue, mais sa nombreuse
famille attendait, du travail de ses mains,Ie pain de
chaque jour. Tous les soirs n6anmoins, malgr6 les
fatigues et le sommeil, ce pere module rassemblait
autour de lui sa femme et ses enfants pour offrir a
Dieu ses hommages et implorer sur eux les ben6dictions d'en-Haut. II savait que le grand moyen de
toucher le coeur de Dieu 6tait de s'adresser a Marie,
Celle qui charme et embaume le foyer chr6tien et que
jamais on n'a invoqu6e en vain. Aussi se promenant
dans la salle pour ne pas succomber au sommeil, ce
chretien i la foi vive et solide egrenait-il son chapelet
avec devotion, faisant a chaque dizaine une m6ditation
courte, mais appropriee aux besoins d'un chacun, sur
le mystbre propose6 ses riflexions. Ce chapelet, tant
de fois 6gren6 par le chef de la maison, a 6t6 conserve
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precieusement par les membres de la famille en t6moignage d'un culte special envers la Tres Sainte Vierge.
C'est Alphonse qui en avait recu le dep6t et, sur la
fin de sa vie, quand la souffrance devenait plus lourde,
plus atroce, il r6clamait au frire qui le soignait le
vieux chapelet de son pore. Et comme tous les souvenirs aimes, ce chapelet produisait sur le pauvre
malade l'effet d'un baume salutaire et bienfaisant.
La compagne d'un tel homme, Mme M6lanieNathalie Deboudt, 6tait cette veritable femme forte
dont l'criture fait l'eloge dans les termes que l'oa
sait :
Sa lampe ne s'6teint pas pendant la nuit,
Elle tend la main au malheureux,
Elle vient au secours de 1'indigent.

Le soin du menage et l'education cbr6tienne de ses
enfants occupaient tout son temps. Aussi le bon Diet
vit-II ses oeuvres, et la bdnit dans ses enfants. Six
d'entre eux furent appel6s a son service; cinq au grand
honneur du Sacerdoce et la sixieme comme religieuse
de la Congregation de Notre-Dame.
Mile Caroline Delanghe, la derniere, demeura
aupres de ses pieux parents, pour en ktre la conso-.
lation et le soutien.
Voila le milieu dans lequel le petit Henri-Alphonse
fit ses premiers pas dans la vie. Comme dans une_
veritable serre chaude, tout 6tait amenag6 pour que
s'6panouissent les qualites naturelles que Dieu avait•
deposees dans sa belle petite ame. Jusqu'a son entrke
au petit s6minaire, nous savons pen de choses sur lui, ;
et les evenements de ces premibres ann6es, si d6cisive:
toujours pour la formation de l'Ftre intime, ne nous,
sont malheureusement pas connues. Une simple
reflexion ichapp6e au pere : ( De Henri je suis sans.
inquietude, il se debrouillera tout seul,,, sufit cepen-.
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dant pour r6evler chez l'enfant ce bon sens, cette
intelligence pratique des choses de la vie, qui
devaient se manifester plus tard en maintes circonstances difficiles.
Le petit siminariste
Entre temps 1'heure etait venue pour Henri de
choisir une carriere. Allait-il prendre le m6tier de
son pere, ou plut6t suivre l'exemple de ses frbres?
C'est sur les traces de ces derniers qu'il va marcher:
Sans doute M. le Cure avait-il d6ji distingue des
autres cet enfant a qui rien ne devait manquer des
qualit6s et dispositions que l'iglise exige de ses tout
jeunes aspirants au sacerdoce, et puis I'appel divin
doucement avait df se faire entendre au for intime
de cette ame tendre an jour de la premiere visite du
Grand Ami des petits. Quoi qu'il en soit, quelques
ann6es aprbs la guerre de 1870, 1'enfant partit pour
Hazebrouck oi se trouvait alors I'institut SaintFrancois d'Assise. C'est 1U qu'il allait commencer
ses 6tudes secondaires, premiere 6tape vers l'ideal
auquel il aspirait. II tombait bien. L'6tablissement
etait dirige par un pretre d'une haute vertu et distinction. II etait renomm6 dans tout le d6partemen
du Nord, tant pour ses connaissances que pour son
zele apostolique. Ce pretre remarquable 6tait M. Dehaene, dont M. I'abb6 Lemire, en une biographie
magistrale, a perp6tu6 la memoire. Si l'on juge l'arbre
aux fruits qu'il nous donne, nous pouvons affirmer
sans t6merit6 que les 6tudes qu'on faisait dans cette
p6pinirre de pr&tres 6taient solides; les hommes 6minents sortis de son sein en sont une preuve clatante.
Qu'iJ nous suffise de citer entre autres Sa Grandeur
Mgr Paul Ferrant, dec6d6 Vicaire apostolique en
Chine, et son successeur Mgr Faveau. M. Henri-
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Alphonse Delaughe 6tait donc a bonne ecole; il sut
profiter largement, comme tout travailleur intrepide,
des lemons que lui donnaient ses professeurs, et cela
si bien qu'en 1877 nous le voyons terminer brillamment sa rh6torique en enlevant, a Douai; le 26 juillet,
le baccalaureat es lettres. Jamais M. Delanghe n'avait
revei ce succes scolaire dont tant d'autres sont si
fiers; il fallut attendre jusqu'i ce jour pour trouver
dans ses papiers le fameux parchenin de la Faculte
d'es Lettres. Cette meme ann6e on pouvait lire 6galement au palmares de rh6torique cinq prix decernis I
M. Delanghe,ainsi que sept accessits. Labor improbus
omnia vincit!
L'un de ses anciens maitres d'alors, aujourd'hui a
la a Chambre , veut bien a ces chiffres d6ji 6loquents
par eux-m6mes ajouter le confimaiur suivant :
t Alphonse le futur Lazariste 6tait un des premiers
616ves de sa classe, il avait les yeux noirs et p6n6trants, l'esprit r6flichi et profond; l'impression qui
me reste apres tant d'annees est toute en sa faveur.
C'etait un bon 6leve, studieux, peut-ktre un peu melancolioue. )
Conme on peut s'en rendre compte, les etudes
secondaires de M. Delanghe, ces 6tudes qui nous
font a plus humains n, furent tres s6rieuses; il prit 1A
sur les bancs du college cette habitude du travail,
cette endurance a la tache quotidienne qui desormais
ne devaient plus le quitter un instant.
Le grand snminariste
Ainsi pr6pare, M. Delanghe entra au Grand S6minaire de Cambrai en septembre 1878. II y fut accueilli
par M. Sudre qui dirigeait l'tablissement depuis
vingt ans deji, date a laquelle Son eminence
le Cardinal R6gnier, archeveque de Cambrai,
confia aux
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pretres de la Mission l'ducation de ses clercs. Pendant deux ans, l'abb6 Delanghe allait mener l1 une
vie sainte et laborieuse, s'efforcant de correspondre

de plus en plus aux graces de choix que Dieu d6versait sur lui en abondance. Le jeune homme qui entre
au Grand Siminaire pent se trouver quelque pen isoil
dans la petite cellule oiu il est d6sormais livr6 a luimeme. Seul, sous le regard de son Dieu, l'emploi de
son temps, l'organisation de sa journie, une partie
de son travail et de ses pratiques intimes de devotion
sont laissis a son initiative personnelle. II y a bien
les exercices communs, la cloche qui l'appelle i la
chapelle, en classe, au refectoire, en r&driation, mais
la libert6 dont il jouit alors sera pour lui on un
charme superieur s'il est bien dans sa voie et s'il sai
profiter des directions qui lui sont donnies -, on un
fardeau insupportable s'il ne sait point peupler sa
solitude par le travail, la r6flexion et la priere, s'il
ne s'61ve point par de nobles et constants efforts Ala
dignit6 sublime de sa belle vocation.
M. Delanghe 6tait de ceux qui s'6panouissent dans
le recueillement et se sentent grandir dans le silence
et 1l'activite interieure. Le sejour. dans sa modeste
chambre de s6minariste lui &tait particulibrement
doux; il aimait sa cellule et les annees qu'il y passera seront employ6es consciencieusement A atteindre
l'unique but vers lequel il tend : developper ses
facult6s intellectuelles et morales pour &tre plus tard
un bon et saint pratre, c'est tout ce qu'il vent, mais
il le veut avec tout son etre. On pent resumer cette
p&riode de sa vie par ce mot de Notre-Seigneur qwe
nous lisons au chapitre xII, v. 24 de saint Jean : < En
verit6, en verit6, je vous le dis, si le grain de bli
tomb6 en terre ne meurt pas, il demeure seul; mais
s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. »

- i68 Mourir a li-meme, d6truire autant
qu'il est en son
pouvoir le vieil homme, s'efforqant
au contraire de
revtir l'homme nouveau, fait
i l'image et a la ressemblance du Christ J6sus, voila
tout son programme.
Comment ii le realisera?
Sa vie nous le dira. Dieu
avait ses desseins sur lui
: ii voulait faire de lui un
autre Christ, mais dans le
sens le plus complet du
mot, puisqu'il devait lui-meme
former dans la suite un
grand nombre d'ap6tres,
d'ouvriers 6vang6liques.
Pour atteindre ce but, la
toute petite graine qu'il
6tait
s'est laiss6 enfouir dans
la terre bien cultive du
s6minaire; 1 elle subit docile
les transformations requises
pour devenir un jour ce grand
arbre aux branches
touffues oi beaucoup d'Ames
sacerdotales iraient
chercher un abri sir.
Apparemment sans doute, ii
ne se distinguait en
rien des autres seminaristes,
comme tous ceux du
reste qui portent toute leur
attention sur I'observance
fidle du rtglement dans
ses moindres details, ceux
qui sont pour la nature
les plus crucifiants.
Vraiment on se sent peit, bien petit
en lisant les
admirables carnets de resolutions
qu'il
nous
a laiss6s.
L, sur ces petites pages
remplies d'une fine icriture,
on voit en quelque sorte
la grace de Dieu travaillant
cette ame d'elite.
auComme i se reproche les moindres manquements
au silence,
a ponctualit6, ou encore d'avoir n6gligE
d'couter son professeur avec
Ie respect voulu et
l'esprit de foi que r 6 clame
la dignit 6 dont est revtu
sphomme qui lui parle. I
aurait voulu un admoniteur
special pour lui faire remarquer
la rdgle... et sa mortification 6 ses manquements a
tait si grande qu'il
demande un jour la
permission de faire
des p6nitences extraordinaires, de
par exemple, acte vraiment e lever a quatre heures
hroique, car iil avait tant
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de peine a vaincre son sommeil! Souvent il se demandait comme saint Bernard : Ad quid venisli et cur
saeculum reliquisli? Pourquoi done etait-il venu dans
cette maison, pourquoi avait-il quitti le clocher de
son village natal autour duquel etaient group6s tous
ceux qu'il aimait? N'etait-ce pas pour se donner a
Dieu tout entier et sans partage? pour de'venir un
autre Christ, une autre victime sur I'autel du Seigneur ? Chaque matin il prend une resolution pratique
pour la journ6e et se rappelle son ideal, son but. A
tout instant du jour, mais tout specialement aux
examens particuliers, il se demande oa il en est. A-t-il
fait un pas de plus dans la vie spirituelle, serait-il
reste stationnaire ? Qui n'avance pas recule. il le sait
et il ne craint pas de donner a la nature le .coup de
fouet qu'elle semble attendre pour marcher plus
allkgrement.
En sa derniere communication il s'etait promis de
vivre davantage en la sainte presence de Dieu; comment a-t-il reussi? Et loyalement, avec franchise et
simplicitC il se r6pond a lui-meme, note le progris ou
la negligence et.les moyens a prendre pour se corriger.
Tout cela est tres fiddlement mentionne a c6te de la
pratique du mois et des conseils de son Directeur.
Ainsi qu'on devait le faire dans le petit commerce de
son pere, de meme itablissait-il minutieusement le
bilan des hauts et des bas dans sa vie spirituelle. Une
conscience vraiment delicate ne saurait se soustraire
Sce devoir c6ementaire, primordial de quiconque tend
a la perfection.
Avec une pareille methode, poursuivie avec tenacit6, comment n'aurait-il pas fait de progres au
service du bon Dieu ? Malgre son humilit6, il est bien
oblig6 de le reconnaitre,
Pendant cinq mois il s'applique a I'exercice de la
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presence de Dieu. Comment va-t-il s'y prendre? Oh
c'est bien simple : il prend de tout petits moyens pour
arriver a cette fin importante. A sa chambre, il placera
quelque image pieuse, son crucifix par exemple; an
jardin,il regardait de temps en temps avec tendresse
la statue de la Vierge qui occupait la place d'honneur;
a la cour, c'6tait vers la Chapelle que se portaient ses
regards. La en effet r6sidait le grand Ami de son
cceur avec iequel il d6sirait tant etre crucifi.: Christo
confixus sum cruci. C'etait une des maximes qui lui
6taient cheres entre toutes. En classe il placait devant
lui une petite image et au rtfectoire, le Crucifix et les
tableaux lui redisaient que Dieu 6tait l• et le regardait. Dans les promenades m6me, oii pourtant 1'on
comprend les distractions, les pensees moins s6rieuses,
c'est vers les gglises et les chapelles qu'il oriente son
regard, tenant compagnie par la pensee a son Dieu si
souvent delaiss6.
Ama nesciri et pro nihilo reputari! L'humilit6 6tait
peut-6tre la vertu qu'il ch6rissait le plus : il aimait
vraiment etre ignore de tous et compt6 pour rien.
Longtemps il fait porter ses meditations sur cette
vertu; il sent que tout est la pour le serviteur du
Christ qui veut etre digne de ce beau nom dont
1'ap6tre des nations etait si justement fier. II a senti
combien il 6tait fragile, lui tout petit etre humain,
entre les deux infinis qui effrayaient Pascal - fragile
dans sa vie physique en face des forces de-la nature
- fragile aussi dans sa vie morale, ne pouvant rien,
pas meme avoir une bonne pens6e sans le secours de
Celui de qui nous tenons la vie, Ie mouvement et
l'ktre.
Puis ce qui fait 1'objet de sa sollicitude, c'est la
puret6 d'intention, sur laquelle il mbditera longtemps
pour revenir ensuite a I'humilit6, parce qu'elle seule
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est la v6ritable ordonnatrice de tous nos rapports
envers Dieu et envers le prochain. Seule elle met
Dieu a sa place et nous a la notre; elle nous rivile
que nous sommes des serviteurs inutiles meme dans
les rares circonstances oh nous accomplissons toute la
loi.
Un modele admirable et surtout imitable de toutes
ces vertus lui fut r6v61l lorsque, pour la premiire fois,
il lut dans Abelly la vie de saint Vincent de Paul;
c'6tait ed janvier 188o. Relegui a l'infirmerie oh le
retenait de force un anthrax avec fi:vre, il divora
litt6ralement cette biographie du pretre par excellence qu'6tait saint Vincent. Depuis, il ne cessera de
repasser dans son esprit les exemples de vertu que
nous a laiss6s ce pretre dont on a pu dire ,< qu'il ne
s'est pas leve dans l'iglise de France de type sacerdotal plus achev6 ».
En convalescence dans sa famille jusqu'en f6vrier,
I'abb6 Delanghe n'abuse pas de l'exception a la regle
qui est faite pour lui. On pourrait s'imaginer qu'il va
profiter de ce temps pour apporter quelque adoucissement a son reglement - c'est si facile quand on est
chez soi ! - Oh! non, il n'y a pas de vacances pour
la piet6 et il le sait bien en vrai s6minariste qu'il est.
S'il n'inscrivait rien sur ses carnets durant ces jours
de fatigue et d'abattement, il ne cessait n6anmoins de
marcher en la prbsence de Dieu, d'ivoluer sous son
regard aimant; de tout son coeur, il offre a Celui qui,
de li-haut, le regarde ses petites souffrances de chaque
jour, afin d'honorer ainsi dans la maladie Ie i non
faire a de Notre-Seigneur.
Cependant que le jeune l6vite travaillait de toute
son ame a l'imitation de plus en plus parfaite du
divin modile auquel il voulait a tout prix.ressembler,
le maitre jeta sur lui un regard de speciale dilection.
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Voyant.en lui un coeur que la justice des voies ordinaires n'avait pas rassasie et que tourmentait la soif
de v6rit6s plus pures, Jesus lui montra le sentier qui
mine a la perfection et, comme au jeune homme dont
parle l'Evangile, il dit a son cceur : tc Une chose vous
manque, si vous voulez etre parfait, vendez tout ce
que vous avez, donnez-en le prix aux pauvres, puis
venez et suivez moi. ,
Cet appel myst&rieux a la pratique des conseils
6vang6liques, depuis longtemps d6ji I'abb6 Delanghe
1'avait entendu. Mais, ennemi declare de toute pr6cipitation, il n'y porta pas au debut une trop grande
attention. A quoi bon? La Providence qui fait bien
toutes choses, saurait, quand. I'heure serait venue,
lui donner les moyens d'atteindre son but. 11 prie, il
etudie, il consulte. Au mois de d6cembre 1878 il s'en
ouvre pour la premiere fois a son directeur. Celui-ci,
homme sage et prudent, se contente de. lui r6pondre
simplement: a Soyez maintenant un excellent siminariste afin d'&tre plus tard, si telle 6tait la volont6 de
Dieu, un parfait religieux. , Le repr6sentant de Dieu
avait parle; l'abb6 Delanghe accepta avec une soumission toute filiale la decision prise. II attendit avec
patience et se remit a l'ceuvre avec un surcroit de ferveur et de g6nrosit6... (cAinsi, 6crivait-il, je m6riterai la grande grace a laquelle j'aspire. n
II en reparlera pourtant plusieurs fois encore a son
Directeur qu'il trouvait peut-Atre bien lent a se prononcer. Un jour vint, oii il reut enfin la reponse tant
d6sir6e : c Je crois que vous ktes vraiment appel
la
vie religieuse, lui dit son Directeur.
Dis lors, il ne cessa plus de prier afin que Dieu lui
fasse connaitre la Communaute sur laquelle il devait
arr&ter ses yeux.
Apres avoir 6tudie les rigles de divers ordres et de
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afin de ne pas se
6
lancer lC
grement dans l'inconnu, il fixa
son choix,
au mois de mai 1880 et cela d'une
facon irrevocable.
Les vertus de saint Vincent de
Paul, particulibrement
sa grande humilit6,l'avaient toujours
fortement attire.
C'est donc i la petite Compagnie
des Pretres de la
Mission qu'il donna ses preferences.
Le premier juin il alla trouver
M. Sudre, son sup6rieur, et fit auprbs de lui ses
premieres d e marches,
afin d'obtenir I'autorisation de
quitter le diocese.
M. Sudre qui s'y connaissait
en hommes eut bien
vite reconnu que la demande
qu'on lui faisait etait
serieuse et le fruit de miures r6flexions.
Le 29 du m&me mois, Son Iminence
Mgr l'Archeveque confure i l'abb6 Delanghe
les Ordres mineurs
et lui accorde en meme temps
I'Exeat.
-

Le siminaire interne a Pariset a Dax

Le 26 septembre 188o, M. I'abbe
Delanghe fut
admis au seminaire interne A Paris.
II fut ai d'une faqon plus complete
encore ce qu'il
avait 6t' au grand s6minaire
de Cambrai: un s6minariste exemplaire. Chaque jour
il notait les r 6 flexions
i
faites l'oraison
et la r e solution que le bon Dieu
avait
daign, lui inspirer; chaque
jour aussi, A midi et le
oir, il s'examinait sbrieusement
sur ce qui faisait
l'objet de sa pratique. Des
les premiers jours, ii se
mit
I'ceuvre : Propriae erfectioni
studere, lui est-il
dit au premier paragraphe
de ses regles : c'est le but
vers lequel doit tendre tout
enfant de saint Vincent.
Pour y arriver, pour parvenir
au sommet, rien d'ex.
traordinaire ne lui sera demand6.
Ptre tout entier A
sa rggle, en accomplir scrupuleusement,
c'est-a-dire
avec grande d6licatesse de
conscience, les moindres
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prescriptions, c'est tout ce que l'on exige de luiApparemment, c'est bien peu de chose et pourtant
tout est l1.
La regle saisit le s6minariste a son reveil, au premier instant du jour qui commence pour lui a quatre
heures, elle l'accompagne minute par minute a travers
des occupations banales aux yeux du wonde mais
grandes devant Dieu; et quand, a neuf heures du soir,
on sonne l'heure du repos, la regle encore est lB pour
lui faire ses dernieres recommandations. Aussi pour
le jeune homme qui l'accepte librement, qui s'y
soumet g6nereusement, elle est un secours merveilleusement efficace dans la lutte quotidienne pour la
vie de 1'Sme et la fidle gardienne de la grace qui
demeure en lui. Mais celui qui, 1'ayant une fois acceptee, ne la pratique pas dans toute son inttgrite, et s'y
soustrait par crainte de faire violence a sa nature corrompue, celui-la n'est plus . sa place et le bonheur
n'est pas pour lui.
Ces regles, v6ritable chef-d'oeuvre sorti du cceur
m&me de saint Vincent autant que de son remarquable
bon sens, M. Delanghe les 6tudiait avec amour afin
de s'en penetrer de plus en plus pour en vivre complkttment.
D'humeur un peu ml6ancolique, ainsi que certainsconfreres le lui faisaient remarquer charitablement,
it dut avoir comme tous les autres ses petites difficultes, ses luttes, voire meme ses heures de d6couragement. Lui-mEme nous l'avoue. Mais comme il
savait vite se reprendre, se soumettre a la volont6 de
Dieu et accepter 1'Apreuve qui, apres tout, est une
grice de Dieu dont il se jugeait indigne!
Lorsque en septembre 1881 on voulut jeter les fondements du nouveau s~minaire de Dax, ses Sup&rieurs
songerent a faire de lui une des pierres vivantes sur
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lesquelles on allait Clever le nouvel 6difice. Aussit6t
il part avec deux autres s6minaristes, nos chers Freres
Favier et Laforge, pour la patrie de saint Vincent. Ils
arrivent a Dax avec M. Rouvelet, leur sous-directeur
a Paris, le 3* dimanche de septembre, en la f&e de
Notre-Dame des Sept Douleurs. Sans s'en douter
M. Delanghe inaugurait l1 une 6tape nouvelle de sa"
vie : les roses y seraient nombreuses, mais les ppines
ne devaient pas manquer. La Vierge des Douleurs, qui
veille du haut du ciel sur les tristesses de ses enfants,
benit son pieux s6minariste et lui donne le courage
dont il aura desormais un si grand besoin. Alors simplement, mais resolument, M. Delanghe se met en face
de I'ceuvre que lui confie l'obeissance, sachant bien que
Dieu n'abandonnera pas la pauvre petite creature qui
place en Lui seul toute sa confiance. Avec l'auteur de
7Imitation, il se refugie dans les bras de Dieu lui
disant : Domine, sivis esse mecum, ego volo ibenter esse
lecum.
Petit a petit, des le 22 septembre, des s6minaristes
arriverent et le 27, quandon inaugura le nouveau seminaire, on put les recevoir. De toute cette jeunesse
ardente et pleine de bonne volonti qui accourait vers
la nouvelle maison de formation, M. Delanghe 6tait
pour ainsi dire l'me, Forma gregis, servant de module
et d'exemple, avant d'en etre le chef.
Le seul survivant de ces premiers arrives, M. Marlats, qui ne cesse de se d6vouer a la prosperit6 de
Notre-Dame du Pouy, nous a raconti, dans une charmante conference tout intime sur notre cher et v6ner6
d6funt, ce que furent les humbles debuts du nouveau
seminaire interne. On y pratiquait une pauvret6 tout
6vangelique, beaucoup de choses essentielles a ane
Communaut6 faisaient defaut; on s'ing6niait pour
supplIer a ce qui manquait, on faisait appel a tous les
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talents. M. Delanghe se faisait remarquer par une
grande habilete et un savoir-faire peu ordinaire; a ces
qualitbs il joignait la persiv6rance sans laquelle les
plus belles entreprises restent inachev6es.
Apres vingt-cinq annies, M. Fiat se plaisait encore
a rendre hommage a ces vaillants jeunes gens. Ils
n'6taient que dix, mais leur bon esprit et surtout la
grande charite qui les animait faisait de la petite
famille un paradis sur la terre.
Trois mois apres, le 2 janvier 1882, M. Delanghe
est rappel6 a Paris pour y continuer ses 6tudes interrompues jusque 1. Fiddle aux recommandations pressantes de saint Vincent, il sera aux etudes ce qu'il
6tait au s6minaire : un homme int6rieur.
11 touche au terme de sa formation cl&ricale, bient&t
il recevra les Ordres majeurs. Plus il s'approche de
l'autel, plus il se purifie, car -il sait que nul ne peut
gravir la montagne du Seigneur ni s'l1ever jusqu'i
son Lieu Saint, s'il n'a les mains innocentes et le
coeur pur.
Si parfois quelque manquement 6chappe a sa vigilance, il a soin,comme par le passe, de le noter aussit6t. 11 se reproche ambrement certaines pertes de
temps si funestes a la preparation des classes, sa
negligence a se souvenir quand l'heure sonne de la
sainte pr6sence de Dieu, son manque d'energie &
l'Oraison, voire m6me de toutes petites infractions &
la rigle qui nous recommande le silence a la porte des
chambres.
II comprenait bien toute l'importance du silence
dans une maison d'6tudes. Le silence n'tait pas pour
lui purement materiel et inerte, ni davantage un
silence ext6rieur qui ne tendrait qu'A favoriser les divagations du dedans, les revasseries, la misanthropic,
les bouillonnements des passions, mais bien un silence
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qui apaise, qui amasse nos richesses intbrieures et
les met en ordre, qui s'ouvre aux grandes influences
mysterieuses, celles qu'effarouche le bruit. Ce silence
peut etre garde partout : dans Ia cellule des monastires comme sur la place publique de la grande ville,
car le mot de Platon est juste : < Tu peux &tre dans
une ville comme un berger dans sa cabane sur le haut
d'une collihe. a Quoi qu'il en soit, le silence est absolument n6cessaire i qui veut vivre d'une facon intense
de la vie int6rieure; il n'est pas moins utile a qui
veut s'adonner s6rieusement a l1'tude et surtout a
l'6tude des sciences sacr6es.
En r6compense -de sa fidelit6 aux saintes Rhgles,
deux grandes graces sont accord6es a notre pieux
6tudiant: la rception du Sous-Diaconat, le 3 juin 1882,
et, quelques mois plus tard,le 27 septembre, 1'6mission
des saints Vceux. Deux faits qui font date dans une
vie : Dieu alors se manifeste A l'ame qui se livre sans
reserve et, dans une communion sublime, l'attire A Lui,
En face de ces douceurs c6lestes, M. Delanghe ne
sait comment manifester sa reconnaissance. En effet,
que peut une pauvre petite creature, terrassee pour
ainsi dire par tant de graces de choix, par tant de
bonte de la part de son Cr6ateur!
II se contente de noter simplement quelques textes
de nos Saints Livres qui,en ces jours b6nis, l'impressionnent davantage : ( Mon Dieu piti6, je ne suis pas digne, venez a mon
aide, faites que je me connaisse afin de me m6priser,
faites que je vous connaisse afin de vous aimer. )
Le jour de ses saints vceux il transcrit, prostern6 au
pied du Crucifix qu'il vient de recevoir, cette admirable priere de M. Bor :
( O mon Dieu, que je persiste dans mon bon propos,
que je ne regarde plus en arriere! C'est fini, je veux
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etre tout a vous et me detacher chaque jour davantage
de moi-meme. La mortification sera dans les oeuvres
ma defense, ma sauvegarde, la garantie de ma perseverance et le nerf qui previendra le relichement.
Quitter tout pour trouver tout, c'est-k-dire vous, 6 mon
Dieu! a
Devant la chisse de saint Vincent, il prend la ferme
resolution de se rappeler souvent ses saints engagements: Sancte Vincenti ut fideles flii Patlis nostri vestigia sequamur!
Oui, enfant fidele de saint Vincent, il le sera et
quand, a la fin de la retraite annuelle de 1882 qu'il
passe a l'infirmerie, il renouvellera ses promesses, il
pourra le dire en toute v6rit6 : a De tout coeur, mon
Dieu, je suis a vous et sans partage. ,
Souvent il aimera renouveler ses saints vreux, surtout dans ses moments de peine, afin de s'unir plus
intimement a J6sus crucifie.
Ecoutons ce qu'il en 6crit en 1895: c Les saints
vceux, ce sont les clous qui m'attachent a la croix de
mon Sauveur. Par eux, Christo confixus sum Cruci!
Jesus crucifi6 me pr&che la pauvret6 et me donne la
grace de 1'imiter; Jesus flagelle, couronn6 d'6pines,
me preche la chastet6 et m'a merit la grace de la
vigilance et de la mortification, si nacessaire pour
6carter le danger; Jesus crucifie me pr&che l'ob6issance jusqu'au devouement, jusqu'au sacrifice de la
vie : Factus obediens usque ad mortem, mortem autem
Crucis. Et ce sont de gros clous qui l'attachent A la
croix pour me meriter la stabilit6. Comme il fait bon
mediter ses saints voeux en faisant le chemin de la
Croix! )
Et plus loin il les appelle a des liens sacrbs qui
m'attachent irr6vocablement a Jesus crucifi6, source
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de grace si je me donne entibrement A Notre-Seigneur
et si je ne reprends pas mon offrande ».
Les sentiments qui l'animent, lorsque le 23 septembre 1882 il recoit le Diaconat, durent etre les
memes que ceux qu'eprouva son bienheureux Pere: il
ne trouve pas de mots pour remercier Dieu et, selon
son habitude, il a recours A la sainte ecriture pour
dire an divin Maitre, qui daigne ainsi l'admettre dans
son intimite, toute sa reconnaissance et son amour.
Dorenavant toute sa pens6e est tournee vers le
sacerdoce qu'il s'apprete A recevoir bient6t. Evidemment il veut devenir un saint pretre, c'est sa
grande,son unique ambition; clle sera r6alis6e. L'ordination lui est confeere le 19 mai 1883, veille de la
Tres Sainte Trinit6. Sacerdos quis es, s'ecrie-t-il dans
un elan plein de reconnaissance envers Celui dont il
sera desormais le ministre. Omnia et nihil, r6pond
son coeur brilant d'amour. Domine non sum dignus. Je

ne suis pas digne, Seigneur, car je ne suis qu'un
pauvre ver de terre... Que vous rendrai-je, 6 mon
Dieu, pour tous les bienfaits dont vous ne cessez de
me combler!
(A suivre.)
II a paru dans nos Annales, une courte notice sur
M. Serpette; un confrere qui 1'a bien connu nous a
communiqu6 les notes suivantes qui compldteront la
notice d6jA parue.
M. STtPHANE SERPETTE
(1848-1911)

M. Serpette, Louis-Anatole-St6phane, 6tait n6d
Grivesnes,au diocese d'Amiens, le 4 septembre 1848.
Nous n'avns presque aucun renseignement sur la
premiere p&riode de sa vie dont il parlait d'ailleurs
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tres rarement. I a cependant rappel6 avec emotion les
grandes fetes c6lebries a l'occasion de la proclamation
du dogme de l'Immacul6e Conception. Ce souvenir
s'6tait grave dans son imagination d'enfant: il voyait
encore a distance la Vierge telle qu'elle 6tait expos6e
dans son village natal, il la revoyait entourbe et ornme
d'un fond de papier bleu, pique d'etoiles d'or, qu'il
(< pensait etre un morceau du ciel ditach6 de lihaut ).

II avait douze ans quand, le premier lundi d'octobre 1860, il entra au College de Montdidier. Si l'on
se rappelle son bon coeur, on n'aura pas de peine a se
representer combien dut lui coater, a lui plus qu'i
bien d'autres, cette premiere separation d'avec les
siens. Qu'il ait aime tres tendrement sa famille, nous
en avons la preuve dans les lettres qu'il icrivit plus
tard a ses cousines et a ses nieces pour les remercier
de l'affection dont ils entouraient son pere et sa mere
malades. C'est ainsi qu'il 6 crivait le 4 avril I884:
u Bien chere cousine, Merci de m'avoir appris les
souffrances de ma chere mere. Je vous 6crirai bient6t.
Aujourd'hui, je ne puis guere le faire. Voyez ma
pauvre mere et dites-lui toute ma tendresse. Vous
allez me remplacer pres d'elle, n'est-ce pas, chere
cousine. Que maman offre bien toutes ses peines au
bon Dieu. , Bient6t il reprenait la plume: c Hier
matin, jour de Notre-Dame des Sept Douleurs, j'ai
celebri la sainte messe a l'intention de ma chere
mere. Dites-lui que je pense sans cesse a elle pour
demander au bon Dieu toutes les grices dont elle a
besoin et particulierement beaucoup de patience, de
resignation et de conformit6 a la volont6 de Dieu...
Maman a recu Notre-Seigneur mardi dernier, j'en
suis tout heureux, car Notre-Seigneur est le
grand
consolateur. Mon cher pere a, lui aussi, grand besoin
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d'aller chercher un peu de consolation dans une bonne
communion, qui adoucira un peu les grandes peines
qu'il 6prouve de la maladie de majgan. Je vous suis
bien reconnaissant de la bont6 que vous avez de
m'icrire et de me tenir au courant de i'&tat de ma
pauvre mere. ,
M. Serpette entra dans la Congregation a Paris, Ie
o1septembre 1867 et prononca les saints vceux, en
pr6sence de M. itienne, le I septembre 1869, <(jour
du martyre du ven&rable Perboyr. n,, a-t-il pris soin
de noter lui-m6me.
Au seminaire, interne, il n'eut d'autre office que
celui du soin de modestie t et j'en avais grand
besoin -, disait-il; de fait on a remarqu6 qu'il n'a
jamais eu beaucoup de recherche dans sa mise : qui
ne se rappelle l'avoir vu a Pouillon, par les grandes
chaleurs, se promener a la ( Charmille n, le haut de la

soutane d6boutonn6 et un mouchoir blanc autour du
cou? II conserva toujours pour son directeur du s6minaire, M. Chinchon, un grand sentiment de reconnaissance: en 1goo, un e61ve du Berceau ayant fait venir
la notice consacr6e a M. Chinchon, M. Serpette
voulut la lire Ie premier et, en la remettant ensuite i
I'61ve, il fit un grand 6loge de son ancien directeur,
vantant particulierement son ardent amour pour
Notre-Seigneur.
Il recut la tonsure et les ordres mineurs le
16 juillet 1870, le sous-diaconat le 21 dicembre
de la m&me annie et le diaconat Ie 23 d6cembre 1871;
puis il partit pour le Berceau de Saint-Vincent de
Paul oh il devait rester toute sa vie. C'est a la cath6drale de Dax qu'il fut ordonn6 pr6tre,le 3o mars 1872
des mains de Mgr Ppivent.
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LE PROFESSEUR

(1872-1895)

v Quand Dieu crea le coeur de l'homme, a dit
Bossuet, il y mit pren;irement la bontt. » La bont6,
voili le point de vue auquel il faut se placer pour
avoir une id6e exacte des actions et de I'ensemble de
la vie de M. Serpette. Sa bont6 s'6tendait a tous: aux
sceurs, aux confreres, aux frbres, aux 616ves, aux
malades, aux domestiques, aux personnes du dehors,
enfin a quiconque avait recours a iui, ftit-ce quelquefois un chevalier d'industrie. Si l'on admet que l'on
ne puisse exc6der en bonte, on peut dire que, chez
lui, elle etait parfaite; compatissante, elle donnait la
piti6; bienfaisante, elle lui faisait donner son argent,
son temps, sa peine; bienveillante, elle lui faisait
accorder ais6ment son estime et ses bonnes graces;
aimante enfin, elle lui faisait donner son coeur afin de
gagner le coeur des autres et de les mener A Dieu.
Un eleve lui appliquait un jour la parole dite
autrefois de saint Francois de Sales: (, Combien Dieu
doit ktre bon, puisque M. Serpette est d6ji si bon. ,
C'est par l qu'il r6gnait: les 6leves auraient tout fait
pour lui eviter un chagrin et l'on obtenait bien des
efforts de leur part a l'aide de ce motif. II en 6tait de
m&me parmi les confreres: Que de fois on sacrifiait
sa propre maniere de voir pour ne pas contrarier le
c bon M. Serpette »! Les 6elves les plus legers, les
plus dissip6s, ceux que l'on 6tait contraint de renvoyer m6me, ne cessaient pas de l'aimer. L'un d'eux,
sur le point d'etre cong6die une seconde fois, venait
de recevoir un grave avertissement; revenu au milieu
de ses condisciples, il les 6tonna par le ton de soumission respectueuse avec lequel il leur fit part des reprimandes tres justes, mais assez vives qu'il lui avait
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faites. Plusieurs ont avou6 qu'apres leurs parents,
c'etait I'homme qu'ils avaient le plus aim6.
Quand M. Serpette arriva au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, I'oeuvre 6tait tres pauvre. Un d6tail le
montrera: le lendemain de son ordination, il dut
chanter les vapres; or, il le fit en surplis, parce que,
disait-il, ( il n'y avait pas une seule chape dans la
maison. Cela a bien change depuis, ajoutait-il, le bon
Dieu a su peu a peu nous enrichir. , On devine tout
ce qui devait faire d6faut et quelles privations l'on
devait s'imposer, car le Berceau n'a jamais paru tres
riche. Au petit Seminaire, qui semble avoir 6t6 son
ceuvre de predilection, les 6lives n'avaient d'abord
qu'un banc et devaient &criresur leurs genoux pendant
les classes; or, ii fallait &crirepresque tout le temps,
puisque le maitre lui-m&me n'avait qu'un seal livre et
qu'il 6tait contraint de dicter le texte des lecons. Ceux
qui ont connu 1'6tablissement pour y avoir fait leurs
6tudes en ce temps-la, nous ont dit que des lors
M. Serpette 6tait le fac totum du petit s6minaire,
c'etait l'homme de M. Lacour qui, lui, s'adonnait
entierement A I'organisation de l'ceuvre entiere et se
prioccupait de lui trouver des ressources stables. De
1871 a 1895, epoque oh il fut nomme superieur,
M. Serpette dut enseigner un pen de tout : francais,
latin et meme les mathematiques. Comme professeur,
M. Serpette 6tait le a bon papa ) au milieu de ses
enfants et seul le bon esDrit de ces derniers finissait
par mettre des bornes A leurs audacieuses espiegleries.
Tous 1'ont estim6, sinon comme le type du magister,
du tnoins comme un excellent coer.
En 1879, il fut frapp6 d'un acces de fievre perni-

cieuse et M. Lacour le fit transporter A 1'infirmerie :
il y fut d'une patience idifiante et d'une grande reconnaissance pour les moindres services qu'onluvendait;
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il ex6cutait aussi ponctuellement toutes les prescriptions qui lui etaient impos6es. Plus tard, charge a son
tour des enfants malides, il se souvint des conseils
de saint Vincent, qui tout en blamant les particularites,
ajoutait aussit6t : o J'excepte toujours les malades,
oh! pauvres malades! pour 1'assistance desquels il
faudrait vendre jusqu'aux calices de 1'eglise. Dies
m'a donn6 tendresse pour cela et je le prie de donner
cet esprit a la Compagnie! ) (Lettres et documents
sur saint Vincent de Paul, t. XII, p. 410, edit. 1924,

par M. Coste, C. M.' M. Serpette avait hiriti de cet
esprit, il se montra a l'egard des malades d'un
devouement a toute 6preuve : on le voyait des quatre
heures et demie du matin s'assurer de leur 6tat et de
la maniere dont ils avaient passe la nuit. Ses igards
envers M. Lacour, atteint d'une maladie de coeur,
etaient ceux du fils le plus attentionne, et, comme Ie
malade craignait la solitude, M. Serpette n'hisitait
pas a passer une bonne partie de ses nuits i son
chevet. De meme, quand M. P6martin tomba malade,
M. Serpette sollicita et obtint la f veur de c6l6brer la
sainte Messe tous les jours dans la chambre du malade,
ce qu'il fit durant une annie entibre, et, les jours oi
il voyait son vener&confrere plus fatigu6, il lui donnait cette consolation d'entendre la messe de bonne
heure. On a dit que pour bien compatir aux souffrances
d'autrui, il n'y a pas meilleure lemon que d'avoir &t.
malade soi-meme. M. Serpette eut souvent des leoons
de ce genre. Des 1886, il 6 crivait, au mois d'octobre,
une lettre de Dax oil il etait contraint a de faire bien
i contre-cceur le metier de rentier ,. Ce qui lui faisait
ajouter : a Je ne puis encore dire que les ans en sont
la cause : mais que ce soient les ans ou autre chose,
ne faites pas comme moi; que le bon Dieu vous preserve, pour soixante ans encore, des rhumatismes. "
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Sa charit6 envers les malades ne fit que grandir avec
les annees; mrme Superieur, alors qu'il avait parfois
des soucis materiels considerables et des embarras
financiers qui l'inquietaient, il ne reculait pas devant
la d6pense. Un 6leve avait une infirmite qui menaqait
de le rendre difforme. M. Serpette-ne n6gligea rien
pour le.soigner. I1 fit I'achat d'une sorte de corset de
fer tres coiteux et, chaque matin, il venait lui-m'me au
dortoir faire lever l'6lbve et l'aidait i s'habiller.
Avant d'tre mis officiellement & la tete de 1'ceuvre,
M. Serpette occupait ses loisirs & precher, soit des
retraites aux Sceurs, soit des missions dans les paroisses
voisines. Ses lettres nous en ont laiss6 quelques echos.
En 188o, il 6crivait, pour s'excuser du retard apporte
A sa correspondance,sur ce qu'il venait de t precher
la retraite-& une soixantaine de Soeurs et que cela lui
avait donn6 assez d'ouvrage parce que c'etait la
seconde fois seulement qu'il prechait aux Sceurs... n.
C'etait & ChIteau-l'veqque et il raconte le pelerinage
,,,
qu'il a fait en passant & Cadouin, ( un petit tro
de
Snaire
le
saint
a
relique,
mais oi l'on v6nbre une
Notre-Seigneur. Les Juifs, ajoutait-il, employaient un
grand nombre de linges pour les s6pultures. Outre le
grand Suaire (qui est en Italie) ily avait entre autres,un
premier linge qui entourait la t&te (il est a Cahors) et
un grand linge qui, plac6 sur la tete, descendait devant
et derriere jusqu'aux genoux : c'est celui de Cadouin...
La tradition dit qu'il a &tC fait par la Tres Sainte
Vierge elle-meme. II a encore ses taches, reste du sang
et des aromates. J'ai pass6 I& une bien bonne journ.e
chez nos confreres qui out un pelerinage. Ce saint
Suaire est lM depuis la premiere croisade, car il avait
et6 donn6 au l1gat du pape Adh6mar. A sa mort en
Terre *Sainte, Adh6mar le confia a. un pr&tre qui
l'apporta a Cadouin; ce pretre est enseveli pres de la
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chapelle du Saint-Suaire. Avant la R6volution, cette
pr6cieuse relique 6tait gardbe par les Cisterciens ot
Trappistes... , En 1888, M. Serpette alla passer
vingt-trois jours h Linxe pour y precher une sorte de
careme; voici en quels termes il en parle dans une
lettre datee du 16 avril:. Je ne suis rentri au Berceaa
que le 9 avril... J'ai &t6occup6 et trbs occup6 jusqu'au
bout. Le jour m6me du d6part, j'ai encore du parler
deux fois; la veille, quatre ou cinq fois. Nous avons
eu au moins 750 personnes de la localit6. I1 y a environ 1 200 habitants. Les enfants sont tres nombreux
dans cette contree. A Linxe m6me, il y a encore plus
d'enfants que dans les environs ; de sorte que nous
avons du laisser bien peu de monde en retard, a part
quelques bourgeois (comme l'on dit) qui ne frequentent
pas 1'6glise on presque pas. Le dimanche de Quasimodo, nous avons eu une plantation de croix avec un
petit sermon en plein air. J'ai &te bien satisfait. Le
monde est bien venu aux instructions, m&me la
semaine apres PAques, quoique presque tous eussent
d6ja fait leurs devoirs. Si j'avais a recommencer, je
m'y prendrais autrement, mais il faut faire son
apprentissage en tout. J'avais simplement assist6 i
quelques jours de mission en 1877, et je n'avais pas pa
me preparer serieusement pour cette fois, n'en ayant
pas le temps... , Et comme on lui sugg6rait 1'idc
d'aller faire un pelerinage a Jerusalem, il repond: I-e
pelerinage a Jjrusalem est assur6ment une excellente
chose; mais les pauvres Lazaristes ont bien trop a
faire pour aller se promener meme A la ville sainte. *
Les lettres Asa famille peignent bien son caractere;
en particulier celles qu'il 6crit a une toute petite
cousine Marthe. Un jour, il Iui souhaite de bien &crire,
u afin de ne pas faire comme son cousin qui n'est
qu'un barbouilleur ),. Puis il lui conseille de ne plus

-

187 -

se ficher, c parce que les enfants qui se fAchent souvent, ajoute-t-il, finissent par avoir un nez si long, si
long, si long que tout le monde en a peur... ,. Une
autre fois, il la filicite : i

Mon illustre cousine

Marthe, j'ai appris avec plaisir que tu es la premiere
pour le calcul. La raison pour laquelle je suis si
content, la voici : je suis charge d'enseigner l'arithmetique : et quand tu seras bien savante en calcul, tu
viendras m'aider. Comme tu feras une grande partie
de mon travail, j'aurai du temps de reste, et je t'aiderai
a planter des pois, puisque les pois plant6s par
toi deviennent si beaux!... » Mais l'enfant grandit
et bient6t, en 1885, il faut la mettre au pensionnat :
, II faut done, lui dit son cousin, il faut done, ma
petite Marthe, que je t'&crive une lettre pour toi toute
seule! Voila la premiere, et je te 1'envoie le jour
anniversaire de la naissance de saint Vincent. Je me
demande si tu es toujours bien gaie et bien contente.
Tu sais; on peut s'ennuyer pendant quelques jours,
huit jours ou meme dix jours; mais pas plus longtemps, sous peine de ne pas ktre considir6e comme
une grande fille. Aussi je m'imagine que tu es d6ji
habitu6e au pensionnat. On est si bien avec les bonnes
Filles de Saint-Francois de Sales, les R6verendes
Meres de la Visitation. Tu verras quelquefois des
Lazaristes; alors tu te diras : < Ce sont des freres de
o mon grand cousin, mais ils ne sont pas aussi mechants
( que lui: ils ne me taquinent pas comme lui. , II ne
faut pas oublier maman et papa et les grandes soeurs;
mais quant a tous les autres, sois sans regret. Noiron
et le Petit-Blanc ne mourront pas de faim, Bafique
non plus, et tu les retrouveras an mois d'aout. Ce sera
une petite fete pour eux et une grande pour toi. Si tu
vois notre cher oncle Descaves, embrasse-le bien pour
moi. Quand tu m'6criras, je te ripondrai; mais il y a

-

188 -

loin d'ici a Amiens et mes lettres se feront parfois un

peu attendre. Je t'envoie une image que la bonne
Mere te remettra si tu es bien accoutum6e au pen-

sionnat, et si elle est contente de toi. Mais, 6videmment, on est tres content de toi: a Amiens tu n'as plus
a commander un peu a Maman, un peu a Emilie et
beaucoup a Marie, tu n'as plus qu'i ob6ir et il est bien
plus facile d'obeir que de commander. Tu le verras
plus tard, si tu ne t'en es pas aperque encore. Courage
et beaucoup de joie, on est si bien a Amiens! , En
juin 1886, il lui recommande de bien se preparer a sa
Premiere Communion qui approche rapidement :. Tu
ne dois plus penser qu'a cet heureux jour, lui 6crit-il.
Plus tu seras bien disposee, plus Notre-Seigneur te
benira. Je pense a toi, je prie pour toi, surtout le
matin a la sainte messe. Je te dois un petit souvenir
de Premiere Communion. Tu le sais, je suis souvent
en retard; mais cette fois-ci, je veux etre en avance.
J'ecris aujourd'hui a Avignon pour qu'on t'envoie
deux petits livres, je ne doute pas qu'ils soient i
Amiens une dizaine de jours a I'avance... Bonne et
sainte Premiere Communion qui te fasse commencer
une vie toute nouvelle. Tu prieras un peu pour moi et
je le ferai beaucoup pour toi. La Premiere Communion faite, on ne doit plus etre un enfant : il faut
commencer une vie bien vertueuse et, par suite, bien
g 6n6reuse. Notre-Seigneur se chargera de te dire
lui-meme les petits efforts qu'il d6sire de toi en preuve
de ta reconnaissance. Vendredi est le grand jour pour
toi : qu'il soit vraiment ton meilleur jour, jour dont tu
garderas pr 6 cieusement le souvenir pour t'encourager

au bien dans les moments difficiles. ,
II entretient ses parents de sa vie, c'est-A-dire de
tout ce qui interesse l'oeuvre du Berceau
et des
petits ivnnements qui s'y passent. C'est ainsi que
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nous apprenons la visite de Monseigneur Fava, le
19 juillet 1885 ; c'est e prelat qui officie pontificalement et donne la confirmation a une quarantaine
d'6C1ves ainsi qu'au pere de l'un d'eux; sept 6elves aussi
ont pris la soutane. Les prix ont lieu cette ann6e-la le
17 aout; et les Dacquois, dont 20 sont des anciens
le6ves du Berceau, vinrent le 26 juillet pour I'Octave
de saint Vincent; c leur visite est toujours une fete
pour les autres, leurs anciens'condisciples n, ajoutet il; et tout le monde ajoutera « pour lui aussi ».
Une autre ann6e, 1887,' c'est une ordination qui a
lieu le dimanche de Quasimodo : 6 tonsures, 4 minor6s, 5 sous-diacres et un pretre, tous de Dax et, sauf
deux exceptions, tous aussi anciens 61eves du Berceau.
Le pr6lat consecrateur est t un 6veque de Chine,
eveque depuis cinq ans et il a trente-trois ans ,.
En 1889, il s'occupe avec M. PNmartin (qui a baisse
et ne se remettra pas n) de la. publication d'une brochure sur le lieu de la naissance de saint Vincent.
Le 26 novembre 1890, c'est la visite du Superieur
gen6ral : il y a une seance litteraire tout entiire consacr6e au bienheureux Perboyre. Puis il ajoute : " Si
vous voyez notre jeune confrere de Montdidier,
M. Bareau, dites-lui que tout le monde va bien ici et
a Dax. »
En 1892, il leur parle a d'une petition A la Compagnie du Midi pour obtenir une halte du chemin de
fer a c6t6 du Berceau n. II ne devait I'obtenir que bien
des ann6es apris, alors qu'il etait depuis longtemps
Sup6rieur.
Le Superieu
II fut nomm6 Sup6rieur en 1895. Deux 61;ves qui
revenaient de vacances le salubrent en lui disant:
u Bonjour, Monsieur le Suptrieur! Mais il releva le
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mot comme il devait le faire quelques jours plus tard
dans une lettre aux siens :- Vous meritez une reponse
immediate pour m'avoir appel6 votre tres cher cousin et
m'avoir enfin fait grace de cette denomination de
sup&rieur, que vous 6tes seuls a me donner. Je suis
rest6 pour tout le monde M. Serpette; et, a part
les ktrangers qui ne me connaissent pas, on ne me dit
monsieur le Sup6rieur que pour me taquiner, et alors
je r6ponds au coquin qui me tracasse par un grand
monsieur l'Inferieur. n Et en pleine lecture spirituelle,
il dkfendit aux 8l6ves de lui donner ce titre, et recommanda de lui dire comme a tous les autres professeurs
un simple Monsieur.
Le 19 novembre de la m&me ann6e, il achevait vingtcinq ans de sijour au Berceau; le Superieur g6enral
y 6tait et se fit un plaisir de l'aller voir, car M. Serpette ne pouvait pas marcher. Le P. Fiat se reposait
en m6me temps des tracas qu'on ne lui avait pas
menages pour sa soumission aux lois d'accroissement.
, On a tant embrouille cette question, 6crivait M. Serpette, que beaucoup de braves gens n'y voient rien.

Le T. H. P. a fait ce qu'aurait fait saint Vincent, et
il ne pouvait pas faire autrement sans ruiner toutes
les ceuvres de charit6 dont les Soeurs et nous sommes.
charges. Tout le monde ne le comprend pas. )
Deux ans apres, c'6tait le vingt-cinquieme anniversaire de la fondation du Seminaire en meme temps que
de son ordination sacerdotale (1872-1897). Ce fut tres

solennel. Le refectoire, la salle des retraites et la chapelle requrent une ornementation de circonstance. Un
ecusson paraissait plus particulierement bien choisi,
tant les paroles de Tertullien qu'on y avait inscrites
semblaient faites expres pour le a bon n P. Serpette :
Nemo tam Pater. Le T. H. P. Fiat vint et se felicita
publiquement d'avoir autrefois c6d6 aux prieres de
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M. Lacour insistant pour conserver M. Serpette an

Berceau. Quant a M. Serpette, il fut, au milieu m&me
de ces manifestations, tout aussi simple qu'i I'ordinaire. La veille de la c&ermonie, il voulut entrer au
rifectoire alors qu'on 6tait en train d'installer les
guirlandes. Un l66ve, le voyant venir, se pr&cipite
sur la porte et la lui ferme au nez. Le proced 6tait
vraiment un peu leste, mais le bon Pere devinal'excellente intention qui l'avait fait faire et se contenta de
dire : < C'est bien la peine d'etre Superieur, on n'est
meme pas maitre chez soi! n, puis il s'eloigna en souriant. Aux veux qu'on lui offrit, il r6pondit en pleurant.
On lui souhaitait, selon la coutume, de nombreuses
annees et on lui donnait rendez-vous aux noces d'or.
< Oh! dit-il, dans vingt-cinq ans oi serai-je? Si je
vis encore, je serai perclus, infirme, je ne pourrai
plus bouger : mes rhumatismes me le font bien pr6voir. Je ne pourrais qu'embarrasser les autres, on bien
plut6t je serai mort. , II fit encore cette rflexion,
(( Je ne dirai pas comme saint Vincent que je regrette
de m'etre laiss6 imposer les mains, non! Sans doute,
plus que lui, j'en suis indigne; mais pourtant je me
r6jouis d'avoir 6et ordonni pretre, car le bon Dieu a
daign6 se servir de moi pour faire un peu de bien.
Oui, i cause du bien qui s'est fait, je suis heureux! ))
Le bien a faire, voill quelle fut sa pens6e dominante
et le mobile de son inlassable devouement. C'est ce qui
l'aidait a passer des journ6es entieres, occup6 des
enfants au point de n'avoir meme pas le loisir de
remonter dans sa chambre.
Aussi, les 61eves le consid6raient tellement comme
< le Pere ,, que la maison semblait triste et vide en
quelque sorte quand il 6tait oblig6 de s'absenter : ce
qu'il faisait d'ailleurs le moins souvent et le plus bribvement possible. De meme pendant les crises de
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rhumatisme, qui lui survenaient de temps en temps
et le retenaient au lit, il semblait que la maison fit
d6capit6e. Car la lecture spirituelle, qu'il faisait luimeme tous les soirs, n'6tait plus une f&te comme avec

lui. C'est qu'il avait une facon tout a fait spkciale de
presider cette reunion. Les 616ves en g6neral la goitaient beaucoup; certains reprouvaient ce genre qui
( en soi ) n'6tait peut-6tre pas I'iddal, mais ne l'6tait-ce
pas (pour i,et ( chez , M. Serpette ? Quoi qu'il en soit,
on peut affrmer qu'avec le pittoresque de ses expressions, le laisser-aller de sa phrase, quelquefois mime
l'espece de vulgarit6 de son ton, il faisait tris bien
saisir les legons qu'il voulait donner. Un jour de
promenade, les 616ves 6taient allis k Notre-Dame de
Buglose et y avaient achet6 une foule de choses
inutiles ou futiles, sous le nez des mendiants qui se
sont donne rendez-vous 1A, comme autour de tous les
lieux de pelerinage. M. Serpette crut devoir profiter
de l'occasion pour leur donner une leqon surl'aumane.
a Ah! oui, s'&criait-il, quand mes gens se pr6senteront
devant Notre-Seigneur au jour du jugement, il leur
dira : cJ'ai eu faim et vous m'avez donn6 des pistolets:
<j'ai eu solf et vous m'avez donne des amorces... a et
il les exhorta i ne plus gaspiller leur argent.
A 1'exemple de saint Vincent, M. Serpette aimait
beaucoup les pauvres. Un jour qu'un 6lMve, mieux
partag6 que la plupart de ses camarades sous le rapport de la fortune, avait lance une malice & l'un de
ses condisciples parce que ce dernier etait de condition plus modeste, M. Serpette ne put le supporter.
Devant tous les 6leves, A la lecture spirituelle suivante, il rappela A l'ordre et i la modestie le jeune
pretentieux. u Si vous n'aimez pas les pauvres, s'6criat-il, vous pouvez sortir d'ici; oui, allez-vous-en ce soir
meme. Mais les pauvres sont notre lot a nous; nous
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sommes faits pour les pauvres : Notre-Seigneur est
venu pour les pauvres... , Une autre fois, un confrrre
vint le trouver et lui dire qu'un mendiant d6sirait le
voir pour solliciter de lui un secours. i Pour etre plus
str d'obtenir quelque chose, ajoutait malicieustment,
le confrere, il pretend mener la vie de saint Benolt
Labre! » Le bon Pere sourit, prit une piece blanche et
p'ria le confrere de la remettre au mendiant.- Le
confrere s'6tonna de cette g6nerositL a 1'6gard du
premier venu. M. Serpette ie laissa dire en tendant
toujours sa monnaie. « Le pauvre! conclut-il, grand
bien lui fasse! - Le confrere fut bien oblig6 de

s'ex6cuter, il prit la piece, mais grommela en s'en
allant: o Benoit Labre ! Benoit Labre! il ferait bien
mieux de travailler!i
On comprend qu'une telle
compassion ait ete plus d'une fois exploitee par les
escrocs.
Sa bonte s'6tendait a tous : un ancien domestique
de la maison qui. aprbs son depart, avait eu plusieurs
fois recours k lui, disait plus tard dans sa reconnaissante simplicit6 et les larmes aux yeux : o Oh ! cet
homme, c'6tait la bont6 mime, c'etait un saint! ,
Aucune misbre, aucune infortune ne le laissait insensible; tout de suite devant une 6preuve ou une souffrance plus grande, les larmes lui montaient aux yeux.
MWme s'il etait fictif, le malheur qu'on lui racontait
le faisait pleurer : combien ont et6 temoins de ce fait
aux seances litt6raires!
Un 61lve de troisibme 6tait gravement malade et
ne se doutait pas du danger qu'il courait. M. Serpette
le lui donna A entendre sans lui rien dire, uniquement
par l'inqui6tude que l'on voyait en lui et la peine
qu'il semblait 6prouver de plus en plus vivement. Plusieurs fois par jour, il se rendait aupres du lit du
malade, il lui demandait ce qu'il voulait et il eCt fait
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tout au monde pour lui faire plaisir. 11 lui envoyait
des condisciples pour lui tenir compagnie et il ecrivait
i sa famille presque chaque jour les lettres les plus
touchantes. Ces lettres tomberent ensuite entre les
mains de l'l66ve parti en convalescence chez lui. u Je

pleurais en les lisant, racontait-il ensuite, tant elles
d6bordaient d'affection pour moi, de dilicatesse pour
mes parents et de d6sir de me voir bientbt gu6ri. Je
me souviens de la soudaine reflexion de mon pere a
qui je parlais de M. Serpette : " Tu n'as pas besoin
4 d'en dire tant,je vois ce que c'est : c'est un autre
c saint Vincent. ,

Et quand la mort venait lui enlever un elive, quelle
douleur n'6prouvait-il pas! Tout le monde au Bercean
a pu en atre timoin a plusieurs reprises; cependant,
il se consolait par des pensees de la foi et se plaisait i
en tirer une leqon pour les autres en rappelant les
vertus ou la patience du defunt durant sa maladie.
Dans de semblables circonstances, les personnes du
dehors voyaient clairement combien il prenait part i
leur epreuve. Le cas typique fut celui du fonctionnaire
qui venait de perdre son ils unique Ag6 d'une quinzaine d'ann6es; sa charit6 lui fit pratiquer a la lettre
ce que dit saint Vincent. (Conf6rence du 3o mai 1659,
t. XII, p. 270, 6dit. 1924 par M. Coste, C. M.) a Le

quatrieme effet de la chariti est qu'on ne saurait voir
souffrir quelqu'un, qu'on ne souffre avec lui; on ne
saurait le voir pleurer, qu'on ne pleure aussi. ) Un
autre eft peut-&tre essay6 de rappelera ce pere eprouv6
quelque principe de foi; mais 6 tait-ce bien A propos
avec ce brave paysan, , catholique a gros grains )?
M. Serpette ne put rien dire, mais alla au lit mortuaire, s'agenouilla pour une courte pribre et ne put
retenir ses larmes sans doute a la pensie de la tristesse des parents. En 191, i la mort du bon PNre
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Serpette, le fonctionnaire etait 1k un des premiers et
disait n'avoir jamais oubli6 cette visite qu'il avait reque
a la mort de son fils. Voici comment il essayait de
-consoler une de ses cousines qui venait de perdre sa
file ainie : i Quand j'ai recu, hier, la lettre de Marie
(soeur de la morte, Emilie) m'annoncant la triste complication, le sacrifice 6tait done d6ji accompli...
Emilie 6tait votre bras droit. La chere enfant a eu une
vie trop courte, mais une vie douce et calme aupres
de vous, une vie bien innocente dont le souvenir doit
etre pour vous une consolation. Demain,Notre-Dame
des Sept-Douleurs on Compassion de la tres sainte
Vierge, je dirai une premiere messe pour notre chere
d6funte; mais je prie bien aussi pour vous... Quand
vous en aurez la force, parlez-moi un peu des derniers
urs de celle qui nous a precedes dans l'autre
vie et nous y attend. Si elle se trouve pr6serv6e de
bien des amertumes, sa perte ne vous apporte pas
moins une amere douleur. Que la tres sainte Vierge,
Mere d6solbe, vous soutienne dans cette rude epreuve! )
Quelques jours apres il reprenait la plume pour rassurer la maman affol6e de voir sa seconde fille menac6e de suivre sa soeur : i Je ne suis pas medecin, mais
je crois que l'etat de Marie, pris a temps, n'est pas
grave. Il est le resultat des fatigues occasionnees par
la maladie d'£milie, du grand chagrin amend par sa
mort et aus.i du travail auquel Marie s'est livree avec
trop d'ardeur dans ces derniers temps. Marie doit 6tre
tout a fait sans force. II faut qu'elle se menage beaucoup, qu'elle se soigne, qu'elle 6vite un surcroit de
fatigue : il faudrait aussi que, faim ou non, elle prit
quelque chose entre ses repas, presque rien, mais
pourtant quelque chose qui la soutienne un peu. J'ai
passe par cet 6tat, et si je n'avais pas pris ce dernier
moyen que j'indique, je ne me serais pas tir6 de cet
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etat de langueur. Durant plusieurs semaines et a plusieurs reprises, il me fallait prendre un biscuit avec
un peu de vin, de temps en temps, sous peine d'etre
incapable de rien faire et mnme de manger aux repas
sans cette precaution. Ne vous pr6occupez pas trop
de cette situation de Marie, mais soignez-la bien; ou,
pour mieux dire, obligez-la a se laisser soigner et i
ne pas se fatiguer malgr6 le travail qu'elle verra a
faire. Mais c'6tait surtout quand on venait lui ouvrir son
cceur, lui confier ses peines ou encore lorsqu'il devait
annoncer une nouvelle penible qu'il devoilait tout son
amour paternel. Que n'aurait-il pas fait alors pour
consoler! C'6tait surtout a ces moments-lI que I'on
sentait combien v6ritablement il avait pour ses infirieurs ou ses subordonnis, 6e1ves ou confreres, collaborateurs ou domestiques, un cceur de phre. (e J'en
sais quelque chose ), disait un confrere qui ajoutait
lui devoir sa vocation a plus d'un titre. Nombreux en
effet sont ceux qui lui doivent leur vocation, soit qu'il
ait maintenu leur sante defaillante, soit qu'il les ait
sauves d'une crise morale. Un enfant, qui se trouvait
dans ce dernier cas, fut traitnun peu vivement; mais
l'6vinement prouva que c'6tait la bonne mbthode a
employer dans les circonstances. Cet eleve avait &crit
a sa tante (la seule parente qui lui restit) qu'il voulait
quitter le Berceau, qu'il n'avait pas la vocation eccl 6 siastique, etc. M. Serpette l'appela et lui dit. o C'est
vous qui avez 6crit cette lettre? - Oui, Monsieur.
- Eh! bien, la voila, n dit-il en la dechirant et en
lancant les d6bris au feu. L'enfant sortit de IU bien
decid6e rester. M. Serpette, du reste, connaissait bien
son monde et n'employait pas avec tous les m&mes
procedds. A plusieurs qui voulaient cesser leurs etudes
pour se faire frires coadjuteurs, il se contenta de
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repondre : Ce n'est pas votre voie, vous feriez une
folie et ne persev6reriez pas! ), Avec certains, il d6ployait toutes les industries que lui sugg6rait son coeur
si riche et ii montrait une tendresse vraiment maternelle. Plusieurs anciens 61bves avaient kt6 contraints
de rentrer dans le monde pour raison de famille ou de
sant6. Chaque fois qu'ils venaient le voir, ils 6taient
recus a bras ouverts, its sentaient qu'ils n'avaient pas
perdu l'affection de leur pere, qu'ils pouvaient toujours
lui ouvrir leur coeur et ils s'en retournaient tout
encourages pour les luttes suivantes. Il en aida plusieurs, quand les obstacles 6taient tomb6s, a entrer
dans le clerge s6culier; d'autres, forts de son appui et
de ses recommandations auprbs des Sup6rieurs, ont
pu entrer en communaut6. II s'occupait ainsi de vocations tardives pour ainsi dire, mais sans en employer
le mot. Quelquefois cependant il fut contraint de leur
refuser ce qu'ils souhaitaient tant, soit parce qu'il ne
pouvait en conscience l'accorder, soit parce que la
sante des solliciteurs 6tait incompatible avec la vie en
commun : mais onrvoyait bien alors que cela lui cofitait et lui faisait au moins autant de peine qu'aux int6resses, de sorte que ceux-ci ne pouvaient lui en vouloir,
ni lui diminuer leur confiance.
II rencontra encore bien d'autres consolations de
nature diverse parmi les anciens e6ives.
Sa grande joie 6tait de voir la maison au complet;
vers 1899 il fit allonger d'une douzaine de metres les
deux ailes de 1'6tude et du r6fectoire, afin de pouvoir
admcettre encore plus d'e61ves. Le 19 juillet 6tait pour
lui un jour tout a fait exceptionnel : les rh6toriciens
devaient rev6tir la soutane! Des la veille au soir, il
les conduisait a la maison de saint Vincent et IA il
tenait a b6nir lui-m&me leur saint habit. C'etait pour
lui un vrai triomphe, presque aussi grand que celui du
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pontife qui vient d'ordonner prktres une couronne de
levites.
II communiqua un jour a tout le monde, commeayant
it6 un grand sujet de consolation pour lui, lhonnktet6
et la reconnaissance d'un ancien eleve. Celui-ci lui
6crivait, sinon avec les memes expressions, du moins
en termes equivalents, la pensee exprim&e par saint
Vincent (cf. edit. Coste, 1923, t. IX, p. 495) : C
C'est la
maison oh j'ai 6t6 l6ev6; on m'a fait la charit6 de m'y
recevoir ct accueillir)) alors que mes parents ne pou-

vaient payer les frais de mon instruction; , il est bien
raisonnable que je contribue aux depenses pour que
l'on puisse continuer cette meme charite a ceux qui
viendront apres et que la maison ne cesse point, ni ne
discontinue point le bien qu'elle a commenc6. , Et iI
joignait a sa lettre le prix de sa pension pour tout le
temps de son sejour avec l'int6ret calcule
depuis une vingtaine d'annees.

a 5 p. too

Tout ce qui pouvait aider au developpement de
1'ceuvre du Berceau lui 6tait une joie; de meme tout ce
qu'il croyait devoir mettre obstacle a ce meme d6veloppement lui 6tait tres p6nible. C'est ainsi que lui, qui
6tait d'une si grande soumission pour tout ce que d6siraient les Sup6rieurs, a dfi avouer qu'il lui en avait
bien cotde pour obeir un jour aun ordre du Sup6rieur
gendral. C'6tait en I'annie 1897-1898, M. Fiat lui dit
de transformer son 6tablissement en 6cole apostolique
le plus complktement possible. II eut beaucoup de,
peine i se resigner a faire imprimer sur les prospectus
ce mot d'ecole apostolique. II ne comprenait ni la raison de ce changement, ni les avantages qu'on se figurait en retirer et il euit d6sire qu'on lui laissit le titre
de petit seminaire pour les enfants pauvres. c Comment voulez-vous qu'ils se decident a quatorze oa
quinze ans, disait-il; et pour s'en aller ou ? continuer
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dans un autre petit s6minaire ? avec quoi ? qui paierait
leur pension?... Bien des vocations a la Compagnie
ne se sont declarees qu'assez tard, etc. n Et il aurait
voulu continuer de garder les 61eves jusqu'i leur rhbtoriquc, quel que fit leur dessein. (( D'ailleurs, ajoutaitil, parmi ceux qui sont entres dans le clergi seculier,
un bon nombre nous font honneur, font honneur au
Berceau, font m-me du bien A la maison par I'estime
qui en rejaillit sur elle et par les 6lves qu'ils nous
procurent. , II fit du moins en sorte que cette nouvelle
mesure n'eut pas d'effet r6troactif, et il laissa tranquilies ceux qui 6taient deji dans la division des grands
ou allaient y passer,de sorte que,jusqu'en 1900-1901,
plusieurs rhetoriciens entrbrent dans le grand seminaire de leur diocese.
Au moment des expulsions, on remarqua qu'il se rendait chaque soir pour y prier a la maison de saint Vincent. Tandis que I'on prenait certaines pr6cautions a
ce sujet, on a dit qu'il y repugnait beaucoup : il 6tait,
semble-t-jl, tres optimiste. Un ani avant que la Congr6gation fft mise dans l'obligation de quitter les
grands s6minaires, il protestait fortement contre les
craintes qu'un confrbre 6mettait a ce sujet. Mais pour
ce qui concernait le Berceau, il 6tait on ne peut plus
confiant en la protection de saint Vincent. 11 ne faudrait pas croire cependant que cela l'ait emp6ch6 de
prendre" ses mesures dans le cas oi il serait contraint
de quitter le Berceau; la preuve en est dans cette
lettre qu'il 6crivait le 24 avril 1904 : t Ma bien chere
filleule, Je vis et suis en bonne sant6. Je n'ai 6t6
arr&t6 que de la mi-novembre a la mi-d6cembre; et
les soucis devaient y 6tre pour leur grande part.
N6anmoins tout marche au Berceau comme si rien ne
menacait. A part notre 6cole apostolique, le reste n'a
rien A apprehender...; le 17, je suis parti pour I'Es-
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pagne, emmene par le visiteur de cette province qui,
dans sa bont6 excessive, tenait a me montrer avant de
la terminer, a l'int&rieur, la batisse qu'il nous offre
pour rotre ecole apostolique si elle est forc6e de quitter
le Berceau. II voulait savoir de moi oit ii devait placer
les cloisons, etc. Je lui ai dit que si jamais nous
allons i Murguia, province de Vitoria, nous nous installerons tres facilement pourvu que nous trouvions au
second de quoi 6tablir un dortoir. Vitoria est 6loign6
de la frontiere comme Dax 1'est de Bordeaux; mais
Murguia est encore a 20 kilometres de Vitoria (voiture).
On nous offre une aile toute neuve de 60 metres de
long sur i5 metres de large, avec deux 6tages : c'est
immense. Et l'on nous offre beaucoup plus, si nous vouIons. La chapelle est tres grande. La maison de forme
carrie avec cour int 6 rieure mesure 60 metres de facade
de chaque c6t6 exterieur et 3o metres de facade sur
la cour interieure. Elle est dans une propri6t 6 de
7 hectares plantee d'arbres. C est splendide... , Par
une consequence naturelle, il se montrait d'une grande
reconnaissance envers les bienfaiteurs de l'ceuvre. Il
recommandait aux pribres des 61ves M. Cornuau,
ancien pr6fet des Landes au moment de la loterie en
faveur du monument commemoratif Ba lever en I'honneur de saint Vincent. Une annie, ce bon monsieur,
alors i la retraite depuis longtemps, vint voir les
e61ves; M. Serpette les exhorta a payer la dette de
reconnaissance qu'on lui devait en priant bien pour
lui; de son c6te, le venerable visitcur leur envoya une
telle quantite de giteaux et des plus fins qu'on aurait
pu entretenir tout l'etablissement pendant un mois,
au dire de M. Serpette, avec la somme qu'il avait du
y consacrer.
A Pouillon, il faisait reciter un De Profundis a la
petite chapelle pour les donatrices du chateau.Jamais
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il n'omettait non plus de conduire les enfants au
cimetiere des le debut de chaque sbjour dans cette
propri 6et des Pemoli6 de Saint-Martin. II tenait . ce
qu'une des premieres promenades fHt consacrie a
aller faire une priere sur leur tombe; du reste, tant
que ses jambes le lui permirent, il se chargea d'y conduire lui-m&me les 616ves. II conserva quelque temps
avant de les donner a la comtesse de Barrau) deux
portraits reprisentant les ascendants des donatrices.
Or un jour, un 616ve vint a plaisanter la mine et surtout les costumes d6suets de ces personnes d'un autre
temps. M. Serpette le reprit s6rieusement comme s'il
craignait qu'il ne naquit de 1l une espece d'ingratitude.
La reddition des notes qu'il faisait chaque semaine
6tait le digne pendant des lectures spirituelles. Pour
donner ses avis, il prenait les choses de tres loin,
de sorte que, durant tout son d6but, on se demandait
oi il voulait en venir. Il est vrai que, d'apres la
maniere dont il etait appel6, 1'l66ve pouvait dej&
deviner le sentiment qui l'animait a son egard : 6tonnement, disapprobation, disir de lui faire honte. Pour
les manquements plus graves, ii y avait une reprimande tant6t comique, tant6t plus serieuse. Mais
quand il enflait la voix (et il l'avait forte), alors le
pauvre patient pouvait s'appr&ter a recevoir les
reproches les plus sanglants et les plus 6trangement
appliques. I1 avait certaines epithetes qu'il accolait
habituellement a certains noms : c citoyen un tel ,,,
( mon neveu X n, mais surtout a mon cousin ,. On
avait remarqu6 que, d'ordinaire, les ( cousins e6taient
en assez mauvaise posture et, en g6niral, quand 1'6pithete 6tait assez vivace, ils ne demeuraient pas longtemps au Berceau. Mais il faut avouer qu'il aimait
bien mieux donner des f6licitations ou des recom-
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penses que de blamer. II avait pour ses enfants des
delicatesses touchantes. Pendant les grandes chaleurs
de I'et&, il circulait la nuit dans les dortoirs qu'il s'efforcait de rafraichir en arrosant le parquet, et, da
mxme coup, il prolengeait la surveillance aux depens
de son repos. Aussi ne le croyait-on pas beaucoup
quand il disait que le Superieur est toujours le dernier
a savoir ce qui se passe dans sa maison; au moins pour
lui, le proverbe n'etait pas exact : il voyait beaucoup
par lui-meme et semblait deviner encore davantage.
Au refectoire, les jours de fete, il aimait ajouter a
l'ordinaire un petit supplement : souvent c'6tait ungateau qu'il partageait et distribuait lui-meme aux
6ýlves; chacun d'eux recevait sa part accompagnee
d'une petite reflexion calme, sentencieuse ou s6vere.
I1 est all6 jusqu' preparer des especes de liqueurs; il
6tait tout heureux de faire ces preparations. Assis
sur son prie-Dieu, il s'entourait de bouteilles et de
bocaux; puis commencait alors toute une s6rie de.
melanges dans lesquels entrait naturellement une
notable quantit6 d'aqua simplex. I1 procedait a ces
operations lentement, avec soin, comme un veritable.
liquoriste. Et quel heureux moment pour lui encore,
celui de la distribution : vers la fin du repas, il venait
verser de ses propres mains dans chaque verre
quelques gouttes du pricieux 6lixir qui finit par etre
baptis6 (a son grand plaisir du reste) la a Serpet'
tine ,... Pour les ýlives qui avaient obtenu le tableat
d'honneur avec mention Tres Bien trois mois durant,,
il avait institu6 un goiter qui, primitivement, avaitl
lieu en promenade; puis a la maison pour 6viter le
melange des deux divisions : il fallait le voir en:
pareilles circonstances faire lui-meme les parts, absolument comme une mere de famille r6partissant des,
friandises entre ses enfants.
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Pour entretenir 1'esprit de famille, il savait parsemer 1'ann6e de petites r6jouissances.ý C'est toujours
fete au Berceau n, disait quelqu'un A un futur l6;ve.
En effet, c'6tait toujours fete, car tous y 6taient heureux; et avec quel plaisir les ancicns klves rappeUent
ces beaux jours! En dehors des fetes liturgiques et
des c6remonies de la chapelle, il y avait des recr6ations plus longues, Deo gratias au repas, promenade
accord6e A I'improviste. Puis, a certaines 6poques,
les seances litt&raires, la lIterie en faveur de la.
Chine, etc.
11 ne faudrait pas croire cependant que cette bont6
de M. Serpette ffit sans merite de sa part. On peut
dire avec saint Vincent. (c Qui atrait fait 1'anatomie
(de M. Serpette), comme on a fait quelquefois des
saints qu'on a ouverts pour voir ce qu'ils avaient dans
le coeur, oiu souvent on trouvait les marques de ce
qu'ils avaient davantage aim6 pendant leur vie ),, (confir. 18 avril 1659 p. 200 edit. 1023 par M. Coste,
C. M.) aurait certainement trouv6 dans le sien I'image
du Berceau de Saint-Vincent de Paul. Mais on y aurait
probablement trouvi aussi des traces de la violence
qu'il avait di se faire pour Atre habituellement calme
et doux, car il n'6tait naturellement pas exempt de
certaines vivacites. Plusieurs fois, A l'exemple de
Notre-Seigneur, bien qu'avec moins de perfection
sans doute, il lui arriva de se mettre en colkre. II est
a parfois expedient, nous dit encore saint Vincent
(conf6r. 28 mars 1659, t. XII, p. 187 edit. 1924 par
M. Coste, C. M.), que l'on t6moigne de la colere,
qu'on crie, qu'on reprenne, qu'on chitie; mais les ames
qui ont la vertu de douceur ne font pas ces choses
par emportement de la nature, mais parce qu'elles
pensent qu'il le faut faire comme le Fils de Dieu qui
appela saint Pierre a Satan n, qui disait aux Juifs
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( Allez, hypocrites! ,non une fois, mais plusieurs; et,
en d'autres rencontres, il chassa les vendeurs do
Temple, renversa les tables et fit d'autres signes d'un
homme courrouc6. ,
Lucien BOUCLET.

(A suivre.)

UN BEAU CINQUANTENAIRE

Elle fut vraiment grandiose la fete de reconnaissance qui se deroula dans notre chore paroisse le
dimanche 21 octobre, a l'occasion du cinquantenaire
de l'arrivie ý Auberchicourt des Soeurs de Charit.
A la voix de son zl66 pasteur, la paroisse entiere
avait compris quelle dette de reconnaissance eile avait
a payer a celles qui, depuis un demi-siecle, ne cessent
de faire le bien par leurs soins, leurs prieres et leurs
sacrifices. Aussi, eut-elle a cceur de s'associer A lui
pour offrir a ces humbles religieuses le pieux tribut
de sa profonde gratitude. Mais c'etait a Dieu surtout,
a Celui qui avait fait pour elle de si grandes merveilles
- fecit mihi magna qui potens est - que la paroisse
venait offrir ses actions de graces.
Le matin, une foule nombreuse et recueillie se pressait autour de l'autel transform6 en un v6ritable parterre de fleurs - parterre terrestre sans doute, mais
symbole de ce parterre divin ohi croissent ces petite
fleurs exquises que sont les Sceurs de Charit6 - po•.
y recevoir le Dieu de 1'Eucharistie, le Dieu dec,
sacrement d'actions de graces.
A la grand'messe, 1'6glise 6tait trop petite pour cowf
tenir la foule venue plus nombreuse encore que fI
matin pour assister et participer au divin sacrifice de
Celui qui seul peut donner l'amour et le courage du
sacrifice. Sous l'habile direction de Messieurs He11
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et Leon Declercq, la chorale des demoiselles ex6cuta
la messe de Papin. Apres l'1vangile, M. l'abbW Leduc,
enfant de la paroisse et superieur de l'lnstitution
Notre-Dame-des-Victoires a Roubaix, prit la parole.
Dans un sermon plein d'6loquence et par lequel il fit
vibrer a l'unisson du sien les cceurs de ceux qui
l'Acoutaient avec une religieuse attention, il retraca
les merveilles de charit6 accomplies par les Sceurs
d'Auberchicourt. II rappela la terrible persecution
religieuse dont elles furent victimes et qui leur enleva
ce a quoi elles tenaient le plus : 'enseignement de la
jeunesse. Dans un magnifique mouvement oratoire, il
fit alors des voeux pour que bient6t la France remette

a leur place ces bonnes Franfaises,munies aprls tout
comme les autres de leurs dipl6mes officiels. Puis, en

termes vibrants et pleins d'6motion, nous parlant du
sacrifice de celles que le monde traite de folles, il
nous invita non seulement a tomber en admiration,
mais encore A nous agenouiller, dans un sentiment de
reconnaissance, devant ces divines folies apparentdes 4
la sublime folie de Celui qui se laissa clouer sur I'arbre

de la Croix. Car ces folies, dit-il en d6gageant les
lemons de son sermon, c'est Dieu qui d'abord les leur
inspire par l'appel a la vocation religieuse, et qui
ensuite leur donne la force, dans la priere et dans
1'Eucharistie, d'en &tre les h6roines. Que Dieu soit
done glorifi6 et que la sainte Iglise soit filre de posseder en son sein de tels enfants!
La f&te se termina au patronage Saint-Joseph par
une belle soiree r6cr6ative donn6e par les demoiselles
de la reunion dominicale dirig6es par. une.soeur que
la discretion m'emp&che de nommer. Disons seulement
que le Miracle des Fuseaux fit couler les larmes de

toute l'assistance et que ce beau drame nous rappela
les vertus de nos Sceurs : le travail, la priere, le sacri-
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fice. La comrdie Express-Mariage,rendue avec le plus
parfait naturel et par des actrices d6ja exp&rimenties,
nous fit passer ensuite quelques moments de franche
et saine gait6.
Enfin, avant de presenter aux bonnes religieuses les.
cadeaux que leur offrait la gen6rosit6 toujours inlassable des paroissiens, M. le Cur6, dans un discours
de circonstance, adressa aux Sceurs un chaleureux
merci en son nom, au nom de ses pr6d6cesseurs, t dont
elles furent toujours les auxiliaires intelligentes et
divoudes ,,,
au nom des demoiselles de la reunion:
dominicale, au nom de tous les paroissiens vivants,
enfants, vieillards, malades; au nom enfin des difunts
beneficiaires au moment de leur mort de la charitable
assistance des bonnes religieuses et qui, a du sein de
la gloire c6leste, chantent a leurs bienfaitrices un.
hymne 6ternel de reconnaissance n.
De cette belle fete nous garderons longtemps un
bon souvenir, et nous esperons qu'elle aura tourn6 A
la gloire et a la louange de Dieu, in gloriam et laudem Dei.
(Bulletin d'Auberckicourt.)
AURILLAC
NOCES DE DIAMANT

La ville d'Aurillac a c6lebri, vendredi 25 janvier,.
les noces de diamant de soeur Picat, superieure des
Filles de la Charit6 de la rue d'Aurinques.
Depuis soixante ans, la v 6 ndrbe religieuse se
d6voue aux orphelines qui forment sa famille d'adoption et dirige plusieurs ceuvres de bienfaisance dont
b6nificient les pauvres de la ville : pouponnibre,
ouvroir, patronage, maison d'accueil pour les jeunes
ouvrieres, etc.
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Une messe solennelle a 6t6 cilibrbe, vendredi matin,
en l'6glise Notre-Dame-aux-Neiges, par Mgr Lecoeur.
M. l'archipretre Lagarrigue a prononci l'iloge de
la v6n6rie jubilaire. La b6nediction papale, envoyee
par t6elgramme, fut transmise a sceur Picat par
iMgr l'~veque.
La plupart des families d'Aurillac s'itaient fait un
pieux devoir d'assister a cette chr6monie pour t6moigner leur respectueuse admiration et leur gratitude &

soeur Picat, ainsi qu'A toutes les Filles de saint Vincent -de Paul, profond6ment aimees parmi nous.
Puisse 1'exemple de ces nobles femmes rappeler aux
generations priv6es de la foi religieuse que nul ideal
humain ne saurait atteindre aux sublimes hauteurs
gravies par les v6ritables disciples du Christ.
(Liberti du Cantal.)

L'CHO DE SAINT-WALFROY

Revue mensuelle du Plerinage et de la Confrbrie
(5 francs par an),sous la direction de M. le Chapelain
de Saint-Walfroy, par Margut (Ardennes).
Les Lasaristes 4 Saint-Waltroy. - Les pretres de la
Congr6gation de la Mission, dite 4 des Lazaristes ),
fond6e par saint Vincent de Paul, exercerent leur
ministire & Saint-Walfroy durant quarante ans, de
1868 a 19o9. Durant ce laps de temps, deux Sup6rieurs
seulement dirigerent les oeuvres du phlerinage, deux
hommes de qualit6s diverses sans doute, mais qui
surent, chacun I sa maniere, conqu6rir Ia confiance
et 1'estime, plus que cela, la sympathie de I'autorit6
dioc6saine de Reims, comme aussi des pretres et des

fidrles des Ardennes et des r6gions limitrophes, Verdun, Namur et Luxembourg. On parle toujours et avec
quelle v6n6ration,' du bon Pere Flagel, et on parlera
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longtemps encore de I'aimable et ardent PNre Bonlanger... Depuis 1857, M. Rondeau 6tait a Saint-Walfroy et, sous la b6endiction paternelle de S. Em. le cardinal Gousset, et son active et pratique protection,
avait 6difi6 l'eglise et bAti l'aile adjacente qui servit
depuis de residence aux chapelains. L'6minent archeveque 6tant mort en 1867, son successeur, Mgr Landriot, voulant « assurer I'avenir de cette oeuvre si
importante et au succes de laquelle il s'int6ressait tres
vivement ), jugea que le meilleur moyen 6tait d'en
confier la direction a une Communaut6 et s'adressa
aux Pr&tres de la Mission. II les connaissait bien et
avait nou6 avec l'un d'eux d'6troits liens d'amiti :
celui qu'il avait vu a l'ceuvre comme Superieur di
Grand Seminaire de sa pr6cedente ville 6piscopale de
La Rochelle, lui fut accord6 pour presider au pelerinage et travailler a sa prosperit6. Tout d'abord seal
avec un frere coadjuteur, le frere Antoine Rouchy,
M. Flagel, aide de l'exp6rience de M. Rondean,
nommr cure du village voisin de Bievres, se mit 1
I'ceuvre sans retard. Soutenu par la protection et la
confiance sans reserve de Mgr Landriot, par 1'estime
croissante du clerg6 environnant, par la collaboration
assez rapidement survenue de deux de ses confreres
(M. Boulanger et M. Gougnon, en 1873; en 1874,
M. Gougnon fut remplac6 par M. Philibert Perroud),
il transforma en peu de temps la sainte Montagne. II
apporta tout d'abord des ameliorations d'ordre spirituel : regulariser les exercices de piet6 en usage;
6tablir les trois neuvaines de l'Ascension a la Pentec6te, de la Nativit6 de la sainte Vierge, de la fete de
saint Walfroy a la Toussaint, et le triduum de saint
Jean-Baptiste :tels furent ses premiers soins. Alors,
deux fois par jour, un missionnaire adressait la
parole aux fideles, n'y efit-il & l'Iglise que quelques
I."
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bonnes femmes, et M. Flagel, en cela comme dans le
reste, savait donner l'exemple. L'annee meme de son
arrivee, il publia une ( Vie abr6gee de saint Walfroy ),
extraite de l'Histoire de l'Iglise de Rohrbacher, mais

a

laquelle il ajouta des indications pour faire un
fructueux pelerinage, diverses prieres et un cantique
au saint. L'ann6e suivante paraissait une notice plus
complete sur la vie de saint Walfroy et la restauration
de son culte. Aussi, d'un ouvrage plus important,
kcrit par Mgr Tourneur en 1874, on pourra dire :
<Cette etude itait en meme temps un hommage rendu
au d6vouement d'un pretre v6ndrable, M. l'abb6 Flagel, ami de Mgr Landriot... qui venait en 1868 de
prendre la direction du pelerinage et lui donnait un
admirable d6veloppement. , Pour faciliter I'ceuvre
spirituelle, M. Flagel se mit a perfectionner de merveilleuse facon l'oeuvre materielle. II fallait un abri
pour les pelerins. IL entreprit de construire une h6tellerie, paralllement a l'habitation des chapelains, et,
au lieu de la masure minable, reste de la residence
des anciens ermites d6tach6s d'Orval, des chambres
assez nombreuses et fort proprettes rendaient facile
un sejour aussi prolong6 qu'ils le voulaient a ceux qui
d6siraient demeurer pour des retraites ou des neuvaines. Plus tard .les deux ailes furent rejointes par
un nouveau bitiment qui enfermait une cour intirieure dans un quadrilatere semblable aux anciens
cloitres monastiques. Nous passons sur les details de
ces adaptations : porte monumentale, grille 6elgante
de fer forg6 s6parant la partie r6serv6e t la Qommunaut6 de celle consacr6e aux pelerins, belle horloge, etc., le tout du meilleur gout et denotant un
sens pratique remarquable. Tandis que s'erigeaient
ces constructions, on voyait s'elever sur la' partie la
plus en vue de la montagne, une colonne de pierre,
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haute de sept metres, sur le sommet de laquelle se
dressait une statue colossale de saint Walfroy, debout,
la croix . la main et dans 1'attitude de la predication.
Le 21 avril 1869, devant une foule evalu6e a plus de
3oooo personnes, Mgr Landriot benit solennellement
ce monument. La petite fontaine a l'eau de laquelle
la pieti des pelerins attribue une surnaturelle efficacite fat abrit6e par un petit idicule de pierre. Puis
ce fut le pavilion de saint Michel, ainsi nomm6 parce
qu'il etait surmonte de la statue du saint Archange,
qui fut biti en un endroit oi I'on jouit d'un incomparable panorama sur la Belgique et la vallee de la
Chiers. C'est l1 que Mgr Landriot aimait a aller se
reposer.
L'6glise du pilerinage 6tait terminke sans doute;
quant au gros ceuvre, lorsque M. Flagel prit possession de son poste, mais il reva de I'embellir. Apris
des peintures, insuffisantes a son gre, il fit 6taolir sur
les parois du sanctuaire de belles mosaiques. II renouvela les petits autels du Sacr6-Cceur et de Notre-Dame
de Lourdes, fit placer des balustrades de pierre,
les confessionnaux, la chaire et la tribune. A l'autel
primitif, trop modeste, en fut substitu6 un autre en
pierre richement travaillie et orn6e, au-dessus duquel

fut pratiquie une niche, oh, dans un jour mystbrieux,
rayonne doucement une statue de saint Walfroy porte
au Ciel par les anges. Ce que fut la solennite de la
consecration de cet autel, le 29 juin 1873, l'icho du
mois d'aoft 1922 nous le redisait en reproduisant un
article, du Courrier des Ardennes, date du II

juillet

1873. M. Mailly, procureur g6enral des Lazaristes,
qui avait accompagnA son Superieur gendral le
P. ltienne et M. Peyrac, premier assistant de la Congregation de la Mission, en fait un recit d6taille dans
les Annales de sa famille religieuse (t. 38, p. 524 sq.),
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Malgr6 la chaleur intense, le concours de peuple fut
etonnant. Nombre de pr&tres, qui eussent desir6 venir,
en furent empch6s cependant par les n6cessit6s du
ministere, ce jour etant un dimanche. Apres la cons&cration de l'autel, une procession sortit de la chapelle
et, du haut d'une estrade etablie en plein air, Mgr Landriot prononqa un eloquent discours. A noter ce passage s'adressant au P. Etienne et a ses enfants :
41Monsieur le Sup6rieur g6enral, combien je vous remercie d'avoir bien voulu embellir cette f&te par votre
presence! Vous savez depuis longtemps ma profonde
affection pour vous et ma vin&ration pour les dignes
enfants de saint Vincent de Paul. Je suis avec vousconvaincu que le meilleur moyen pour le clerge de
reprendre son empire sur les ames, c'est de se penetrertous les jours davantage de l'esprit de saint Vincent:
esprit d'humilite, d'abn6gation, de douceur, de ditachement des choses de ce monde. Je suis convaincu
que la meilleure et la plus active propagande, c'est la
pratique des vraies vertus 6vangeliques, dont la vie
de saint Vincent nous offre le si touchant module. Ce
n'est pas une des moindres raisdns du bonheur quej'6prouve a poss6der de vos enfants dansmon diocese,
de ces pr&tres simples et devoues qui font le bien sans.
bruit, qui 6vangelisent mon troupeau; de ces admirables Filles de la Charit6, dont la vie est .un autre
genre de predication tres efficace. Je suis tout particulierement heureux d'avoir une petite colonie de ces.
ap6tres sur cette montagne qui domine tout mon diocese, ain de pouvoir dire a mon clerg6 : a Regardez
sur la montagne o& respire 1'esprit de saint Vincent;
et que cet esprit divin se repande partout, et spiritus
in ommi regione spirat. ,
Apres le discours de Mgr I'Archeveque, M. Mailly
celbre la sainte Messe au pied de la colonne, a par
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un soleil ardent, qui, ajoute-t-il, contrastait singuliUrement avec le froid excessif dont souffrait autrefois
le stylite ,. c La grand'messe, dit-il encore, vigou-

reusement chantee par plusieurs de MM. les Cures
ardennais, se termine vers les onze heures. - La foule
se dispersa gaiement sur les flancs de la montagne et
dans le petit bois. 11 faut dire, en effet, que soucieux
d'attirer les fiddles, M. Flagel s'ing6niait a creer le
plus de facilites et de commodit6s possibles. Et sur
le plateau aride, il avait fait planter des arbres et
forme des bosquets qui, des lors, promettaient ombre
et agrement. Dans la soiree, le P. Itienne 4 voulut
adresser quelques mots a cette population croyante et
empressee. Son coeur s'6pancha et, apres avoir parlI
de saint Walfroy convertissant les ames par 1'exemple
de sa vie austere et mortifide, il montra saint Vincent,
le coeur embras6 du mmre feu de 1'amour divin, allant
a la conquete des ames par d'autres moyens, par l'activit6 de la charit6. Les saints de tous les ages ont tous
puis &k
la mime source, au Coeur de Jesus, le zele qui
les enfiammait et, . travers les 6v6nements, les
troubles, les revolutions qui, durant cette longue suite
de si&cles, ont renvers6 les empires et bouleverse le
monde entier, ce feu divin n'a cess6 de produire des
saints qui ont entraine avec eux, au Ciel, une riche
moisson d'elus. Puisse ce feu de l'amour divin se,.
r6pandre aujourd'hui dans nos ames! , Le 27 septembre 1874, f£te de la mort de saint Vincent de Paul,
d&s l'aube, les caravanes de pelerins arrivaient par
tous les sentiers... On remarquait sp6cialement unsgroupe de quatre-vingts hommes, venus processionnellement de Florenville (Belgique) et qui, sons la conduite de leur reverend Cur6, avaient fait les vingt
kilometres qui les s6 parent de Saint-Walfroy, a pied,
en chantant des cantiques et en r6citant le rosaire. Is
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venaient pour l'inauguration solennelle des quatorze

stations du chemin de la croix 6chelonnees en quatorze
grottes sur le bord du chemin ardu de Champel &
Saint-Walfroy. On devait aussi binir le monument du
Calvaire. La messe fut celebrie au pied du Calvaire,
sur I'autel permanent qui s'y trouve ktabli, et M. Boulanger, pretre de la Mission, donna une pieuse allocution. Ce n'itait plus Mgr Landriot qui pr6sidait la
ceremonie; malgre tous les soins, malgre un sejour A
Hyeres oi Sa Grandeur avait tenu a prendre M. Flagel comme compagnon, Dieu l'avait rappele a lui.
Nous n'avons pas a dire quelle fut la douleur du
Superieur de Saint-Walfroy. II l'unit sans doute i
celle de Jesus et de Marie, tandis que M. Butot,
vicaire capitulaire, binissait les stations du chemin de
la croix. Deux ans apres, Mgr Lang6nieux, le nouvel
archeveque de Reims, 6rigeait dans 1'eglise meme un
beau chemin de croix apres avoir c6lbr6 pontificalement la messe. Depuis un certain temps d6ji, le
massif de pierre qui symbolisait le tombeau de saint
Waif roy avait fait place a une grande chAsseen pierre
blanche orn6e d'or. contenant une statue couch6e du
saint ermite, due au ciseau de M. Wandling, de
Reims.
Ce n'etait pas encore suffisant pour le zele et la
devotion du venerable Sup&rieur. Il tint a manifester
.ses sentiments filiaux i l'6gard de son bienheureux
Pire Vincent de Paul en lui 6levant dans le bosquet
du jardin une gracieuse chapelle en son honneur sous
le titre de Notre-Dame du Prompt-Secours. L'inauguration de ces monuments fut encore pour lui une
occasion avidement saisie de convoquer les foules
sur la montagne. Le 15 aoft 188o, Mgr Langenieux
c6Ilbrait le saint Sacrifice en plein air, sur une estrade
ornee d'une profusion de verdure et de fleurs. Et
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aprbs la binediction de la chapelle, a la joie debordant de son ame, il ait !I bien r6alis6 jusqu'k cette
heure sur la montagne b6nie et les cspirances que ce
monument faisait naitre dans son coeur d'eveque; il
rappela ce que ses pred6cesseurs immbdiats avaient
fait pour le pelerinage de saint Walfroy; il dit ce que
le diocese doit de reconnaissance A ce fils vendre de
saint Vincent de Paul, au R. P. Flagel, pour tout Ie
bien qu'il a fait pendant douze ans et qu'il ne cessede faire dans cette solitude aimbe et binie; et il le dit
en termes tellement chauds et affectueux que n'eft
td lia gravit6 de la circonstance, de longs et unanimes,
applaudissements auraient retenti sur tous les points
de la montagne. , Nous ne devons pas manquer de
faire mention, apres l'expos6 de ces oeuvres materielles proprement religieuses, de tout le travail d'aminagement, d'organisation des bUtiments, du magasin d'objets de pite6, de l'h6tellerie, de la ferme, des.
cultures, qui devaient contribuer au succis des p'lerinages. N'omettons pas non plus la venue des bonnes.Sceurs de Saint-Joseph, si accueillantes et si devouees.Mais 1'ceuvre a laquelle M. Flagel donna tout son
coeur fut celle a laquelle il avait voue la premitre et
la derniere partie de sa vie : la sanctification dw
clerg6. II cr6a done des retraites eccl6siastiques sur,
Sla sainte Montagne en faveur des pretres auxquels.
l'iloignement rend difficile un voyage a Reims. La
premiere commenca le 31 juillet 1876. Au debut elles
se firent, ces retraites, un peu en c famille ». Puis, par
suite de leur succes croissant et sur les instances, de
M. Flagel, elles prirent en i880 un caractire officiel.
Cette ann6e-la, le lundi 23 aoit, pros de quatre-vingts.
pretres gravissaient la montagne. Pendant treize
annees consecutives, M. Flagel preche Iui-m~me ces.
retraites pastorales, et cela, sans lasser son auditoire,
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d'ailleurs d'avance trbs sympathique. Depuis cette
ann6 e-l, Mgr Langenieux vient presider chacune de
ces pieuses recollections, et depuis le deces de M. Flagel, Son Eminence tint a se rendre, suivi de tout son

clerg6, devant la chapelle de Notre-Dame de PromptSecours, oi repose la d6pouille mortelle du pr&tre qui
crea ces retraites sacerdotales, couronnement de
toutes ses heureuses initiatives sur la sainte Montagne. Le I1 janvier 1889, M. Antoine Flagel allait
recevoir au ciel la recompense de ses vertus et de son
labeur, apres avoir, quelques mois auparavant, inaugur6 a Port-a-Binson les exercices spirituels institues
au Prieure pour les pretres du d6partement de la
Marne. Le cardinal Lang6nieux envoya alors une circulaire a ses pr6tres, t6moignage public de ses regrets
et de son affectueuse admiration pour le venerable fils
de saint Vincent' et pour son oeuvre. II voulut presider les obseques de son vicaire g&enral, car M. Flagel Etait honore de cette dignit6. Plus de cinquante
pretres du diocese de Reims, une vingtaine de la
Meuse et de Belgique, 6taient accourus, malgr6 les
distances, l'heure matinale et le froid. Monseigneur
Pechenard (alors vicaire g6enral, mort en 1920o 6vque
de Soissons) composa sur son collegue un iloge epigraphique qui resume la vie sainte et f&conde du v6nerable Lazariste. (Une notice biographique sur M. Flagel a t6 edit6e en 1898.) Le 14 juillet 189o, S. Em. le
cardinal Lang6nieux se retrouvait a Saint-Walfroy,
non pour une c6remonie funebre, mais pour le triomphe
d'un saint pretre de la Mission que M. Flagel avait
connu a Saint-Flour, dans sa jeunesse: le bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre. On peut dire que le souvenir
du d6funt plana sur ces solennitbs, auxquelles il ne
manqua rien que sa presence. Durant l'ann6e qui avait
suivi la mort de M. Flagel, une importante decision

-

2I6 -

avait ete prise. Tandis que, durant sa vie, deux missionnaires seulement etaient demeurbs avec lui i
saint Walfroy, attaches sans doute an pelerinage,
mais pouvant, suivant l'expression de Mgr Landriot,
it donner en outre des missions dans le diocise, en
unissant leur zele A celui de leurs pieux confreres de
Reims ,, a sa mort, il fut jug6 avantageux d'unir let
deux maisons. En consequence, M. Firmin Boulanger,
un de ses compagnons des premieres annbes a SaintWalfroy, quitta la maison de la rue Libergier, A Reims,
dont il 6tait le Sup6rieur, et se transporta A SaintWalfroy avec ses confreres. II y eut alors habituellement sept ou huit missionnaires ayant r6sidence i
l'Ermitage. L'oeuvre materielle 4tait achev6e et ce ne
fut pas de ce c6t6 que se porta l'activit6 de M. Bou-.
langer. Les travaux ex6cut6s durant son superiorat
furent plut6t de d6tail, lorsqu'il s'agit par exemple,
en 1Sg9 ou 1892, de restaurer les statues du chemin de
la croix de la c6te, stupidement mutildes. Mais Ie
bien commence par le P. Flagel 6tait a maintenir et i
amplifier ; le zele de son successeur ne faillit point k"
la tiche. Nous avons fait mention du Triduum solennel
A l'occasion de la beatiication du B. J.-G. Perboyre.
Ces f&tes d6passerent en splendeur et en pi6t6 toutes
les manifestations pr6cedemment racontees. Quelques
traits tires d'un superbe compte rendu &crit par'
Mgr Landrieux, 6veque de Dijon, alors secr6taire particulier du cardinal, en donneront une idee. « Les
Lazaristes qui ne comptent pas leurs veilles et leurs
peines lorsqu'il s'agit de rendre gloire a Dieu, avaient
encore ajout6 a tous les charmes naturels de la montagne : ils avaient jete avec profusion, avec un goft
parfait les guirlandes et les oriflammes A travers les
airs, les arcs de triomphe a tous les abords de la
maison, les tentures aux joyeuses couleurs semies
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d'emblemes et d'inscriptions sur toutes les murailles,
les fleurs partout. Et de tous les points de la region
des Ardennes, de la Marne, de 1'Aisne, de la Meuse,
de la Belgique et du Luxembourg, les fideles avaient
apporte ce compl6ment magnifique des grandes foules.
Ces lignes rediront aussi aux excellents missionnaires
de Saint-Walfroy I'affectueuse sympathie du clerg6
remois qui payait, par son empressement i r6pondre
a 1'appel du cardinal, une vieille dette de coeur, car
quelle est la paroisse qui n'ait a dire merci aux z6I6s
fils de saint Vincent? a Repondant aux sal•tations de
M. Boulanger, Mgr Lang6nieux exprime sa joie d'avoir
pu venir a ces fetes, a pour. s'unir a ses enfants de
Saint-Walfroy, aux dignes fils de M. Flagel, dont le
cette maison et
nom restera Aternellement attach6e
que dbja on se plait dans le pays a nommer le Saint
de la montagne »..
Le premier jour: confessions et communions nombreuses; messe en plein air sur un autel adossi au
bosquet et au-dessus duquel se d6tache, sur la pourpre
des tentures, un tableau representant le Bienheureux
expirant sur le gibet de son supplice. Le cardinal
c6lebre la messe, tandis que les 6lves du pensionnat
des Freres, de Longuyon, ex6cutent les chants.
M. l'abbe Vassal, archipr6tre de M6zieres, prononce
le panegyrique. Le soir, un jeune officier, nomm6 Perboyre et parent du martyr, est recu par Son Eminence.
Une procession se deroule et la statue du Bienheureux
qui est portte par des pr&tres conduit la foule a 1'6glise,
tandis que Mgr Pagis, eveque de Verdun, et Mgr Langenieux sement les benedictions. Le second jour, on
remarque les Filles de la Charit6 de Charleville, Sedan,
Rethel, Longwy, Mouzon avec leurs enfants. Pendant
la messe c6lbr6e par Mgr Pagis, ce sont leurs 6e1ves
de l'H6tel-Dieu de Charleville et de Mouzon qui chan-
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tent le martyr... M. l'abbb Compant, du Prieurd du
B. Urbain II a Binson, fait un impressionnant discours
sur le developpement surnaturel des horoiques vertus
en 1'ame de Gabriel Perboyre. ( A la procession da
soir, on volt avec plaisir une 16gion de petits enfants
de choeur qui font au Bienheureux un cortege d'hommages : ils soat So,venus des paroisses de Bievres,
Margut, La Fert6, Signy-Mcntlibert, Herbeuval, Villers-devant-Orsal... Ils ont a la main des couronnes et
des palmes qu'ils offrent au saint martyr. Mgr Pagis
cl6ture la journee par une chaleureuse improvisation... dans laquelle, naturellement, Jeanne d'Arc
apparait glorieuse. ), Troisieme journ6e. , Ce fut
incontestablement la plus belle par I'affluence extraordinaire des pelerins. Ils ont devanc6 le jour. On les
voit par longues files gravir la montagne; c'est par
milliers qu'elles descendent des trains aux gares de
Margut et de Lamouilly; les 6quipages arrivent de
toutes parts, amenant des families entieres; d'&normes
chariots orn6s de branchages, attelks de trois on
quatre chevaux,sont partis de bien loin, au milieu dela nuit, avec quinze ou vingt personnes entassees sur
des bancs, des chaises, de la paille; on ne compte:
point les vaillants qui viennent a pied, malgr6 lesdistances parfois tres considerables, t6moin cette.
bonne vieille courbee sur son baton que n'a point
effrayie, malgr6 ses soixante-dix ans, une 6tape de
24 .

kilomitres, et qui, le soir, refuse une place dans ua' chariot, parce qu'elle doit retourner a pied, car elle l'a
promis. , Rien de plus 6difiant que l'aspect de la chapelle en ce moment. Les communions sont tres nom-;
breuses; des hommes, des femmes sont venus de quinze

ý vingt lieues
w
jeun pour communier, plusieurs
ont monte toute la colline pieds nus, accomplissant

ainsi quelque vceu. A toutes les messes, ce sont des,
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-chants populaires et pieusement executes. Voici les
Filles de la Charit6 de Saint-R6my et de Sainte-Gene-vivede Reims avec leur joyeuse et 6difiante jeunesse.
Puis le pensionnat des Freres, de Juvigny,qui arrive,
musique en tete. Une deputation du college de Virton
(Belgique) les suit. Quand le cortege se rend de la
chapelle a l'autel en plein air, il a peine a se frayer
un passage. La maitrise du pensionnat de Juvigny se
charge de la partie musicale, qu'il execute avec art.
Le R. P. Jenner, S. J., prononce un eloquent pan6gyrique devant la foule et les diverses notabilit6s
eccl6siastiques et les laiques de distinction , qui ont
voulu apporter aux Lazaristes un timoignage de leur
sympathie ). Mgr le cardinal evoque la memoire de

ses deux derniers prid6cesseurs, dont l'un, Mgr Gousset, a releve les ruines de Saint-Walfroy, et l'autre,
Mgr Landriot, en a poursuivi la restauration avec
tant d'amour. Apres la procession derniere pendant
laquelle, au chant du Magnificat dont les versets
alternaient avec un refrain au B. Martyr, la statue est
port6e par quatre pretres des dioceses de Reims,
Verdun, Nancy et Namur, et suivie par le bon vieux
frere Noailles, compatriote du heros et qui fut novice
sous sa direction, M. le Superieur de Saint-Walfroy
parait en chaire : n L'ingratitude, dit-il, est, au t6moignage de saint Vincent, le plus grand des crimes: il
-vaudrait mieux tout perdre que de perdre la reconnaissance. C'est pourquoi je viens, au nom des missionnaires de Saint-Walfroy, exprimer a vous d'abord,
IEminence, nos profonds sentiments de gratitude.
C'est a vos demarches, a vos lettres, b votre influence
pres de la Congregation des Rites, que nous devons le
bonheur d'obtenir si t6t la b6atification de notre bienaime frere. C'est a vous que nous devons de c6lbrer
si vite ces solennit6s; vous avez voulu encore adresser
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l1'occasion de ce a Triduum , une lettre pastorale qui
a 6t6 lue avec emotion dans tout le diocese; merci mille
fois de cette bienveillance... ,,,etc. Et quand la foule
s'ucoula apres avoir, une derniere fois,baisi la relique
du bienheureux martyr et s'8tre agenouill6e devant le
tombeau de saint Waifroy, les organisateurs des solennites qui s'achevaient, pouvaient se f6liciter du succes
complet et remercier Dieu du tres grand bien realise
h cette occasion. M. Boulanger aimait, dans la suite,
i provoquer ces afflux de pelerins en diverses circonstances. Bien que voyageant beaucoup pour son ministere aupres des Filles de la Charit6 ou les missions
danslediocese, on le retrouvait d'ordinaire sur la montagne aux jours de fetes ou lors des neuvaines. Un bien
notable continuait a s'y accomplir. Les Annales de la
Congregation de la Mission parlent de la neuvaine de
Saint-Walfroy en 1897.
Les retraites ecclesiastiques continuirent a y itre
donnbes regulierement... Et c'est a cette occasion que
M. Boulanger, allant de groupe en groupe, donnait
a tel ou tel qui n'y songeait pas l'idde d'une mission
dans sa paroisse, ou d6cidait tel autre qui n'y songeait
que mollement. II finissait toujours, ce bon PNre Boulanger, par remplir son carnet d'engagements pour
1'annie et mime pour plus tard. Aux retraites eccl6siastiques vinrent s'ajouter des retraites d'hommes du
monde. Au sujet d'une retraite d'ouvriers, on lit (la
Croix des Ardennes, 19 juillet 1894) : Chaque annie,
la solitude de Saint-Walfroy est temoin des trois
retraites qui sont pr&chees successivement aux patrons,
aux ouvriers et aux pr6tres de ce diocese. Isoles pour
quelques jours de la vallee de la misere, les retraitants
viennent mediter sur les grands devoirs de la vie chr&tienne dans la classe a laquelle ils appartiennent, ils
se renouvellent dans la foi, la grace, le surnaturel.
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La, les hommes de bonne volont* se rencontrent, se
connaissent et se groupent; et ils descendent heureux
de la montagne, avec le desir d'y revenir encore et
bient6t. Cette semaine, vingt-deux ouvriers s'y trouvaient r6unis. Nous sommes alles les voir hier, conduits par M. Saglio, le si chr6tien maitre des forges de
Blagny. Ce n'itaient plus les m&mes hommes. La solitude, le recueillement, la priere, la meditation, l'union
des cceurs dans une mime pensie, la parole de Dieu
et la grace transfiguraient en un instant les pauvres
esclaves de l'industrie. II y avait l.dejeunes ouvriers,
des vte6rans du travail, un chef d'atelier, chevalier
de la L6gion d'honneur, directeur de cette pieuse
escouade pour la pr6sidence des exercices. A en juger
par ce que nous avons vu, il a di trouver bien facile
de maintenir la discipline. A notre arrivee, durant Ie
sermon de cl6ture de la retraite, nous n'avons pas vu
une seule tte se ditourner. A la bonne heure! ces
ouvriers comprenndnt bien les choses et les mettent a
profit. Merci aux patrons qui remplissent si noblement
une des charges de leur mission sociale, en organisant
chaque annee ces reunions spirituelles d'ouvriers et
en r6glant, d'une main discrete, les frais qu'elles
necessitent. Merci aux infatigables Lazaristes qui,
depuis plusieurs ann6es dbja, veulent bien se charger
de ce nouvel apostolat et donner l'hospitalit6 a une
ceuvre naissante. Merci aussi aux ouvriers qui, durant
trois ann6es, ont bien voulu se mettre en avant pour
ces retraites. Partir les premiers, donner le bon
exemple, on sait combien cela cofite. Enfin, le.chemin est maintenant fraye. La retraite, pour 1'ouvrier,
voila ce qui le fera rompre avec le pass6 deplorable
dans lequel il s'est enroutin6; voila ce qui, d'ann&e en
ann6e, grossira le nombre des retours serieux que les
cur6s si zelds de nos villages travaillent souvent en
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vain a multiplier dans leur milieu paroissial habituel.
Le io juin 1893, le bulletin du diocese de Reims
s'exprimait ainsi qu'il suit au sujet d'une retraite qui
avait 6t6 suivie du 29 au 3i mai par un nombre important de membres des Conferences de saint Vincent de
Paul, de propri6taires, d'agriculteurs, d'industriels et
de commercants : u Nous pouvons dire que tous ont
emport6 de ces pieuses journees le meilleur, le plus
reconfortant et le plus consolant souvenir. Une experience de quatre annees de6j montre 1'avantage, l'excellence de ces retraites sur la montagne de SaintWalfroy et realise tout le bien qu'en augurait Son
eminence et que pouvait en dire a la derniere assembl6e des catholiques a Reims le digne Sup&rieur,
M. F. Boulanger. , Plus tard, M. Boulanger prit I'initiative de la retraite du mois pour les eccl6siastiques.
L'Acko de Saint-Walfroy donnait en f6vrier 189o la
note suivante sur l'une de ces recollections. a Retraites
du mois pour les ecclesiastiques. Mercredi 25 janvier,
en la fete de la Conversion de saint Paul, a lieu la
retraite de MM. les eccl6siastiques des environs. Cette
pieuse et 6difiante. r6union coincidait avec une fete
bien chore aux pr&tres de la Mission, 1'anniversaire
de
la naissance de leur Congr6gation (25 janvier
1617).
Le sanctuaire 6tait pare de ses beaux ornements; un
tr6ne portait la relique du bienheureux Pere des
Missionnaires. Apres le salut tous les pr&res baiserent
avec un religieux respect ces restes du mod.le
des
pr&tres, en lui demandant la grace d'imiter ses
vertus
et de marcher sur ses traces. Vingt-quatre pr&tres
&taient presents parmi lesquels deux doyens. .
Quand
1'Ecko publiait ces lignes, il 6tait tout jeune encore;
il avait paru en effet pour la premiere fois,
en 1897,
sous ce titre : a L'Echo de Saint- Walfroy,
revue men-

suelle du Pelerinage et de la Confrerie. )
C'est encore
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son titre actuel, mais une mention a change depuis,
celle-ci : n Sous la direction de M. le Superieur des
Missionnaires Lazaristes de Saint-Walfroy. n Cette
modeste publication, a laquelle M. Boulanger travailla
avec son ardeur coutumiere jusqu'i son depart de la
montagne, fut accueillie avec joie par tous ceux qui, i
un titre quelconque, aimaient saint Walfroy et les
diverses oeuvres 6tablies autour de son tombeau. Les
Annales de la Congr6gation de la Mission avaient
saluu « de,tout coeur l'apparition de la nouvelle et
intbressante revue ,. Ce pieux bulletin devait etre,
dans la pens6e de M. Boulanger et de ses collaborateurs, non seulement Forgane du phlerinage, mais
encore un lien entre les membres de la Confrerie
6tablie en 'honneur du v6ne6r stylite. D&s longtemps
une confrerie existait sous son vocable... elle avait
&tA formee an debut m&me de la restauration de
l'oeuvre, mais avec des buts un pen trop vagues, sans
un reglement bien fixe et sans 6tre enrichie de surnaturelles faveurs. On songea a mieux faire, et, sur la
proposition de M. Boulanger, le x" d6cembre 1897,
Son flminence le cardinal Langinieux donnait une
ordonnance 6rigeant canoniquement la Confrbrie. ( Le
but de cette Confr&rie, dit PEcho en annoncant cet 6v6nement, est de glorifier Dieu en honorant le grand
saint qui a evangelis6 nos contries et en obtenant par
sa puissante intercession les graces qui sont necessaires pour notre sanctification et pour notre salut.

Elle n'impose aucune obligation; elle conseille seulement de reciter tons les jours, apres la priere ordinaire
l'invocation : ti Saint Walfroy, priez pour nous! a Tous
les fidles peuvent faire partie de cette confririe. II
suffit qu'ils donnent leur nom de bapt&me, leur nom de

famille, le nom de leur paroisse et du bureau de poste
qui la dessert, afin d'etre inscrits sur le registre de la.

I
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Confr6rie. La premiere ann6e, on donne cinquante
centimes; les ann6es suivantes seulement vingt-cinq
centimes ( l'heure actuelle, la cotisation annuelle est
de cinquante centimes; ou la somme de 20 francs une
fois pour toutes). Et grace a cette minime aum6ne, ils
auront part aux cinquante-sept messes qui seront dites
chaque ann6e pour tous les confreres vivants et d6funts; et a leur mort, une messe sera dite sp6cialement
pour le repos de leur ame. Six indulgences plenieres
dans l'ann6e peuvent etre gagn6es par ceux qui rempliront les conditions prescrites. De plus Son Eminence, en approuvant bien volontiers le reglement de
la Confr6rie de Saint-Walfroy, a mime accorde cent
jours d'indulgence a chaque pelcrin qui, 6tant dans
les dispositions voulues, accomplira ses d6votions a
1'6glise du pelerinage. , L'ceuvre prospirait done
sous l'active direction de M. Boulanger, que nombre
de iecteurs de I'Echo ont connu personneilement et
dont la physionomie nous a
si delicatement et
Ste
si exactement crayonn6e par M. le chanoine Morigny, curb-doyen de Grandpr6, dans le courant de
l'ann6e 1920 (cf. Bulletins de fevrier, mars, avril, mai
et juin 1920.) Les retraites collectives avaient lieu
r6gulierement, les pHlerinages periodiques g6n6raux
ou paroissiaux gravissaient aux dates traditionnelles
les flancs de la colline, des pelerins isol6s s'y rencontraient chaque jour ; des personnes d6sireuses de
faire individuellement les exercices spirituels allaient,
. l'exemple de Louis Veuillot, ami du Pere Flagel,
passer quelques jours a 1'ermitage; les efforts de
plus de trente annres paraissaient devoir etre r6compens6s, - et 1'unique r 6 compense escompt6e par les
Lazaristes 6tait de pouvoir faire un plus grand bien,
- quand, en 1905, les missicnnaires durent cesser
leurs travaux dans le diocese et le personnel du pele-
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rinage revint au nombre rdduit qui avait precedW
I'union des deux maisons de Reims et du pelerinage
ardennais. Quatre ans apres, les Lazaristes quittaient
tous Saint-Walfroy : le Pere Boulanger abandonnait
done, le coeur serr6, bien que chr6tiennement r6sign6,
le cher diocese de Reims auquel il se devouait depuis
cinquante-trois ans. L'ceuvre demeurait cependant et,
dans la mesure du possible, elle fut vaillamment maintenue. Moins de cinq ans apres le d6part des Lazaristes,
la Montagne apparaissait enflammbe, non plus de ces
feux de joie qu'aux circonstances solennelles on allumait 1l-haut et que des villages d'alentour on contemplait joyeusement. La guerre encore une fois ravageait la Montagne Sainte et ne laissait guere chose
intacte de ce qu'avait patiemment 6difi6 le Pere Flagel et le Pere Boulanger. La liste des Pretres de la
Mission qui se sont succWd6 & Saint-Walfroy semble
aujourd'hui un long n6crologe : ceux qui, bien rares
a la v6rit6,ont survicu, ont vieilli pour la plupart, mais
aiment toujours a faire m6moire des annees heureuses
pass6es la-haut et dans le diocese de saint Remi.
Puissent les deux regrettes supbrieurs et leurs confreres, dej' parvenus a la ( Mission du Ciel, n puissent les trois archeveques de Reims si d6vou6s au
Pelerinage et tant d'ecclisiastiques et de fidiles qui y
trouvirent la source de multiples graces qui les ont
conduits au paradis, interceder auprbs de Dieu avec
saint Walfroy et saint Vincent de Paul pour qu'i breve
6cheance l'ceuvre matbrielle soit reconstitute et que
l'oeuvre spirituelle reprenne §on ancienne et bienfaisante splendeur. ,
J.

COLLEART.
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Liste des pritres de la Mission ayaxt risidi
a Saint-Walfroy.
MM. Flagel, 1868-I889.

Boulanger,

1874-1876, puis sup6rieur 1889-

1909.
Gougnon, 1874-1875.

Perroud, 1875-1896.
Demont, 1876-1889.
Pascal, 1889-1892.
David, 1889-1891.
Rigaud, 1889-1892.
Hottin, 1889-189o.
Thierion, i889-i89 7 .
Becker, 1890-1891..

Le Bigot, 1890-1891,
Dellerba, 1891-1892.

Thoillier, 1891-1908.
Gautier Marcel, 1891-1904.
Corv6e Exupere, 1892-1893.
Chapelle Antoine, 1892-1893.
Lion Leopold, 1892-1897.
Bonnerue, 1893-1899.

Goidin, 1893-90o6.
Dumay Joseph, 1894-1896.
Vasseur, 1896-1904.
Bretaudeau, 1896-1899.

Roug6e mile, 1897-1904.
De Bussy, 1897-1899.
Chappel Alphonse, 1899-1904.
Tramecourt, 1899-1904.
Flagey, 1go3-I9o5.
Garros, 19o4- 9o5.
Fanguin, 1904-1909.
Malaval, 1906-1907.
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Sanson, 1907-1909.
Darbois, 19o8-9go9.

Durou,

9go3.

SESPAGNE
PROVINCE DE MADRID
ANNALES.

Chronique, par Paradelli. Le 18 mars, les 6tudiants

de Madrid ont donn6 une s6ance acad6mique avec
these sur le spiritisme. Le 25 mars, M. Escribano
termine une retraite pr&ch&e aux ouvriers dans notre
maison. Ceux-ci venaient le soir apres leur travail,
soupaient, entendaient un sermon, dormaient dans la
maison, entendaient le matin une instruction, d6jeunaient et retournaient a leur travail ; 70 communierent; on aurait pu en recevoir cent ou deux cents
si 1'on avait dispose d'un local suffisant. La semaine
sainte a 6t6 c616brbe solennellement dans notre
chapelle : chant des T&nebres et du Mirerere a 4 voix;
sermon le jeudi saint par M. Escribano, le vendredi
saint par M. Jul, le dimanche de Paques par
M. Orzanco; ce meme jour, les jeunes gens ont
chant6 la messe Pontifcalis,de Perosi. Les missionnaires reviennent de leur tournee et racontent leurs
travaux. Les jeunes gens font une these sur le Pentateuque, ceuvre de Moise.
Un catholique de Marin fait construire une maison
de 44 metres de long sur 28 de large, le tout en
pierres de taille, et il vent la confier A la Congr6gation pour y 6lever des petits marins. Le 19 avril, sont
partis pour les Indes MM. Pedro Garcia, Jose
Aguilar et le frare Avelino Martinez. A Alcorisa on
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a c6l6br6 solennnellement la f&te de la Translation
des reliques de saint Vincent : de bon matin la fanfare
a parcouru les rues de la ville ; il y a eu, outre les
offices religieux, une representation theitrale dans
la soiree. M. Escribano a donn6 une mission aux
pauvres que secourent les conferences de Saint-Vincent-de-Paul, puis untriduum en 1'honneur de la Miraculeuse, puis un autre triduum pour ranimer I'association de la Charite. M. Jabala a donn6 des conferences
aux syndicats catholiques d'Avila, puis des triduum
en l'honneur de la Miraculeuse A l'h6pital militaire
de Carabanchel, 27 Filles delaCharitaont passe avec
succes les examens d'infirmiere; la Reineleur imposera
leurs insignes et leur remettra leur diplome. Au
Maroc 62 Filles de la Charit6 ont 6et reCues aux
examens d'infirmieres.
Le conseil des Filles de la Charite vient detre renouvel6. Voici les noms des nouvelles dignitaires:

Visitatrice, sceur Samitier; assistante, soeur Alvira;
6conome, sceur Muruzabal; depensiere, sceur Yoldi.
Le 13 mai les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul
se sont r6unies ala maison des confreres ; M. Escribano leur a preche matin et soir ; ils ont dine6 la
salle de recreation des 6tudiants. Le 20 mai, dans la

soiree, retour des confr&res qui ont fait partiedu pelerinage espagnol a Rome. Les 25, 26 et 27 mai,
M. Escribano a pr&ch6 un triduum en I'honneur de la
Miraculeuse aux associations des Enfants de Marie de

cinq centres. On fait l'eloge de trois livres kcrits par
nos confreres espagnols : Cantiques spirituels, par
Escribano; La Miditation universelle de Marie et la
Midaille miraculeuse, par Sanchez; Les Charitis, par
Villanueva.
Les Fillesde laCkariti i TolIde, par Ponciano Nieto.
Dans cette ville antique, c6lebre par ses conciles, ses
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prilats, ses rois Wisigoths, I'invasion musulmane et
le triomphe du catholicisme, ii y a plusieurs maisons
de seurs :
1° La Misiricorde fondee en 1836, h6pital civil et
militaire, oi se trouvent 20 sceurs.
2* Hospice de Saint-Pierre,martyr, autrefois couvent
de dominicains, ou sainte Th&rise vint souvent et
requt de grandes faveurs du ciel; la maison est grande,
artistique, mais non dispos6e pour un hospice ; les
Superieares s'efforcent de la rendre de plus en plus
commode; elle abrite des garcons, qui jusqu'ici itaient
confi6s a de mauvais maitres qui ne leur faisaient pas
de bien; desfilles, qui reqoivent instruction et education des sceurs; desivieilles, 6difiantes par leur r6signation ; des vieux, plus difficiles a gouverner ; des
enfants tr6uves.
3° L'h6pital du Roi, plut6tasile qu'h6pital, renferme
5o vieux et So vieilles; il depend non de la muiicipalite, mais du gouvernement; il y a un directeur
gne6ral qui reside a la cour et un administrateur qui
vit a I'h6pital. La pr6sidente honoraire est l'infante
Isabelle. Les Filles de la Charite y furent appelies en
1863; elles sont au nombre de neuf ; les bitiments
auraient besoin de reparations, mais les sceurs n'en
sont pas les maitresses. Les vieillards sont resignes
a la volont6 de Dieu et montrent par leurs sentiments
et leur conduite le bien spirituel que leur font les
Filles de la Charitd.
4" La maison des fous fut confi&e aux sceurs le
20 aoft 1876. Sa facade est merveilleuse d'art et de

grandeur, elle est de style grico-romain, l'6difice fut
construit en 1790 et occupe tout un quartier : il est df

a la noble lib6ralite du cardinal Lorenzana; quand on
a franchi la porte, une autre merveille s'offre aux
yeux : c'est l'escalier principal qui est d'une 6elgance
0*
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magnifique et d'un goat exquis; dans la disposition
de la maison, dans la chapelle, dans les cours, dans
les corridors, dans les salles on croit voir 1'ombre du
grand et pieux cardinal. Les saeurs sont au nombre de
neuf, joyeuses malgr6 le peu de satisfaction naturelle que leur procure leur emploi; les fous etaient 42
quand elles prirent la direction de la maison ; ils ont
ete jusqu'a 37o; ils sont maintenant 280. Quand les
sceurs entrerent dans la maison, les fous n'avaient pas
meme de chemise de rechange; tout 6tait sale et
plein de punaises; les sceurs commencerent par etablir
la propret6, par pourvoir les pauvres insenses de
linge, puis elles agrandirent 1'etablissement. Les
premieres sceurs se sont fait remariuer par de grandes
vertus. Sceur Ana Mato aimait par-dessus tout la pauvret ; elle demandait toujours la Sup6rieure qu'on
lui donnAt la coiffe la moins bonne ; ses v&tements
6taient tout recousus ; on ne put jamais obtenir d'elle
\ qu'elle se servit d'habits ou de souliers neufs; il
fallait qu'ils eussent d'abord servi a d'autres sceurs.
Elle n'avait qu'un tablier : elle le mettait d'un c6t6
les jours de travail et de l'autre les dimanches. Sceur
Michelle 6tait remarquable par sa candeur, innocente
comme un ange ; elle joignait a cette innocence la
ferveur, la r6gulariti et un tel oubli d'elle-meme
qu'elle paraissait une vraie sainte. Tous les jours,
avec permission de la Sup6rieure, elle se levait a
trois heures pour faire le chemin de croix. Laseconde
sup6rieure, sceur Therese Argos, fut un module de
simplicitY, d'humilit6 et de charit6 ; il p4rait impossible de pratiquer ces vertus a un plus haut degr6
que soeur Th&rese. Quoique Suptrieure de la Communaut6, elle ne faisait pas une demarche, ne prenait

aucune determination sans en diliberer avec quelque
soeur. Meme pour boireun peu d'eau, elle demandait
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la permission; 6tant maladive dans les derniires
annees', elle savait ce qu'il lui fallait comme nourriture, elle ne manifestait aucun d6sir et prenait ce
qu'on lui donnait. S'il lui arrivait de d6chirer quelque
chose, elle s'en allait vers sonassistante et lui disait:
voyez ce que je viens de faire. Et que Flon ne croie
pas que ce fit d6bilit6 et faiblesse d'esprit ; elle 6tait

d'esprit lucide et ferme. La veille de sa mort, elle
exhorta les seurs a l'observance des rigles avec
grande persuasion, elle leur recommanda particulibrement le devouement et la charite vis-a-vis des pauvres insenses; puis elle fit a chaque sceur en particulier la charit6 spirituelle, lui donnant les avis qui
lui convenaient, I'exhortant A la correction de ses
manquements, car, disait-elle, devant paraitre bient6t
devant Dieu, elle ne voulait pas le faire avec des
responsabilites sur la conscience; puis elle dit a
toutes les sceurs qu'elle ne les oublierait pas au ciel
oi elle esp6rait aller par la misiricorde de Dieu,et
elle mourut. Elle avait pendant sa vie contribu6 a un

grand nombre d'am6liorations et de perfectionnements
a tout point de vue. On a sur ce point les t6moignages
les plus flatteurs de la part des administrateurs.
5° L'infirmerie de l'Acole militaire ou academie d'infanterie, qui est plac6e dans 1'Alcazar. Les sceurs
y ont 6ti installies le i1 f vrier 1913, au nombre de
.- inq, par le colonel Severano Martinez Anido qui,
voyant le desordre dans lequel se trouvait I'infirmerie, r6solut d'y placer des Filles de la Charite, ce
qui ne se fit pas sans de grandes difficult6s, soit de
la part des professeurs, soit de la part d'autres personnes; enfin les obstacles furent vaincus, grace a
1'intervention du cardinal Aguirre. Le jour de leur
prise de possession,les sceurs demandirent pour les
etudiants militaires la levee de toutes les.punitions,
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ce qui fut accord6 de bonne grace. Le jour suivant,
les soeurs entr&rent en charge, mais on ne leur donna
ni la pharmacie ni la distribution Aes medicaments,
par suite de l'opposition d'un des medecins,et cependant, Dieu sait comment ces m6dicaments 6taient distribues ou meme ne l'itaient pas. Les seurs recevaient
la nourriture de la cuisine g6enrale, ce qui entrainait
pas mal de diffcult6s; elles n'avaient a leur compte
que la distribution du lait. Des leur arrivie, elles
requrent de la part des jeunes aspirants militaires
toutes sortes de marques de respect. Elles commenc&rent par faire r6gner la propret6. Quand les soeurs
apporterent des couvertures, celles-ci etaient si propres
que les jeunes gens croyaient qu'elles etaient neuves.
Les sceurs les voyant bien disposes les prierent de
vouloir bien reciter avec elles l'Angelus. Ils le promirent, mais la premiere fois que la soeur commenca
la priere, ils se sauverent tous; les seeurs ne se decouragerent pas et, petit a petit, quelques-uns s'enhardirent a rester, a r6pondre, puis tous s'y mirent et
maintenant, quand la sceur oublie l'Angelus, ce sont
eux qui rappellent la priere. Avant les sceurs, il y
avait une vieille femme et deux internes qui se faisaient
payer fort cher leurs services; aussi, plusieurs fois
depuis l'arrivie des sceurs, les visiteurs demandaient
aux jeunes gens combien les seurs exigeaient de
pourboire. Autrefois l'nfirmerie s'appelait (< Pourw
boire n a cause de ces exigences des internes ; depuis
la venue des soeurs, les militaires la d6baptistrent et
I'appelerent: H8tel Palace ou Serre de fleurs mystiques. En 1914, le nouveau colonel-directeur chargea
les Filles de la Charit6 de la cuisine de 1'infirmerie;
en 1918, un nouveau colonel-directeur leur donna un
peu plus d'espace, ce qui ne se fit pas sans lutte, car
il fallut prendre sur une classe et les professeurs
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firent de vives oppositions ; mais Ics sceurs avaient
place plusieurs midailles miraculeuses dans le local
qu'elles convoitaient et la Vierge miraculeuse fit tomber toutes les difficultes. Elles eurent alors une
chapelle plus spacieuse et l'on vit les aspirants militaires commencer a la frequenter; ils venaient dans
la journae faire une visite, reciter le chapelet; ils
furent admis a assister a la messe ; en sorte que maintenant on en voit des centaines tous les jours venir
adorer J6sus-Eucharistie. I1 s'est forms parmi les
soldats une association de piet6, qui compte aujourd'hui 400 membres; le president de cette association
communie tous les jours.
Saur Carmen Palacio Villegos. On raconte la mort
idifiante de cette sceur, qui 6tait venue au Maroc par
pure obbissance (car elle 6prouvait pour cette Mission
une grande repugnance).
M. Borja, par Paradela. M. Borja fut directeur du
s6minaire, module de vertu, plein de l'esprit de saint
Vincent. Sa vertu inspirait le respect a tous ceux qui
le connaissaient. II remplissait son office de directeur du s6minaire avec un grand zele, s'appliquant a
bien connaitre le caractere et les inclinations de
chacun des seminaristes pour leur donner les avis qui
leur convenaient et pour les former a 1'esprit de notre
etat. II faisait observer avec exactitude toutes les
pratiques du seminaire et toutes les regles communes; et comme sa conduite etait un portrait vivant
de la sainte observance, son exemple entrainait.
Pendant les r6creations, il aimait a rappeler des traits
6difiants de la vie de saint Vincent ou des Missionnaires afin d'inspirer-aux seminaristes le mwme
esprit. II avait, comme saint Vincent, un grand zele
pour le culte divin, pour les ceremonies, les faisant
avec respect et gravit6. 11 recommandait beaucoup
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la pratique de la pr6sence de Dieu comme le moyen
le plus propre pour se remplir de l'esprit de Dieu. Son
humilit6 6tait remarquable et il profitait de toutes
les occasions qui se pr6sentaient pour la pratiquer;
dans les conf6rences,-il racontait quelquefois dans cc
but quelques actions de sa vie, de nature a le faire
m6priser. II aimait beaucoup les offices les plus
humbles.
Deux vertus ont brill en lui particuliirement:
I'humilite et la simplicit6. Un jour que les exercices
aux ordinands se faisaient dans la maison, le Sup&rieur vint a ktre absent et le marquis de Sainte-Croix
vint demander la permission de causer avec un
ordinand (ce qui avait &t6 formellement d6fendu

par l'archeveque de TolEde); M. Borja, qui remplaqait le Superieur, ne connaissant pas on oubliant la
d6fense de I'archeveque, donna la permission ; quand

le Sup6rieur revint, il l'avertit de ce qu'il avait fait;
le Sup6rieur lui dit qu'il avait mal fait ; alors
M. Borja demanda la permission d'aller s'humilier pour le scandale qu'il croyait avoir donn6;
le Sup6rieur refusa d'abord, mais M. Borja insista
tellement qu'il le lui accorda et M. Borja fit avec la
plus grande humilite cet acte de demander pardon.
Sa simplicit6 n'6tait pas moins remarquable : il
6tait simple en ses paroles, simple en ses actions.
Nomm6 directeur du s6minaire interne de Madrid,
il continua a se distinguer par sa simplicit6, sp6cialement A l'6gard des s6minaristes. I1 etait simple en
tout : il appelait les choses par leur nom, exhortant
les autres a faire de meme. I1 6tait simple en ses
predications : il se servait d'exemples, de comparaisons si naturelles qu'elles montraient les choses au
vif; ce qu'il disait, bien que profond, 6tait si clair
que tout le monde comprenait et retenait. Ses confi-
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rences aux Filles de la Charit6 sont rest6es c61ibres
A ce point de vue. Ses rtp6titions d'oraison, chee
nous, etaient &coutCes avec gout, avec avidit6, avec
respect et v6neration.
11 est remarquable que dans le meme moment ot
sa grande sinlplicitA nous faisait sourire, elle nous
idifiait toujours et nous portait a la d6votion; parce
que, si ses expressions n'avaient lien d'616gant, les
pens6es 6taient si solides, si claires, si adapties aux
circonstances et aux personnes, il les disait avec tant
de ferveur et de coeur qu'il p6netrait jusqu'au plus
intime de nos Ames. Le ton de voix, l'energie avec
laquelle il disait ou redisait les choses, tout cela
contribuait a donner un certain air d'originalite aux
choses les plus ordinaires. En 1861, pendant la
retraite .de Paques, commentant la parabole de
l'enfant prodigue,il expliqua le passage : ,Amenez le
veau gras, mangeons et r6jouissons-nous,,
avec une
telle conviction que personne n'avait jamais entendu
parler de cette faqon. I1 6tait gracieux et aimable
dans les conferences, aussi l'interrogeait-on souvent.
La simplicit6 de ses pr6dications 6tait vraiment
enchanteresse.
Je n'ai jamais entendu, disait
M. Arnaiz, personne parler en produisant la mime
impression que lui, et bien que son langage pr&tait
a sourire et meme a rire, cela n'enlevait rien A
l'efficacit6 de sa parole, au respect que l'on avait
pour lui. Quand ii pr&chait aux externes, il ne changeait pas de'style et si,au commencement, ce genre
provoquait de 1'6tonnement, imm6diatement il subjuguait les coeurs. En 1832, on commenca a donner
les exercices spirituels dans notre maison de Madrid;
ce fut M. Borja qui les presida. En entendant son
accent catalan, sa voix peu m6lodieuse, les ordinands
se mirent A rire mais ils furent bient6t subjugu6s
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par sa simplicit6. La meme chose arriva plus tard
pour les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul. Une
annie il parlait de la Redemption et il expliquait ces
paroles : tVous avez 6t6 achetes a un grand prix n; il
fut si rempli de son sujet qu'il ne put s'empecher de
repandre des larmes abondantes. I1 empruntait surtout au Pere de Grenade les id6es qu'il exposait
dans ses sermons.
C'6tait un modele pour l'assiduit6 aux recr6ations
et il contribuait tellement a y faire r6gner la joie
qu'il paraissait le roi et l'&me de la recreation, en
sorte que les derniers jours de sa vie nous nous
disions :
Comment passerons-nous nos r6cr6ations
quand nous n'aurons plus M. Borja ? ) 11 savait une
foule d'anecdotes, d'histoires, de petits contes qu'il
avait coutume de dire avec une simplicit4 et une
si bonne grace qu'on ne se lassait pas de les entendre,
alors m6me qu'on les savait par coeur. La manibre de
-J.es racon:er peignait si bien la droiture, la rectitude
de son esprit qu'il etait inimitable en cette narration
et que le meme recit dans la bouche d'un autre eit
perdu une grande partie de sa saveur; on admirait
1'innocence, la candeur de son coeur qui n'avait pas
plus de malice que celui d'un tout petit enfant.
Sa mortification 6tait remarquable. « Je ne I'ai
jamais entendu se plaindre ni de la nourriture, ni du
vetement, ni du logement n, disait un missionnaire
qui l'a bien connu. 11 avait un caractire irascible,
mais il le dominait si bien qu'il 6tait toujours affable,
doux et condescendant. Ir-enseignait aux s6minaristes
qu'on peut faire dans la journ6e de nombreux actes
de mortification si l'on surveille, ici ses yeux, 1lses
oreilles, si on souffre sans murmure le froid, la
chaleur, la faim, la soif, la fatigue, si l'on salt toujours choisir ce qui plait le moins et il avait coutume
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de dire que rien que de 4 heures du matin jusqu'a
4 heures et demie, temps de l'oraison, on pouvait en
cette demi-heure faire 5o actes de mortification. II
recommandait beaucoup les mortifications qui ne
nuisent pas au corps et pour lesquelles on n'a pas
besoin de demander de permission. La Zecit par
laquelle Dieu 1'6prouva les dernieres ann6es de sa
vie lui fournit occasion de montrer son entiere soumission A la volont6 de Dieu; il ne se lamentait jamais
des incommodit6s de cette cecit6. Dieu 1'6prouva
encore par les scrupules qu'il souffrit patiemment et
dont il ne fut d6livr6 que peu de jours avant sa
mort.
S'il etait rigide pour lui-meme, il 6tait d'une charit6 et bont6 extraordinaires pour les autres. II
insistait souvent sur ce point qu'il ne faut etre a
charge a personne et pour cela etre a charge a soim6me. Le frere qui 1'a soign6 a affirm6 que sa pratique constante 6tait: souffrir tout des autres, ne rien
faire souffrir a personne. Et il aimait h rappeler
1'exemple des vierges folles, des vierges chastes,
mais non charitables,et il repetait fr6quemment cette
parole : chastet6 sans charit6, c'est une lampe sans
huile, une vierge folle.
Une de ses plus chores vertus 6tait l'obbissance.
Pendant tout le temps que la province d'Espagne
fut dissoute de 1835 a 1852, il n'a jamais cess6 d'observer tous les points de la rggle, malgr6 les difficult6s de la situation. II disait souvent qu'on doit
obeir A tous ceux qui ont 1autorit6, quels qu'ils
soient, fdt-ce le frere du jardin,et cette doctrine il
la pratiquait d'une manirre admirable. Un exemple
h6roique de cette vertu fut lorsqu'en 1856 M. Etienne,
sup6rieur gCntral, d6cida que le siminaire d'Espagne
serait dissous et que les missionnaires qui voulaient
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appartenir a la congregation devaient passer en
France; il ne fit ni une ni deux, il lut aux s6minaristes, a la miditation du soir, apres le troisieme
point, la lettre de M. Etienne et il sacrifia sur l'autel
de 1'obbissance 1'amour qa'il avait pour 1'Espagne.
Un autre exemple d'obbissance zemarquable fut
lorsque, pour obbir au meme M. Etienne, il s'en alla
vivre a l'gglise dite des Italiens jusqu'a ce que, connaissant les intentions du Superieur general et sur
1'ordre de ce dernier, il s'en revintprendre la direction
du s6minaire.
Que de choses on pourrait dire sur son amour pour
les c6r6monies de P1glise, sa modestie, son amour
du silence, sa pauvret6 ! Terminons en rapportant ce
que M. Arnaiz, visiteur, a dit de son humilit6 et de
sa devotion pour Notre-Seigneur. On pouvait dire
de lui comme de saint Vincent que 1'humilit6 6tait
personnifibe en lui ; il la pratiquait continuellement;
il demandait fr6quemment pardon a tous ceux qu'il
croyait avoir offenses ; il disait a tout le monde sesdefauts naturels et moraux, ses p6ches passes et
presents ; il s'appelait fr6quemment scandaleux,
disobeissant, irascible, radoteur, chauve, etc.; qui
d'entre nous ne connait les pr6tendus pech6s qu'il
a commis contre tel on tel? Sa devotion A NotreSeigneur etait d'une tendresse ineffable; quand 11
parlait de Jesus nous pensions tous que son corps
s'6levait et 6tait suspendu sans toucher la terre ; le
vendredi saint, on le voyait pleurer a chaudes larmeset cependant son humilit le poussait toujours a
cacher le plus possible ses sentiments interieurs, mais
quand il s'agissait de Notre-Seigneur la charit6
1'emportait sur l'humilit6 et il ne pouvait se contenir.
M. Escarra, grand connaisseur en merites des
hommes, disait : a Plaise a Dieu que la congregation
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ait beaucoup de Borja! » Et M. Etienne, apres son
voyage de 1856 en Espagne, ne

savait comment

exprimer l'opinion de saintet6 qu'il s'6tait formte de
M. Borja.
Valladolid. M. Langarica a pr&chA de petites missions aux pauvres de toutes les maisons de sceurs de
Valladolid et tous, soit les malades de 1'h6pital, soit
les fous du Maniconio, soit les vieux de la Bienfaisance, ont 4t tres satisfaits; les petits et les petites
de I'h6pital en ont ressenti une telle impression qu'ils
versaient des larmes abondantes a Ia messe de communion et que jusqu'apres la retraite ils etaient tout
pensifs, meme au refectoire. L'auteur de I'article
termine en faisant remarquer que les deux families
de saint Vincent ont grice d'6tat pour etre la Providence des pauvres.
La maison d'Ecija par Castrillo. On nuos parle des
missions donn6es dans l'Andalousie et en particulier
dans la province de Seville. On y. d6crit cette terre
enchanteresse, son ciel qui est comme un hymne a la
beaut6 de Dieu, ses champs feconds, ses coteaux
remplis d'oliviers, ses petites maisons blanches qui
ressemblent de loin A des bandes de colombes, ses
fontaines, ses fleurs, ses palmiers, ses brises embanm6es; on analyse ensuite Ie caractere des habitants,
joyeux, songeurs, affectueux, delicats, fins, hospitaliers, conversant avec tout le monde, voil& pour
l'ext6rieur; pour 1'intbrieur, ils sont religieux, nullement opposes a la religion, ils se recommandent &
Dieu et aux saints; ils secourent le missionnaire
avec enthousiasme, assistent aux predications et aux
solennit6s avec assiduit6, hommes et femmes; mais
rares, tres rares sont les confessions et communions
g6n&rales, surtout dans le sexe appelM fort, mais qu'on
pourrait appeler fai'ble parce qu'ils n'ont pas le
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courage de faire ces deux actes; et malheureusement
cette faiblesse dure quelquefois jusqu'i la mort. Le
missionnaire donne en terminant une relation des
fameuses fetes qui se c6lIbrent a Seville pendant
la Semaine sainte. Qui n'a pas vu Seville n'a pas vu
une merveille, mais qui n'a pas vu cette merveille
pendant la Semaine Sainte n'a pas vu Siville.
Missions de Tardajos. Les missionnaires qui ont
parcouru le pays sont MM. Bruno Saiz, Landro
Mayoral, Andre Gutierrez et le frere Gimenez.
Outre les sermons que chacun prechait a son tour,
M. Gutierrez enseignait les cantiques, M. Mayoral
instruisait les domestiques et M. Saiz faisait le
catechisme aux enfants. Partout on est recu solennellement : toutes les autoritis attendent les missionnaires; on dresse des arcs de triomphe; on chante
des morceaux de circonstance ; le peuple pousse des
vivats de joie. Le d6part se fait moins joyeusement;
il y a des larmes versees de part et d'autre. La Vierge
de la Medaille est la reine de chaque mission; on
dresse son image au-dessus du maitre-autel; nous
consacrons toujours un sermon en son honneur aprbs
lequel nous imposons la M6daille et 6tablissons la
visite domicile; ces visites consistent en ce que les
families qui ont donn6 leur nom recoivent pour un
jour la statue ou l'image de la Vierge de la Medaille
et font en son honneur ce jour-lk quelques exercices
de pi6t6, en particuliei
la communion. Un jour, dans
une famille, un petit de 8 ans, voyant que ses parents
ne pouvaient communier le jour oii la Vierge venait
visiter la maison, dit a ses parents qu'il communierait
pour tous afin que la Vierge soit contente de nous.
Cette visite a le triple avantage de ranimer la devotion a Marie, de fomenter la communion friquente
et de rappeler la mission. Dans tous les pays nous
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sommes combl6s d'attentions et de cadeaux; nous
avons beau dire que nous ne recevons rien; plus nous
le disons, moins on en fait cas. t Pour ce qui est de
la religion, disait un brave homme, nous ferons tout
ce que vous direz; mais pour cela, quand meme le
Pape nous le d6fendrait, nous ne tiendrons aucun
compte de sa d6fense. ,
Apres la visite au Saint-Sacrement et la benediction du superieur, nous partons en mission. A Tapia
de Villagiego, on nous reqoit au son des cloches et
a la d6tonation des feux d'artifice. ( Grace A Dieu,
dit un paysan, nous les tenons. - II ne suffit pas de
les tenir, reprend un autre,.il faut en profiter. - Et
on en profite malgr6 la pluie, malgr6 1'heure matinale
( heures et demie) du premier exercice. Ici, tout le
monde travaille dans les champs; la moralittest
bonne. I1 y eut 790 communions pour 3oo ames. Au
d6part, la population nous accompagne pendant
3 kilomktres. Nous arrivons a Rio Pisuerga : le peuple nous attend ; rious nous rendons A l'6glise au
milieu du plus grand enthousiasme et nous commencons la mission; la population est simple et tres
bonne; tout le monde fait son devoir ; les habitants
nous aiment avec tendresse et I'enthousiasme des
jeunes gens pour leurs peres missionnaires surpasse
celui des jeunes filles, bien que celui-ci soit grand. Un
jeune homme fut oblig6 de partir avant la fin de la
mission; il vint nous dire adieu, mais il ne put articuler une seule parole; il pleura comme un enfant,
nous baisa la main et s'en alla.. Nous avons loge chez
les patents d'un confrere. Un des fruits de la Mission
fut la vocation de plusieurs jeunes filles qui se pr&parent a ktre Filles de la Charit6. Nous quittons
Castello de Rio Pisuerga pour aller precher a San
Quirce. Le peuple est assez indiff6rent ; aussi la
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riception ne fut pas tris chaude; mais le succes n'a

pas 6to moindre qu'ailleurs et presque tout le monde
a fait son devoir. Des 6trangers au village voulurent
faire de I'opposition, mais le peuple n'en fit aucun cas
et le maire fit fermer le cabaret pendant les exercices
de la mission.
Le village de Rebolledo de la Torre oii nous allons
posside un chiteau du XII siecle, une 6glise du plus
pur style ogival avec une tour svelte de style fantaisie.
Ici comme partout nous pr&chons la Vierge Miraculeuse et la communion frbquente et le cure nous a
&critlongtemps apres que, depuis la mission, sur une
population de 3oo habitants, il y a tons les jours une
dizaine de communions, tous les dimanches une trentaine et aux f&tes une centaine, alors qu'avant la
mission il se passait des semaines sans que le tabernacle fit ouvert.
Castricias fut le pays oi nous avons etCle plus
honor6s : le cure ne savait que faire pour -combler
d'attentions ses chers missionnaires et les habitants
pleuraient comme des enfants a notre depart ; ils
nous accompagnerent pendant 8 kilometres et le
dimanche suivant cinquante personnes vinrent a la
localiti oh nous donnions la mission pour voir encore
leurs peres missionnaires et pour communier de notre
main. Le cure nous a 6crit qu.il regne maintenant
dans Ie peuple une trbs grande ferveur; la Miraculeuse y est grandement honoree.
A Villela oi nous allkmes ensuite, la population
n'a pas aussi bonne renommee et ce n'est pas 6tonnant, car elle n'a pas de cure propre; cependant la
mission marcha assez bien et surpassa nos pressentiments; le maire lui-meme alia de porte en porte pour
savoir qui voulait s'enroler dans l'association de la
M6daille. Nous termindmes par Rebolledillo, popu-
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lation assez bonne, et le 23 decembre, nous retournions
Sla maison; bien que notre d6part eft lieu A 5 h. 1/2
et que nous eussions supplii les gens de ne pas se
deranger, 70 personnes nous accompagnerent avec
des torches.
Htpital provincial de Valence. La maison a &t.
fond6e en 1817; les sceurs y sont au nombre de go;
M. Ponciano Nieto raconte ce qui s'est passe pendant
le petit s6jour qu'il a fait a cet h6pital : d'abord la
renovation des vceux des Filles de la Charit6, retraite,
confession; la veille des vaeux, celles qui ne les ont
pas encore faits firent une petite fete pour celles qui
les ont d6ja faits : chants, petite representation
comique, annonce du programme de la fete du lendemain, avec promesse de champagne (champagne de la
fontaine, murmure tout bas la lectrice). Le jour suivant, messe des vceux avec chants, A cinq heures et
demie, dejeuner extraordinaire, felicitations adress&es
par les soeurs n'ayant pas fait les voux, presents
donn6s par la soeur servante et, le soir, petite repr6sen-

tation d'un episode de la vie de sainte Th6rese, par
les sceurs n'ayant pas fait les vceux. Le deuxieme eve-

nement important fut la cl6ture du mois de mai; il y
a dans l'h6pital, depuis 1919, une association de la
M6daille Miraculeuse, avec messe de communion tous
les derniers dimanches du mois; le 3i mai eut lieu la
procession de cl6ture : on chanta d'abord le trisagion,

puis la procession se mit en marche, se d6roulant dans
les rues de la ville et dans les salles de 1'h6pital avec
l'enthousiasme le plus communidatif ; tout le monde
portait des fleurs et en. jetait sur la statue de la
Vierge en poussant des vivats et des acclamations; on
a calcule qu'il s'etait d6pense Soo pesetas de fleurs ;
aprbs la procession, on fit une loterie et l'on donna
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comme lots une medaille d'argent et une statue de la
Miraculeuse.
BOLETIN DE LA SANTA AGONIA.

- Mai 1923.
Stat Crux, amour de Dieu, par L. Sierra. Amour de
complaisance et de bienveillance; affectif et effectif;
intensif et appreciatif; petit, moyen, grand, tris grand.
Connaissance de Jisus-Christ, par Cabrera. Cette
connaissance est une source de biens inestimables.
Les deux grands sidcles du Moyen dge, par Garcia.
Ce sont le douzieme et le treizieme, pendant lesquels
ont eu lieu les croisades, se sont fondies les universites et plus de vingt ordres religieux.
Chronique. Dans une 6giise de soeurs, a Madrid, on
voit une chose curieuse: un rejeton d'acacia a traverse
le plancher, s'est 6levd derriere l'autel et entoure le
crucifix de ses branches et de ses feuilles.
- Juillet-aodt I923.
Textes de saint Vincent sur la perfection chritienne.
C'est la traduction espagnole de la fameuse r6petition
d'oraison du 5 aot 1655, dans laquelle notre bienheureux Pere pr6munit si justement contre les exces
possibles dans la recherche de la perfection; elle est
merveilleuse de bon sens et elle ne serait pas inutile a
notre 6poque oi c'est la mode, en certains milieux, de
parler de contemplation passive, d'oraison de quiitude, etc., et ou un peu plus de simplicit6 ne ferait
pas de mal.
LA INMACULADA DE'LA MEDALLA MILAGROSA.
- Mai 1923.

Chemin de Rome. Le voyage & Rome et & Lourdes

s'appel.lera non pas pelerinage, mais commission,pour
se distinguer des autres pelerinages d'Espagne au

-

245 -

mnme but. On offrira au Pape : \1 un album et une
statistique de la visite domiciliaire; 2'un beau tableau
de la Vierge Miraculeuse, avec un cadre d'un tres
beau travail, oeuvre de l'artisted Jos6 Galarza; 30 une
aum6ne de toutes les associations de la Medaille. On
demande des priere's pour que le Saint-Pree accueille
favorablement les p6titions que l'on fera.
La lumiere de la Midaille Mzraculeuse. Tout est
!umiere dans l'apparition de la rue du Bac : de l'ange
s'echappent des rayons lumineux qui 6clairent tout ce
qui l'entoure; il porte des rayons de clart6; partout
les lumieres sont allumbes. La figure de la Sainte
Vierge est si belle qu'il est impossible ; Catherine
Labouri d'en d6crire la beaut6; elle est v6tue d'une
robe blanc-aurore; la t&te est couverte d'un voile
blanc; sa figure est illuminee; des rayons jaillissent
de ses mains; ils sont d'une beauti et d'un 6clat incomparables; le visage de Marie s'illumine des clartes
radieuses de l'amour. Notre confrtre M. Moso deduit
de ces particularitis de l'apparition de i83o que la
Sainte Vierge est lumiere et que la M6daille est une
lumiere destin6e a ranimer la foi; il applique a Marie
ce que la Sainte tcriture dit de la Sagesse; il cite un
certain nombre de passages empruntes aux pontes
espagnols dans lesquels cette idee est poetiquement
exprim6e; puis il montre que la Medaille est le sacrement de Marie par lequel elle nous communique sa
lumiere; il conclut que nous devons etre enfants de la
lumiere, puisque nous sommes enfants de Marie, qui
est lumiere.
0
Les charitis et la Miraculeuse, par Escribano. Un
cur6 d'Estremera parle du bien fait par I'association
de la charit6 en faveur des pauvres, particulibrement
dans une epidemie de typhus exanth6matique qui a
et6 enrayke grice au zile des dames, et notre confrere
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profite de cette lettre pour rappeler que I'&tablissement des associations de charit6 est- un point de nos
saintes regles.
La Miraculeuse e Manille, par Gancedo. La fete et
la neuvaine qui la pr6c6da furent an triomphe sur
toute la ligne. Les pr6paratifs se firent avec grand
soin; tous s'y mirent : journalistes, sculpteurs, musiciens, orfevres, 6lectriciens, imprimeurs, photographes, petits et grands, pretres et laiques, s6culiers et
reguliers, religieuses et dames du monde ne furent
qu'une immense ruche d'abeilles sans frelons, pour
construire un trbne a leur Reine, la mystique Abeille.
Le 18 novembre, les c6r6monies commencerent : cloches, cantiques, illuminations, m6dailles distributes,
pelerinages de plus de mille families associ6es, des
innombrables phalanges d'Enfants de Marie, de la
grande association des Conferences de Saint-Vincent
suivie de plus de 6oo pauvres, d'une bande tr8s
nombreuse de petits et de petites, dont 70 reSurent
pour la premiere fois la sainte Eucharistie. I1 y eut
pendant la neuvaine I5 messes chantees, go messes
basses; ce fut un probleme difficile de loger tous les
pilerins dans l'6glise, les hommes restant debout, les
fcmmes s'asseyant par terre; un petit curieux a
compt6 un jour 73 automobiles attendant pros de
l'6glise; nul n'a pu compter les voitures de saint
Francois; il y aeu 4000 communions et on a distribu6
une plus grande quantitA de medailles. L'eglise 6tait
magnifique avec son illumination, ses fleurs; la musique 6tait exquise; les predicateurs enthousiasmerent leur auditoire. Que dire maintenant du grand
jour du 27 novembre ! II y eut messe pontificale par
un J6suite; trois tableaux representaient les trois
apparitions de Marie avec un charme divin qui ravissait tous les coeurs; les cer6monies ex6cutees par les
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missionnaires et les siminaristes furent parfaites; on
chanta la messe de Torres et M. Fernandez prononja
le discours; tout fut grandiose, artistique, tres devot.
Restait la procession: on avait craint le mauvais
temps, la pluie, mais les anges tinrent enchain6s les
nuages r6volutionnaires et dompterent les mauvais
effets de la lune croissante, en sorte que la procession
se deroula par un temps superbe; la statue de la
Sainte Vierge plac6e sur le plus beau carrosse de
Manille, v6tue de soie, d'or et de perles, s'avanca
dans les rues, priced6e des statues de saint Vincent et
de saint Joseph; la procession dura trois heures;
comme la journ6e 6tait avanc6e, 2000 torches pr6cidaient et suivaient le char et des milliers de spectateurs saluaient le cortege a son passage, da haut de
leurs balcons ou du pied de leurs maisons, ornbes et
illuminees. Tout le monde s'est retire enchant6, disireux de pr6parer pour 1930, ann6e du centenaire, un
triomphe 6clatant A la Vierge de la M6daille.
Notices de I'Association. On d&crit les fetes de la
M6daille Miraculeuse, A Hyamonte (Huelva), A Vivero
(Lugo), A Orense et on rapporte 3r graces obtenues
par la M6daille.
- Juin 1923.
PHlerinage e Lourdes et t Rome. Ce pelerinage,a
tres bien r6ussi, grace aux organisateurs; les pelerins
n'etaient pendant tout le pelerinage qu'un cceur et
qu'une Ame. Le pr6sident du pelerinage etait 1'6veque
de Coria; il y avait M. Sierra, sup6rieur de Madrid,
qui repr6sentait les enfants de saint Vincent, M. Orzanco, le directeur national de la Miraculeuse, 18 pr6tres, cures ou missionnaires et beaucoup de laiques
parmi lesquels la duchesse de Najera, la comtesse de
Paredes de Nava, la comtesse d'Anorga, la vicomtesse
de Cabanas, etc. Le pelerinage 6tait approuvi par le
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nonce de Madrid, il fut loud par le cardinal Vico. On
partit de Saint-Sebastien oii l'on fit la communion; A
Lourdes, il y eut messe a la grotte, messe pontificale
a la Basilique, benediction des malades et procession
aux flambeaux; on arriva a Rome le 8 mai; on fut
reCu en audience sp&ciale par le Pape le 12 mai;
l'ambassadeur d'Espagne assistait a cette audience; le
pape donna sa main a baiser a tous les pelerins, puis
il les felicita d'etre les representants de 20000ooo families associies de la M6daille et les remercia des
lires qu'ils lui avaient offertes; le Souverain Pontife les
benit qt leur accorda la faveur d'assister a sa messe et
de recevoir la communion de sa main.
- Juillet 1923.
Pilerinage a Lourdes, Rome et Saragosse. M. Or-,
zanco complete les details d6jý donn&s sur ce voyage.
Les resultats ont 6t6 satisfaisants : le Pape a pu juger
de l'importance de l'association de la M6daille Miraculeuse; l'aum6ne offerte au Pape a .te de 75 ooo lire
(en y comprenant les objets autres que I'argent proprement dit); le cardinal Gasparri a renerci6 le
pelerinage de cette aum6ne par une lettre dat&e du
21 mai; des graces et des privileges ont 6t6 obtenus;
mais on ne peut pas encore les publier, car ii faat
attendre que la Congrigation des Rites les ait promulgu6s officiellement.
Une nouvelle chapelle a la Vierge Miraculeuse. Au
mois de mars, on a inaugur6 une tres belle chapelle
en l'honneur de la Vierge de la M6daille dans la maison de Senorita Moriones, rue de Arrieta, 12, Madrid.
Cette dame est tres d6vote A la Sainte Vierge; elle
est une des propagandistes les plus z6l6es de la Miraculeuse; ricemment elle a converti les chambres les
plus luxueuses de son palais en une magnifique chapelle pour laquelle elle n'a rien epargn6. L'autel, au
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dire du d6corateur royal, est le plus beau qu'il ait vu;,
la statue de la Vierge est une ceuvre d'art, dans toute
la force du terme; les parois de la chapelle sont couvertes de tapisseries tres riches; les calices, ornements, etc., ont 6te achet6s dans les manufactures les
plus celebres de Paris, Madrid et Valence. La chapelle fut b6nite le 12 mars et M. Orzanco celebra la
premibre -messe le lendemain devant une assistance
d'ilite. La Vierge Miraculeuse n'a pas tard6 k recompenser la g6nbreuse donatrice; celle-ci avait parmi
ses domestiques un jeune homme de vingt-six ans qui
-s'en allait de la tuberculose et qu'elle faisait vainement soigner gar les m6decins les plus c6lebres; le
docteur Codina, directeur du sanatorium royal antituberculeux, avait d6clare qu'il n'y avait plus de
remedes; or, voici qu'i la fin d'une neuvaine faite a
la Miraculeuse, lejeune homme retrouve son app6tit,
mange sans difficult6, se lIve, marche, travaille, en
un mot se trouve guiri miraculeusement. C'etait la
r6ponse de Marie a son illustre fille, Senorita Moriones.

PROVINCE DE BARCELONE
GERMANOR.

Chronique. Pour le chant de la Passion, le vendredisaint, la partie du peuple est executee par tout le
choeur des jeunes gens, a trois voix 6gales. Le jour de
PAques, on chante la messe de Goicoechea. Le mercredi
de Paques, grande promenade i la belle fontaine de
Nerola et aux jardins artistiques de la maison Gil.
Le 3 mai, these philosophique sur la loi naturelle; le
17 mai, these morale sur la prescription; le 24 mai,
these dogmatique sur la hi6rarchie de I'9glise catholique. Le jour de la Fete-Dieu, on chante la messe
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Hoc est corpus meum de Pirosi. Le 4 juin, f&te de M. le
Superieur g6neral et cl6ture de la visite, seance littiraire et dramatique.
Notice sur M. Valeri Domingo par Vicente Queralt.

Domingo Valeri d6sirant se faire pretre entra au
siminaire de Vich, en 18go, pour y 6tudier le latin
durant trois ans. Le cur6 de Palgas lui paya la pension
et il le prit tellement en affection que, plus tard, il voulut lui donner une maison qu'il destinait a des oeuvres
de bienfaisance. Domingo Valeri se mit a l'6tude avec
une ardeur toute juv6nile et vicut au s6minaire comme
un petit saint Louis de Gonzague; c'est le temoignage.
de ceux qui l'ont connu. M. Valeri n'a rien dit de cette
6poque de sa vie et n'a laiss6 aucun ecrit, concernant
ses dispositions interieures aussi bien pour cette
pIriode que pour les autres; il aimait le silence a son
sujet. Nous savons seulement par ses notes que son
application 6tait excellente, que sa conduite 6tait tris
bonne; ce qui n'excluait pas evidemment les fautes
d'irr6flexion, d'inadvertance, de faiblesse humaine;

mais il les r6parait imm6diatement en s'en humiliant.
La saintet6 de cette vie ne consiste pas en g6neral i
ne jamais p6cher, mais a se relever de ses p.ches
chaque fois qu'on tombe.

Sainte Th6rese a dit que lorsque Dieu aime particulibrement une ame, il lui envoie la croix, et une

autre servante de Dieu aimait a dire que Dieu, par les.
maladies du corps, facilite la perfection de notre Ame.
C'est pour cette raison sans doute que Dieu permit que
Domingo Valeri tombit malade et fft transporte i

I'h6pital de Vich, dirig6 par les Filles de la Charit6!
Celles-ci, qui ne se doutaient pas qu'elles soignaient
leur futur Directeur, remarquirent sa patience et sa
piet et aussi quelque chose qui ressemblait fort a
1'esprit de saint Vincent s'il ne l'etait pas. Domingo
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Valeri garda toute sa vie une grande reconnaissance

pour les Soeurs qui l'avaient soigne et il la leur temoigna non pas tant par des paroles que par des actes,
se sacrifiant et, dans toute la force du terme, mourant
pour elles, pour leur service. Sa vocation Ala famille
de saint Vincent date-t-elle de cette 6poque? Nous ne
le savons. Domingo Valeri voulait &tre pr&tre,mais il
sentait quelque r6pugnance pour la vie de pr&tre dioc<sain; ii lui semblait qu'on y avait trop de liberte et
qu'on y 6tait trop expos6 Aprendre F'-sprit du monde;
son humilit6 n'osait pas lui faire entrevoir une vie
plus parfaite dans une communaute; il en sentait le
desir, mais il craignait que ce fit un piege de Satan
qui se transforme en ange de lumiere; bref il etait 1a
hesitant lorsqu'un 6venement en apparence desagr6able vint manifester la volonte de Dieu; il est A
remarquer que Dieu suit parfois des voies qui paraissent
etranges pour indiquer la vocation de ses saints; pour
plusieurs, c'est une 6preuve, un d6senchantement; pourSDomingo Valeri, ce fut un insucces dans ses examens-;
il 6choua et tous ses condisciples nous disaient qu'il ne
m6ritait pas les notes severes qu'on lui donna. Quoi
qu'il en soit, ce fut Ie coup de grace qui le d6tacha
du monde. Cette humiliation Iui donna un grand amour
de la vie humble et cach6e et il resolut de rompre les
liens qui l'attachaient a sa famille et A ses amis, en
venant se ranger sous la banniere des enfants de
l'humble saint Vincent. C'est ainsi que 1'humiliation
exalte les humbles, tandis qu'elle abaisse les orgueilleux. II n'y a pas de croix plus triste que le tr6ne de
la gloire et ii n'y a pas de tr6ne de gloire plus excellent que la croix.
Domingo Valeri entra A 1'6cole apostolique'de Barcelone le 2 octobre 1892; on reconnut bient6t que ses
connaissances et ses capacit6s etaient A la hauteur et
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on lui permit d'entrer A Madrid au s6minaire interne
le 17 janvier 1893. Plus tard ses conferences spirituelles seront pleines d'un grand amour de sa vocation
et de la Congr6gation; on voyait qu'il s'etait livr6 des
le debut A la grace de Dieu. En effet, il ccrivait
quelques jours aprns la prise de soutane : " Maintenant je suis a Dieu, maintenant je suis heureux. Je ne
me preoccupe plus de mes parents et de mes amis, que
j'aime cependant beaucoup et que je n'oublie pas dans
mes prieres. Je ne me preoccupe que d'une chose :
bien correspondre A l'appel de Dieu. , C'est un des
rares billets qu'on a conserves de lui; il n'ecrivait
presque pas, meme plus tard, ou s'il 6crivait, c'6tait
toujours des petits billets de quelques lignes. II fit les
vceux le 25 janvier 1895 et il s'adonna aux 6tudes de
philosophie et de theologie jusqu'en g9oo, 6poque de
son sacerdoce.
La vie intime de Domingo Valeri Acette epoque est
la plus simple qu'on puisse imaginer. Ses freres du
seminaire et des 6tudes ne savent dire de lui que sa
regularit6, sa pite6, son application, sans rien de saillant; il 6tait ennemi des singularites et etait grand
ami de la paix et de l'union. Sa plus grande penitence
etait la vie commune. Cependant deux vertus ont commence A le distinguer des cette 6 poque et toujours
dans la suite : I'humilit6 et la modestie. Une de ses
sceurs, religieuse carmelite, a racont6 que leur pere,
sur son lit de mort, avait reuni tous ses enfants et qu'il
leur avait recommand6 d'etre humbles et modestes;
de ne pas avoir, en allant dans les rues, un air de
d6sinvolture; de ne p~ regarder Adroite et Agauche,
mais de manifester dans leur demarche la piet6 et le
recueillement; de fuir les bals et les th6etres, que
leurs aieux s'en etaiunt passes sans inconvenients.
Quant aux bals et aux thietres,disait la religieuse,
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mes freres et sceurs nous nous en sommes abstenues;
quant A la modestie dans les rues, je ne sais pas si
l'un ou 1'autre n'y ont pas manque, mais Domingo y a
toujours 6et fidele, et ceux qui l'ont connu dans la Congrigation savent que ces conseils paternels ne sont
pas tomb6s dans un terrain pierreux, mais dans une
terre fertile, car il fut toujours un module de modestie
et d'humilith. On se rappelle ses yeux toujours baiss6s
en allant dans les rues, sa modestie dans les reunions,
dans les visites actives ou passives; cette perfection
6tait un fruit des qfforts qu'il avait faits dans son
adolescence et son age mir.
Comme les ruisseaux fecondent sans bruit les jardins et les champs, ainsi les eaux de la grace faisaient produire i l'ame de Domingo Valeri des fleurs
et des fruits de salut. L'ann6e 19oo fut pour lui une
ann6e de grace,car il y requt tous les ordres. Ii fut
ordonne pr&tre a Avila,et comme il 6tait d6j sous la
protection de la grande Doctoresse du Carmel pour
ktre ne le jour de sa fete, il le fut encore d'une
maniere plus particulixre pour avoir recu l'onction
sacerdotale dans la ville priviligiee de sainte
Th6rese. Aussi ne faut-il pas s'6tonner que, plus tard,
M. Valeri ait &t6le zel6 directeur de l'apostolat de la
pri&re, de l'apostolat du Cceur de Jesus. Nous savons,
par un petit billet icrit plus tard aun jeune pr&tre,
les sentiments qui l'animaient a cette epoque : a Quand
je fus ordonne, a mes yeux se pr6senterent des
champs immenses de missions; je me voyais sauvant
des ames en quantit6, gu6rissant des infirmites spiriII1
tuelles et depuis dix-sept ans je n'ai rien fait.
faut remarquer ici que le grand d6faut des saints
c'est qu'ils se. trompent toujours quand ils parlent
d'eux-m6mes; nous allons voir que la derniire phrase
de ce billet est tout A fait inexacte.
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M. Valeri ne fut pas un grand orateur, dou6 d'un
talent remarquable; ce fut un saint. Ses discours
simples engendraient la conviction, sa personne
rachitique produisait la veneration et sa conduite
silencieuse determinait la sympathie. Nous pouvons
apporter le temoignage d'une multitude de personnes
pieuses qui ont trouv6 dans ses conseils la solution de
leurs difficultis et la consolation a leurs peines; d'un
grand nombre de Filles de la Charite qui ont suivi
ses retraites et qui ont trouve dans sa parole, monotone sans doute, quelque chose de myst6rieux, de
pieux, de nourrissant; de tous nos confrbres qui
ont attest6 la piet6 que respirait son 6tre; enfin des
superieurs qui Font eu comme consulteur et admoniteur. Sa prudence fut admirable ; dans les charges
delicates qu'il eut a remplir, il se conduisit toujours
avec Equit6; malgr6 les caracteres differents avec
lesquels il eut a traiter, il ne fut jamais ni ent&t6 ni
aigre dans sa conduite. Doucement ferme dans
l'accomplissement de son devoir, il ne fut jamais
capricieux ; dans sa charge de sup6rieur, il arrangeait
tout par la bonte et par 1'amour. Jamais l'ambition
ni l'envie ne se rencontrbrent dans son ame. Au
contraire, il eut toujours en horreur les charges honorifiques, renoncant plusieurs fois a la supbriorit 6 et
ne l'acceptant que par ob6issance. Merveilleuses
furent sa charit6 et sa misericorde pour les pauvres;
les miseres des malheureux 6mouvaient son cceur, et
pour leur donner de quoi les soulager, il vendait parfois de petits objets a son usage personnel dont il
se privait pour subvenir a leurs necessit6s. Toujours
lev6 a 4 heures et toujours un des premiers i l'oraison, ii
s'y tenait tout le temps a genoux avec une contenance
recueillie et tres devote.
II 6tait d'un temperament nerveux, sanguin, dans
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lequel dominait le nerveux par suite de I'ankmie qu'il
avait contracte ; il 6tait animA d'un esprit laborieux;
la haute idWe qu'il se faisait de son ministere ajontait des ailes A son caractere ; il itait si accoutumi
au travail que, selon ce qu'il disait, il sentait plus de
fatigue dans le repos que dans le travail; plusieurs
fois ses superieurs lui conseillerent la moderation
dans le zile : mais un feu interieur le poussait 1
vivre uniquement pour les autres.
A peine ordonn6 en g1oo, il avait 6tC envoye &
Palma de Mallorca pour les missions; mais bient6t
les n6cessites de la province r6clambrent sa presence
dans la peninsule et il fut place a notre maison de
Figueras en g19o; la il travailla avec toute son
ardeur au ministire que lui confia l'obbissance, surtout
A l'enseignement du latin. E 1905o, ses sup6rieurs
l'appelirent a Barcelone oif il devait rencontrer le
champ sur lequel son zele allait s'exercer dans toute
son ampleur jusqu'a la mort. En at-endant I'arriv6e de
M. Casulleras, directeur du s6minaire interne, il
remplit cette charge, par interim, avec grandehabilet6
et grande pi&te. II fut nomm6 assistant de la maison,
consulteur et admoniteur du visiteur, qui 6tait alors
M. Orriols; il fut aussi charg6 de la confession et de
la direction des Filles de la Charit6, fonctions qu'il
conserva jusqu'a sa mort; il y ajouta plus tard
celles de conseiller et consulteur provincial. Son
action sur les Filles de la Charit6 fut extraordinaire;
A sa mort elles le pleuraient comme un phre. Son
abnegation et sa bonte pour elles etaient proverbiales;
pour les servir il ne consulta jamais ni sa sante ni ses

forces; Achaque heure du jour, en plein soleil, durant
1'6t6 ou malgr6 le froid le plus rigoureux en hiver,
on le voyait parcourant les rues de Barcelone, allant
d'une maison de soeurs A l'autre pour leur bien spiri-
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tuel ; pendant la r6volution de juillet g1og, il fut pour
elles une veritable consolation, allant les voir la oi
elles s'etaient refugi6es pour les r6conforter, les
aidant a lever les yeux vers le ciel et A pardonner les
injures qu'on leur avait faites, Les soeurs I'invoquent
comme un saint.
M. Valeri exercait le ministire des Ames dans notre
eglise; il avait aussi la direction des associations qui
y sont &tablies. II fut d'un zele infatigable pour
1'apostolat de la priere que M. Vilanova avait itabli
et dont M. Valeri fut l'ime. En 1916, il devint directeur et il organisa toutes les fetes de Passociation.
L'apostolat prit un accroissement considerable sons
sa z6~le direction. II voulut encore assister a la
grande association g6nerale pen de jours avant sa
mort alors qu'il avait une tres grave maladie, et ii la
pr6sida avec beaucoup d'enthousiasme; ce fut son
chant du cygne. De l'apostolat de la priere sortirent
les oeuvres du vestiaire des pauvres, du catechisme,
des patrons, de la jeunesse, de l'action sociale avec
ses conferences, sa revue, sa bibliotheque. II prit une
part tres active aux associations de la Medaille Miraculeuse, de la Sainte Agonie, de Saint-Joseph. Mentionnons l'adoration nocturne des Dames et des MeSsieurs alaquelle il prenait toujours part, P'Heure Sainte,
les victimes de Jesus Eucharistique,les Enfants de
Marie d'Aldana, et enfin le travail tres intense du
confessionnal oih il passait de longues heures avec
une patience inimitable, sans compter les confessions
extraordinaires qu'll entendait en differents cloitres,
les predications, neuvaines, retraites qu'il prechait
continuellement. Vraiment M. Valeri a r6alis6 Ie
pertransiitbenefaciendo ; il a passe en faisant le bien.
Le sacrifice n'a pas manque a sa vie; il avait une
soif insatiable de souffrir qui le portait toujours a
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prendre les offices les plus pinibles et les plus mortifiants de la vie de communaute ; il avait ete
nommb superieur de la maison de Barcelone le 3 mai,
Invention de la Sainte-Croix ; il accepta cette charge
comme une croix. II avait toujours d6sir6 le inartyre
et il rip6tait souvent que ses phch6s l'en rendaient
indigne. Si sa mort n'a pas. t6 celle d'un martyr,on
peut bien dire que sa vie l'a 6et et qu'il fut lui-m&me
son propre bourreau. II sacrifia toujours son jugement A celui des autres et particulibrement A celui
des sup6rieurs; il mortifia son cceur en ne recherchant que Dieu seul ; il mortifia son corps, il le martyrisa au sens propre du mot par ses mortifications,
ses p6nitences et surtout par son zele sans prudence
qui ne consulta jamais ni sa sant6, ni ses forces pour
r6gulariser ses travaux. Le zele avec l'imprudence
des saints fut son unique regle. Le zele et uniquement
le zele lui faisait passer des heures nombreuses, tres
nombreuses au confessionnal; le zele le faisait rester
a jeun jusqu'i dix, onze ou douze heures du matin,

ne c6elbrant la messe qu'a des heures tres tardives
aprbs une matinee employee aux travaux du ministere.
Quand il donnait les exercices spirituels, le zele
l'empechait de choisir les heures les plus favorables;
tout ce qui 6tait int6ret personnell disparaissait
devant le zele, devant la gloire de Dieu et le bien
des Ames. 11 s'offrit aux Missions lointaines, particulirement A la plus unible, A celle du Honduras. II
a done reellement martyris6 son corps. Quand il fut
r6duit A s'arreter, vaincu par la maladie, il ne dit
qu'un mot : c(Je desire mourir pour Jesus. )
Le jour des Rois, 6 janvier, quatre jours avant sa
mort, malgre son 6tat, il se leva a l'ordinaire, passa
une grande partie de la matinee au confessionnal;
quand il en sortit, il ne pouvait plus se tenir, on
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voulait le transporter en sa chambre, il voulut dire la
sainte Messe, ce fut sa derniere; a onze heures, le

m6decin declara qu'il 6tait perdu ; il rebut les derniers sacrements avec grande devotion et humilit6;
il supporta avec patience les souffrances de sa maladie, prononcant souvent des oraisons jaculatoires.
Le o1au matin, il y eut un pen de mieux; on le lui
dit : (Non, dit-il, c'est la fin. Quel jour est-ce aujourd'hui? demanda-t-il. -

C'est mercredi -

Mercredi,

rep6ta-t-il, jour d6die a saint Joseph, c'est un jour
bien choisi pour mourir. , Et en effet pen de temps
apres, son 6tat s'aggrava; la cloche appela toute la
communaut6 autour de son lit; il regarda tout le
monde avec un visage plein d'affection; il fit un acte
d'amour de Dieu, regarda le tableau du Sacr6-Cceur
et rendit le dernier soupir a neuf heures dix. Ses

funerailles furent honorees d'une assistance inusit6e
et I'on mit sur son cercueil la banniire de 1'apostolat
comme t6moignage du grand zele qu'il avait eu. Huit
jours apres, on c6l6bra un autre service auquel assisttrent des foules si nombreuses que toutes les nefs de
l'6glise 6taient remplies.
Palma de Mallorca. Missions. Alaro fut -vangelis6

du 22 octobre an 6 novembre par MM. Mas, Crespi et
Sola. L'entree solennelle fut emp&chie par une furieuse
temp&te; il y a 4000 ames ; la plupart des habitants
se livrent a l'industrie du soulier. Cette vie de fabrique les 6loigne de Dieu et de 1')glise. Us ont la
foi cependant et s'enthousiasment pour les ceremonies
religieuses. Pendant la mission, on a c61ebr6 les faees
centenaires de la Vierge du Remede.
Banalbufar est une localite de 700oo mes, oi I'on
cultive les tomates pour les exporter en France et en
Angleterre. Tout le monde se confessa et communiaArta, qui renferme 6ooo ames, se ressent des cou-
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rants modernes de l'indiff6rence religieuse. La communion et la procession surpassirent nos esp&rances.
Maria compte 2000 ames; nous efmes des le d6but
beaucoup de monde aux exercices. Pina est un pays
bien conserve.
Establiments, nous dit le cur6, a les m&mes vices
que Palma et n'en a pas les vertus. C'est une paroisse
indifferente; beaucoup oublient le pricepte de la
sanctifcation des fetes; cependant la Providence
b6nit nos travaux etnous eimes des retours de trentecinq, dix-huit, dix annies. Une 6pidpmie de grippe
compromit le succes de la mission. Un converti de
trente-cinq ans se fit ap6tre de la mission jusque dans
les cafes; it eut une attaque d'apoplexie peu apres
sa conversion.
Son Sardina est une bonne population; on attribue
cela a la congregation des jeunes Marianos qui, par
leurs com6dies et divertissements honnetes, ont ruin6
les salles de bal et les divertissements moins honn&tes. Pendant cette mission, nos seminaristes vinrent
nous voir et purent constater que tout n'est pas

poesie.
Andraitx est la population la plus indiff&rente de
'ile. La note dominante est le respect humain. Un
petit nombre haissent l'iglise, parlent mal d'elle et
la pers&cutent. Sur 7000 moes, 40 hommes fr6quen-

tent 1'iglise paroissiale. Nous efimes cependant pas
mal de monde des les premiers jours et bient6t, ce qui
ne s'6tait jamais vu, I'6glise fat pleine. Cette assistance nous faisait esp6rer beaucoup de confessions et
de communions. Mais nous fames bien d6senchant6s,
quand, a la cl6ture de la mission, nous constatAmes

qu'il n'y avait en pour s'approcher des sacrements que
So hommes et 3oo femmes.
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Espluga de Fraxcoli. Chronique. Les 6tudiants
remercient les bienfaiteurs qui leur ont donn6 des
livres et une machine a ecrire. Is racontent une
grande excursion qu'ils ont faite le 9 juillet. Le jour
de saint Vincent, ils ont chante la messe de Foschini;
le soir M. Pons a prononc6 le panegyrique. Le 3o juillet, fete du patron de la paroisse, ils ont chant6 la
messe de Perosi. Le 4 aoýt ils commencent la sirie
des sermons. Le 18 septembre, le cardinal, archevtque de Tarragone, faisant la visite pastorale d'Espluga, vient aussi visiter l'iglise de nos confreres; il
est recu par le visiteur ; on lui adresse un compliment en latin et on chante diffirents motets en son
honneur. Joseph Sola vient de mourir subitement &
Brooklyn des suites d'une operation. II Rtait entr6
dans la Congregation en 190o5 et avait 6et missionnaire dans I'ile Mayorque jusqu'en avril 1923 oik
l'ob6issance 1'envoya au Honduras. Il se fit remarquer
par sa simplicite et un caractere jovial; dans les
missions, il s'occupait surtout des enfants qui avaient
pour lui une sympathie particuliere.
Missions de Rialp. Les missionnaires raniment
partout I'apostolat de la priere et l'intronisation du
Coeur de Jesus dans les families; ils font de belles
processions A la fin des missions; on orne les rues;
dans les plus petits pays, il y a sur le parcours 7
ou 8 autels, 14 ou 15 arcs de triomphe; on plante
une croix, souvenir de mission; la pluie vient souvent
g&ter la fete ; les resultats sont consolants; presque
tous se confessent et communient; par-ci par-li, un
spirite ou un autre esprit fort ne font pas la mission,
mais ils ne sont pas suivis par les autres hommes ;
la premiere communion des enfants est l'occasion
d'une belle fete et d'un bon diner qu'on leur sert ;
les missionnaires sont invites a manger dans les
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families, surtout quand il y a des parents des confreres, mais ils s'y refusent toujours; dans un endroit,

le chant est si fort et si curieux que les missionnaires
ont peine a ne pas rire; ordinairement les reunions

du soir sont plus suivies que celles du matin ; a Olp,
tependant, meme assistance matin et soir ; les gardes
civils et les carabiniers assistent quelquefois en grand
gala a la procession ; on pleure au depart et dans le
village d'Arabos, le cure, ne pouvant plus contenir
son emotion, embrassa le missionnaire devant tout le
peuple.

HOLLANDE
SINT VINCENTIUS A PAULO. Septembre 1923.
En route pour I'lnde. Sejour de nos confreres a

Genes, embarquement le 6 juin avec des Carmes et
des Ursulines et voyage dans la mer Mediterranbe et
la Mer Rouge. (Nous parlons plus loin de cette Mission.)

Nous plaqons les autres articles de cette revue aux
pays dont ils parlent.

IRLANDE
THE GOLDEN HOUR. Numeros de novembre-d&cembre
1923 et de janvier-fevrier 1924, analyses par L. B.

Cet organe officiL ":andais de la Ligue eucharistique, imprim, par nos confreres de Blackrock a
Dublin, nous,donne de pieuses lectures et d'bdifiantes
meditations sur la communion sacramentelle ou spirituelle, les prieres de I'action de graces, la presence
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reelle, etc. Nous trouvons de plus encartie une feuille
rose, ayant pour titre : Les Lazaristes irlandais et
Chine. La Revue rappelle A ses lecteurs que nos confreres d'Irlande ne sont en Chine que depuis le mois
d'aoat 1919, tandis que les Lazaristes des autres
contrses y sont depuis l'appel de Pie VI, en 1783,
avec le pr6cieux concours des Filles de la Charite,
qui, elles aussi, doivent leur origine a saint Vincent
de Paul. Tous, pr&tres et sceurs, ont arrose de lear
sang ce champ du Pere de famille; ils y ont ilev6 des
eglises et assur6 le service religieux ainsi que le soulagement temporel du tiers des catholiques de cette
lointaine contr6e, A la demande de leur Supbrieur
general, les Lazaristes irlandais ont dibut6 a Pikin
en 1919 et, aujourd'hui, cinq pr6tres irlandais s'efforcent bravement de faire tout ce qui depend d'eux
pour procurer la gloire de Dieu dans la capitale
du paganisme. Or, jusqu'ici, ils ont manqut des
moyens necessaires pour faire les choses en grand; et
cependant ils sont appelks non pas A faire le bien
dans la capitale seulement, mais encore a prendre la
charge de tout un grand district paien qui leur est
reserv6 non loin de P6kin. Que feront done les lecteurs de la Golden Hour? Ils prieront d'ab6rd : on ne
leur demande pas un secours financier, mais une
fervente priere, aussi firquente que possible, en
faveur des Lazaristes irl,••dais de Chine; on les
recommande tout specialement au souvenir des pretres
au saint autel. Ce sera imiter la conduite de NotreSeigneur lui-meme, qui, ( voyant les fct!es, en eat
compassion & cause de leur d6tresse et parce qu'elles
6taient comme un troupeau d6pourvu de pastear.
Alors, continue l'Pvangeliste (Matt. IX, 36), il dit I
ses disciples : ( Le champ est vaste, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Priez done le maitre du champ
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qu'il envoie des moissonneurs. , Et comme le bon
Pasteur, II a donn6 son sang pour ses brebis, les bras
ouverts, le coeur transperc6 et la tete couronnie
d'6pines. tcoutons la voix. de Jesus retentir encore a
nios oreilles et songeons que, s'il y a I ooooooooo de
paiens diss6minMs dans le monde entier, 400000000
sont group6s en Chine.
W. PURCELL, C. M.
VIRGO POTENS. La croisade de la Medaille Miraculeuse. Saint Vincent's, North William Street, Dublin.
Abonnement 3 shillings par an.
Analyse des numeros i et 2 de decembre 192-3 de
janvier. 1924, par L. B.

Cette nouvelle revue est l'organe de 1'Association
de la Medaille Miraculeuse en l'honneur de l'Immaculde Conception, en Irlande. Cette Association fut
&tablie pour perp6tuer le souvenir des apparitions de
i83o, a la chapelle de la rue du Bac, a Paris. Le but
est de procurer I'honneur dt a la Vierge Immacul6e
par la sanctification personnelle de ses membres et
par le zele a procurer le salut dp prochain au moyen
de la M6daille Miraculeuse. On y participe a tous les
privileges et indulgences accordees an Scapulaire
bleu, a la seule condition d'avoir reau l'imposition de
cette m6daille.et de la porter. Tous les fiddles de 'un
et l'autre sexe peuvent en faire partie; ils sont invites
A redire souvent la pieuse invocation : a 0 Marie,
concue sans p6ch&, priez pour nous qui avons recours
Svous! ,"
( Aller & Jesus par Marie ,,, telle est sa devise.
Quelques faveurs r6cemment obtenues par la Medaille Miraculeuse :
Un jeune homme, protestant, qui faisait habituellement les commissions d'une maison de seurs de
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Charit6, situde dans un faubourg de Londres, se fit
une blessure a la main; la main s'infecta et, pendant
un mois, lui fit souffrir le martyre. L'infection avait
gagn6 tous les doigts et menacait deja d'envahir le
bras; il ne pouvait ni manger, ni reposer, tellement il
6tait malheureux. Le docteur pratiqua cinq d6bridements au bistouri, mais le mal continuait. Une soeur
lui demanda s'il ne voudrait pas qu'on lui mit une
M6daille Miraculeuse au bras : il accepta la proposition avec reconnaissance. Cela se passait un vendredi
d'octobre 1923; le lundi suivant, 11 revint voir la sceur

et lui montra sa main completement guerie : il n'y
avait anme pas de cicatrices aux endroits operes. II
peut 'travailler comme auparavant, c'est exactement
comme s'il n'avait jamais rien eu. Quoique protestant,
il dit qu'il est certain d'avoir 6te gueri par la Medaille:
maintenant il la porte toujours au cou et recite la
priere: ( O Marie, conque sans pech6, priez pour nous
qui avons recours a vous! ,
Dublin 1923. - Une femme Ag6e de quatre-vingts
ans avait habit6 plusieurs ann6es chez Mme Hunt; il
y a deux ans, celle-ci eut l'idbe qu'elle devait etre
catholique. La vieille avoua alors que, depuis son
enfance, elle avait abandonn6 toute pratique religieuse. Elle ne faisait jamais allusion a aucune re!
gion, sauf qu'elle refusait de se laisser entrainer i
l'Nglise protestante. Elle vivait completement livree i
elle-meme et on ne pouvait aborder serieusement cette
question essenticlle. Enfin la bonne dame Hunt attacha a son lit une M6daille Miraculeuse que lui avait
remise son confesseur quand elle lui avait exprim6 son
embarras : car elle s'apercevait bien que la vieille
femme allait de plus en plus mal et que sa fin
ne
tarderait pas a arriver. Apres une atroce nuit
S(blanche ,,elle demanda un pretre, elle se confess0,
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recut la sainte Communion et, quelques jours apres,
elle s'eteignait paisible et heureuse; son corps enveloppe de I'habit brun de Notre-Dame fut porte au
cimetiere de Glasenvin.
M. le Superieur gen6ral benit la revue Virgo Potens.
c De tout coeur et au nom de saint Vincent, je b6nis
la pieuse revue Virgo Potens et lui souhaite la plus
large diffusion a I'honneur de Dieu et de l'Immaculee
Vierge Marie.
t F. VERDIER, Sup. g1n. ,
Londres, 7 d6cembre 1923.

ITALIE
Le 9 octobre 1923 a eu lieu, a Ronme, I'ouverture
d'une retraite pour les Sceurs servantes d'Italie. C'6tait
une heureuse innovation. Toutes choses avaient 6t6
dispos'es pour une bonne et cordiale r&ception par
la delicate pr6voyance de notre Respectable Mere
Marie Maurice et I'obligeance toute devouee de ma
sueur Sabran, Sceur servante de la maison Saint-Vincent, laquelle a offert une large hospitalit6 aux retraitantes, laissant a peine deviner toutes les transformations faites prealablement a cet effet.
Ont suivi les saints exercices : 36 sceurs de la province de Turin, 26 de celle de Sienne, 37 de la province de Naples et 6 Saeurs servantes de Rome. Chacune a montr6 un filial empressement A profiter des
conferences substantielles donnees, partie en italien
et partie en francais, par le successeur de saint Vincent, sur les devoirs de I'autorit6. Cette parole si
chaude et si convaincante a &tA recue avec un profond esprit de foi et une reconnaissance marquee;
elle ne peut manquer de porter ses fruits.
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La Trbs Honoree M1re avait tenu, elle aussi, a se
rendre a la Ville Eternelle, voulant t6moigner a ses
filles d'Italie l'interEt qu'elle leur porte et mettre i
leur service les lumieres de son exp6rience pour le
maniement des oeuvres de la Communaut6. Elle I'a
fait sp&cialement, chaque matin, dans un entretien
familier que toutes ont beaucoup gofcte. L'ordre du
jour a 6td garde tel qu'ala Maison-Mere.
Une si belle retraite devait avoir son digne couronnement. Le mardi, 16 octobre, Sa Saintet6 Pie XI a
daign6 recevoir les Soeurs servantes a la salle du Consistoire et faire descendre sur elles et sur les r6solutions prises, durant ces jours de recueillement et de
luminre, sa paternelle et precieuse b6nediction.

LA CINQUANTAINE DE VOCATION DE NOTRE RESPECTABLE
MERE MARIE MAURICE,

VISITATRICE DE ROME

(1874-17 janvier z924.)

Une fete tout intime, tout empreinte de la pidti
expansive et de la bont6 sans limite qui caract6risent
les moindres actes de notre v6ndrie Mere Marie Maurice, se celPbrait g l'hospice Sainte-Marthe de Rome,
le 17 janvier, jour oii elle accomplissait ses cinqugnte
ans de vocation. La petite fete ne pouvait ktre plus
cordiale dans sa simplicit6 et laisse un souvenir plein
de suavit6.
A vrai dire, notre Mere v6ndree aurait voulu passer
cette journee, si saintement memorable pour elle,
dans une plus intense et silencieuse union avec son
Dieu, et chanter dans le secret de son coeur le Magnificat de sa reconnaissance. Mais, ni la Maison-Mere,
qui eut les premieres fleurs de sa ferveur et les pr&cieux fruits de son g6ndralat; ni Rome, la cite de sa
foi et de son amour; ni les trois provinces d'Italie,
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qui, de diverses maniires, out tellement vicu de sa
vie et se soat dilaties aux chauds rayons de sa tendresse, ne pouvaient taire le filial cantique de leur
gratitude envers Dieu, de leur veneration pour la
Mere tant aimýe. Aussi, fortes du consentement qu'un
cceur, debordant de la charit6 de Jesus-Christ, ne
pouvait refuser, vinrent-elles avec joie s'unir a la
petite famille de Sainte-Marthe oui elles trouverent la
plus large et fraternelle hospitalit6.
Notre Tres Honoree Mere s'6tait fait repr6senter
aupris de la respectable jubilaire, par la digne soeur
assistante,ma sceur Froidefond, qui d6jA avait et6 pour
notre Mere Marie, un appui fort et fiddle, trois ans
de son g6neralat, et par la respectable sceur officiere,
ma soeur Defasque,qui, il y a quelques mois, dirigeait
encore la petite maison de-Porta-Angelica, oiu, proche
voisine de Sainte-Marthe, elle aimait a se sentir
quasi sous I'aile maternelle. Ces deux chores del6gu6es de la Maison M&re furent une profonde consolation pour notre v6n6ree Mere, dont les trois seuls
amours ici-bas, on peut le dire, sont l'iglise, la Communaut6, les pauvres.
Le Souverain Pontife Pie XI, lui aussi, intervint
paternellement en cette reunion de famille, et, de son
majestueux portrait encadr6 de palmes vertes, dominant le fond du refectoire, il semblait presider, binir
et encourager une fete qui itait un hymne de louange
au Seigneur pour les graces rIpandues pendant cinquante ans sur son humble servante.
Les Visitatrices des trois provinces d'Italie avaient
ob6i de meme a l'impulsion de leur pi6t6 filiale, et,
avec les Sceurs servantes de Rome, et tout ce que la
chapelle comme la chambre de Communaut6 pouvaient
contenir de soeurs, t6moignerent de la sainte union
qui anime la bien-aimee Communaut6, et mirent sur
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les livres de la bonne Mere la parole 6mue de
I'ap6tre : a Vous ktes ma joie et ma couronne! ,
Rien de plus pieux que cette messe c6ilbree a
1'aube du 17 janvier, six heures du matin, par le respectable M. Alpi. L'autel 6tait une belle gerbe de lis,
toute la chapelle un parterre de blanches cornettes
aux ailes fremissantes, et les chants tres simples,
redits en chceur : O Marie, conque sans p6ch&...
1'Ave Maris Stella... Adoro Te devote... Le Ciel a
visit6 la terre... le Magnificat... exprimaient la pleni-

tude de joie reconnaissante, l'ardeur des supplications demandant que, longtemps encore, nous soit
conserv6 ce tresor de Mere... Et comme nous nous
sentions envahies toutes par la profonde 6motion
qu'elle ne savait, ni ne pouvait plus contenir!...
Au sortir de la messe d'actions de graces, la venr6e
Jubilaire &tait saluie par le t6lgramme suivant:
( Magnificat Paris fait echo a celui de Rome. Ad
multos 'annos! Affection maternelle a toutes. Seaur
Inchelin., Une bonne lettre &crite par Notre Trbs
Honor6e Mere, avec une image, fine miniature, lni
fut remise alors par la respectable Sceur assistante.
M. Notre Tres Honor6 Pere setrouva present aussi par
sa photographie portant ces lignes tracees de sa main:
a De grand coeur j'euvoie a la Mere Marie Maurice

la benediction de saint Vincent, en t6moignage de la
reconnaissance que m6ritent les cinquante ans de bons
services rendus a la chere Communaut6. F. Verdier.
Le repas de fete d6buta par... le couronnement de
notre chbre Mere, qui laissa 6pingler sur sa cornette
la lumineuse et scintillante couronne d'or. Tout
humble dans son attitude, le visage emu, ainsi que le
ton de sa voix :

Oh! celle-la... dit-elle, avec un

sourire m1ee de larmes, celle-la passe!... mais cell.
de l1-haut il faut qu'll me la conserve! ,,Et plus
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tard, comme pour en 6tre plus siure, elle alla deposer
sa couronne d'or entre les mains de l'Enfant Jesus

qui, dans son cabinet, au milieu des fleurs, lui sourit
et la benit...
Au diner, auquel prenaient part toutes les Soeurs
servantes de Rome, avant de commencer, la respectable Sceur officibre lut un tres beau tel6gramme,
envoy6 par Son Iminence le cardinal Gasparri, au nom
Rv&6de Sa Saintet6, et dont voici la traduction : R
rende Mire Marie Maurice, Superieure des Filles de
la Charit6. Hospice Sainte-Marthe. - Heureuse circonstance cinquanti-me anniversaire entr6e en Communaut6 Votre R6v6rence, Sa Saintete, s'unissant a la
joie de la famille et de la Congregation, implore du
ciel, en abondance, les grices et divines consolations
meritees par la vie laborieuse 6coul6e toute au service
de Dieu, vouee au culte de la chariti, selon I'esprit
ardent et fidele du grand et magnanime fondateur
saint Vincent de Paul. Comme gage de ces c6lestes
grices et en timoignage de sa bienveillance, Sa Saintet6 vous donne de coeur, avec paternelle affection, sa
benediction apostolique. Agreez aussi mes vceux unis
a ceux de Mgr Pizrardo et Mgr Borgongini. - Cardinal Gasparri. n
II y eut aussi un chaud message des sceurs d'Espagne, qui conservent douce m6moire de la chire
visite de notre venerte Mire, durant son generalat;
puis des souhaits tout embaumes de la terre oji vecut
Jesus, envoyis par ma seur R&camier de Jrrusalem.
Tandis que le repas s'achevait, un murmure de
voix toujours croissant se faisait entendre dans la
chambre de Communaut6, contigue an rifectoire;
c'6taient les seurs accourues d s diverses maisons
de Rome, pour avoir, elles aussi, leur rayon de soleil,
leur goutte de miel. Et la Mire si bonne vint au
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milieu de ses filles, prendre avec elles le caf6 de la
fete, mais surtout, se donner toute a toutes et leuir
communiquer ainsi la saiute joie du Seigneur qui
renouvelle sa jeunesse comme celle de I'aigle. a Oh!

bonne Mere ), lui disait le chant de
qui jaillit comme spontan6ment de tous
toutes les bouches, t oh! bonne Mere,
entibre, tu as goiti et donn6 la f licit6,
as aim6 et t'es fait aimer! P

circonstance,
les cceurs, de
durant ta vie
parce que tu

Qu'il est bon, qu'il est doux d'etre unis sur la terre
Et de s'aimer en Dieu! c'et 1'avant-goat du ciel!
Avec vous nous irons... entrainez-nous, ma Mere,
Pour jouir a jamais du bonheur eternel.
A trois heures, les dignes missionnaires du Collge

LUonien se trouverent a Sainte-Marthe pour rendre
plus solennelle, par leur presence, la b6n6diction du
saint Sacrement, donn6e par Mgr Borgongini, l'apitre
des petits, que notre Mere seconde si efficacement,
dans sa belle ceuvre de r6egenration des enfants du

peuple. Le bon Mgr Pescini, toujours fid~le a ses
fonctions de chapelain de Sainte-Marthe, s'6clipse
modestement dans les grandes c 6 remonies, mais n'en
reste pas moins l'organisateur actif et intelligent.
Un vibrant Te Deum renouvela aux pieds de JesusHostie, rayonnant au milieu des nuages d'encens, nos
vives actions de graces pourles admirables ascensions
dans la foi et l'amour, dans le don et l'oubli de soi,
qu'l a dispos6es durant le cours de cinquante ans en
l'Ame de notre Mire, jusqu'a l'approcher tellement de
son Cceur que chacune de ses paroles, chacun de ses
actes est comme une irradiation de la Bont6 divine.
S0 Dieu, dont les mis6ricordes sont sans nombre, et
le tr6sor de la bont6 est infini... a la belle oraison de
l'Eglise r4pondait parfaitement aux battements de
tous les cceurs, fondus dans celui de la Mere venrbe
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qui semblait plus du ciel que de la terre. Elle aussi,
comme souvenir de sa chere date de vocation, avait

choisi une parole qui exprime la note dominante de
sa vie et I'aspiration supreme de ses esperances,
parole qui fut imprimee au revers d'une image du
Sacre-Cceur distribute a toutes les scurs : Misericordias Domini in

reternum cantabo!

Enfin saint Vincent a cl6turA cette belle journ&e de
fete: un vibrant Quis novus a kt6 chant6 pendant que
l'assembl6e venait baiser la relique de saint Vincent.
C'6tait la benediction du Pere sur la digne Jubilaire
et toute la famille.
Maintenant, nous savons notre v6ndr6e Mere henreuse d'etre rentr6e, comme elle le dit, a dans sa
petite vie cach6e n; mais la, a I'ombre de SaintPierre, ot elle opere tant de bien, et maintient haut
et ferme 1'esprit de la Communaut6, 1U nos coeurs et
nos prirres vont la trouver tous les jours, et r6petent
avec 1'insistance de l'affection la plus profonde: Ad
mnultos annos, bonne Mere, ad multos annos !

PROVINCE DE ROME
ANNALI DELLA MISSIONE.

Juin 1923.

Nos causes de beatification et de canonisationpar Cassinari. Nous avons quatre causes arriv6es a la b6atification : le bienheureux Perboyre (1889), le bienheureux
Clet (19oo), la bienheureuse Marillac (1gIg),les bienheureuses Martyres d'Arras (1919); pour que ces causes
parviennent a la canonisation il faut au moins deux

miracles pour chacune. Nous avons neuf causes non
encore arrivees, la b6atification : le venerable Jacobis
(cause introduite en 1904; le promoteur de la foi exa-
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mine les vertus); la v6n6rable Labour6 (cause introduite ~n :97j ; on a d6ji les d6crets sur la validit6 des
proces et des vertus; ii manque le d&cret sur I'authenticit6 des miracles); la Borgiotti (cause introduite
en 1916, d6cret de non-culte en Ig918, deposition du
proces apostolique sur les vertus en 1922); Marguerite
Rutan (cause & la Congregation des Rites introduite
en 1917, d6position en 1922 du proces apostolique sur
le martyre); Filix de Andr6is (cause introduite en
1918); Ghebra-Michael (cause introduite en 1926; on
discute la validit6 des proces du martyre et de nonculte); Elisabeth Seton (attend pour l'introduction de
sa cause que ses 6crits aient &e examines); Ren6
Rogue (a le decret sur les 6crits; en 1922 on a depos6
le d6cret de non-culte); Jean le Vacher (a eu en 1922
le proces informatif sur le martyre).
En mimoire de M. JeanPozzi. II naquit a Vicobarone
le 19 novembre 1863, entra dans la Congregation le
27 octobre 1881 au college Alberoni de Plaisance oi
il fut successivement directeur de camerata, professeur
et assistant. Le 24 aofit 1907 il fut nomm6 sup&rieur
de la maison de Sienne et directeur des Filles de la
Charit ; le 4 octobre 1912 il revint a Plaisance comme
superieur du college et, en mai 1920, il etait nomme
visiteur de la province de Rome. II est mort a Rome
le 7 avril 1923.
La caract6ristique de M. Pozzi a 6te la bonte. Parce
qu'il 6tait bon, il fit les dblices de ses parents, fiers
d'avoir un tel fils. La bonte de son Ame, qui le rendait
si ouvert et si jovial, restera toujours profond6ment
grav6e dans la m6moire de ceux qui l'ont eu pour compagnon au seminaire de Bedonia et ce meme caract&re
fut mieux encore remarqu6 par ses condisciples et
professeurs du college Alb&roni. Si sa douceur et sa
gaiet6 captivaient le coeur de ses camarades, elles lui
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gagnaient beaucoup plus l'affection de ses superieurs
qui avaient pleine confiance en lui et qui le prirent
souvent pour leur conseiller, ayant remarqu6 la finesse
de son jugement pratique, prompt et large. Si ses
superieurs 1'honoraient de leur affection paternelle,
qui pourra dire les delicats sentiments de pikti filiale
qu'il nourrissait a leur egard ? II les entourait de son
exquise tendresse, surtout lorsqu'il les voyait tristes et
abattus; il ressentait une grande peine lorsqu'il voyait
1'un d'entre eux expos6 a subir une humiliation douloureuse. Invit6e
assister a un acte qui marquait la
deposition de son bien-aim6 superieur, il se mit a
pleurer et il dit : je n'ai pas le courage de voir ainsi
humili6 celui qui fut mon pere. Et quand ses sup6rieurs 6taient clouds par la maladie sur un lit de douleurs, il savait I'art de soulager leurs souffrances par
son coeur compatissant et il se d6vouait a l'office noble
et d6licat de les assister et de remplir a leur 6gard
les offices les plus rebutants. Si sa bonte 6tait telle
pendant la maladie de ses sup6rieurs, il est facile de
comprendre le coup que produisait sur lui leur mort :
les douleurs les plus fortes pour lui ont 6t6 les pertes
successives de MM. Barberio, Ramellini et Manzi. II
n'6tait pas moins tendre et delicat pour tous, soit missionnaires, soit coadjuteurs, soit domestiques. Pour
tous, en qualit6 de pr6fet de sant6, il avait les soins
les plus affectueux, donnant a tous une parole de consolation accompagn6e toujours de quelque douceur,
les visitant souvent, les remontant, les calmant par le
baume de sa bont6.
i
M. Pozzi 6tait un grand cceur. Sa bont6 d'ame a et6
proclambe par les cinq camerate qui, dans l'espace de
quatorze ans,passerent successivement sous sa paternelle direction au college Alberoni. Son gouvernement
ne fut pas pesant, son visage ne fut pas hargneux, sa
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,manitre de commanider ne fut pas dure. Si le devoir
exigeait qu'il 6levAt le ton de la voix, qu'il froncit le
sourcil, c'etait uniquement pour suivre la recommandation de 1'Esprit-Saint : i Par la s&verit6 du visage
le dlinquant est corrige n; mais bien vite les nuages
6taient chassis, et, le ciel redevenait pur et limpide;
prompt a oublier les infractions aux regles, prompt a
oublier les avertissements qu'il donnait a ce sujet, il
rem,ettait vite la conversation dans un ton enjoue et
badin qui etait le meilleur baume a la blessure encore
fraiche. Ce caractere de bont6 ne se dementait pas
dans la classe, que ce fit celle d'histoire naturelle, de
philosophie, d'art sacrE ou celle de sociologie et de
morale; il avait toujours cette mani&re de faire
humble, cette bonne humeur qui plaisait tant a tous;
on ne le voyait jamais bourru; on ne lui entendit
jamais dire un mot qui pft faire de la peine aux 6coliers; il 6tait toujours rempli d'une grande dblicatesse
et suavit6 de manieres. Si, parfois, une phrase un per.
incisive et vive s'&chappait de ses lIvres, c'6tait uniqnement pour secouer les natures molles et apathiques,
mais le tout 6tait empreint de bont6.
M. Pozzi fut invariablement bon dans ses offices
soit de procureur et d'assistant,soit de superieur. Tous
allaient toujours h lui avec confiance, sans avoir besoin
de savoir si tel jour il 6tait bien dispose ou non; il
I'&tait toujours bien; on n'avait pas besoin de se
demander a quel jour de la lune on etait, car il etait
toujours 6gal a lui-meme, quel que fCt le jour de la
lune'; il n'eut jamais cette maniere grave et pesante,
justement appelee pesante parce qu'en effet elle pese
et opprime. Son visage a certains jours portait des
traces de tristesse occasionnees par les angoisses,
craintes, preoccupations que faisait naitre en lui I'existence menac6e de son cher college Alberoni; mais
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c'6taient des nuages passagers et il les chassait bien
vite pour ne pas goner ses confreres.
Ce fut pendant la guerre surtout que se manifesta
son grand cour a l'6gard de ses jeunes gens; le college 6tait devenu ambulance, hopital, et presque tous
les s6minaristes avaient di rev6tir I'uniforme militaire.
Tremblant continuellement sur leur sort, il les suivait
avec une affection paternelle. Sa correspondance 6pistolaire fut active pour ranimer les coeurs abattus, pour
les relever et les consoler. Et il ne se contentait pas
d'une parole qui coite peu; il ajoutait d'abondantes
aumbnes et il exp6diait de nombreux colis. Tous
les colligiens qui ont dfi mener Ia dure vie des tranch6es n'ont qu'un mot pbur personnifier M. Pozzi :
c'6tait un grand coeur.
Qui pourrait d6crire l'affection profonde qu'il a
continuellement 6prouvee pour cette bienfaisante institution du college Alb6roni? Qui pourrait surtout
nous d6peindre l'angpisse qu'il 6prouva sp6cialement
en 1905 lorsqu'une furieuse tempkte s'abattit sur sa
maison? Si les occupations multiples de M. Ricciardelli, maintenant procureur general pres le SaintSiege, alors sup6rieur du college, lui avaient permis
de soulever un peu le voile de cette 6poque difficile,
nous aurions admire l'aide puissante que lui donna
M. Pozzi, la prudence, le calme dont fit preuve celui
qui 6tait alors son assistant. D'autres t6moignages
venus de haut ont redit en m6me temps le grand
amour de M. Pozzi pour le college Alberoni, ( grand
amour qui fut sa grande passion ,.

Mais bient6t, des champs plus vastes allaient s'offrir
a sa grande bonte. La ville de Sienne l'accueille en
1907 comme sup&rieur de I'ecole apostolique. Tous
ceux qui l'ont connu sont unanimes a affirmer qu'il
avait un coeur d'or : il fut bon pour ses apostoliques,
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bon pour ses confreres au milieu desquels il vivait
comme un 6gal; il fut bon surtout pour M. Valentini
qui, devenu l'objet de ses plus delicates attentions,
r6p6ta plus d'une fois avant sa mort: cJ'ai trouv6 un
caeur. n
Ce caractere de bonte fut remarqu6 par les Dames
de la Charit6, qui admiraient en' lui un heureux
m6lange de simplicit6 et de majest6. Mais ce fut surtout a l' gard des Filles de la Charite qu'il se manifesta dans tout son 6clat. M. Pozzi 6tait devenu le
directeur des sceurs de la province de Sienne. Tout
d'abord, ii faut le dire, on fut grandement surpris de

cette nomination; on pensait qu'ayant Wetjusqu'ici
confin6 dans le college Alberoni, en contact uniquement avec les jeunes gens, les qualites requises pour
son nouveau ministere devaient lui faire defaut. Mais
par l'influence de l'exp6riment6 M. Valentini, qui fut
pour lui un veritable tresor, par le tact de cette grande
Fille de la Charit6 que fut la visitatrice, Sceur Mauche
au coeur large et sage, M. Pozzi r6ussit bien vite a
dissiper les craintes que l'on avait concues sur son
succEs et il manifesta dans tout son 6clat les qualites
les plus rares de prudence, de p6n6tration, d'esprit
pratique, de force de caractere.
Voici a ce sujet le t6moignage d'une Fille de la
CharitA qui l'a bien connu :
< I n'itait jamais vcnu a Sienne auparavant; personne ne le connaissait; mais comme les grandes Smes
qui aspirent a un ideal l6ev6, M. Pozzi sut refouler
dans le fond de son coeur les sentiments de tristesse
que devait lui causer sa separation de son cher col16ge, et il vint avec toute son Ame l6 oii la volonte
divine lui ouvrait un nouveau et vaste champ d'action.
Le nouveau directeur ne tarda pas a se faire connaltre,
et,dans les cinq ann6es qu'il fut a la tete de la pro-
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vince, ii ne dimentit jamais les paroles qu'il avait
6crites a la venaree Soeur Mauche : ( Soyons unis pour
a faire le bien. , Ce fut son programme et la force de
son gouvernement.
cAvec son grand coeur il aima tendrement la Communaut6 et il montra par ses conferences aux seurs, par
ses instructions au S6minaire, par ses exhortations
privies, avec quelle ardeur il souhaitait que chacune
fut h la hauteur de sa vocation. Ses discours, toujours
simples, brefs, graves, affectueux, produisaient des
impressions salutaires. II 6tait net et precis dans ses
conseils, juste dans ses appreciations, ferme dans ses
d6cisions. D'un caractere toujours 6gal, serein, tranquille, il encourageait les ames timides qui allaient a
lui comme a un pere; il 6gayait parfois la conversation
de quelque aimable facktie, mais il 6tait toujours
grave et digne. II 6tait plus ptre que directeur et
quiconque lui parlait pour la premiere fois se sentait
deja environn6 d'un int&ret sp6cial et deji connu par
son coeur paternel. Ceux qui le voyaient de pres pouvaient mieux se rendre compte encore de sa bont6
delicate. 11 4tait en voyage lorsqu'il apprit la malheureuse nouvelle de la mort inattendue de la Mere
Mauche; son coeur paternel comprenant la douloureuse
impression qu'une telle mort avait produite sur nous
toutes, ii interrompit aussit6t son voyage et revint a la
maison centrale pour partager la douleur de ses
filles. Une grande partie de son coeur itait pour les
seurs vivant a l'infirmerie; il 6tait heureux quand il
pouvait dire la messe dans leur petite chapelle ou leur
faire une visite (fit-elle courte), ce qui arrivait souvent.
Sa compagnie etait pour elles un rayon de soleil aprbs
des journes sombres ; son sourire, ses bonnes paroles
6taient vraiment un rayon de soleil. Et lorsque ce
rayon de soleil disparut, les pauvres malades lui
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envoyaient leurs saluts aux f&tes les plus solennelles
de I'ann6e et le bon Pere, toujours prompt et fiddle
a repondre aux lettres (qualit6 non commune et qui
sert merveilleusement a gagner les ames), envoyait
imm6diatement, malgr6 ses occupations, une r6ponse
courte et affectueuse et sa parole 6tait encore un rayon
de lumiere, d'esperance et de consolation.
( Tout allait tranquillement quand, a l'improviste, le
boa Dieu nous enleva notre sage directeur, notre bon
Pere pour le placer a la tate du college Alb6roni qu'il
avait quitte cinq annies auparavant. Le P. Fiat, dans
sa lettre circulaire du 23 septembre 1912, disait qu'il
n'avait pu nous 6viter la peine que nous causait ce
changement; la peine fut riciproque, car M. Pozzi fit
un grand sacrifice en quittant Sienne; il le fit cependant genireusement et il nous fit ses adieux aux pieds
de l'autel oh il venait d'offrir pour la derniere fois la
Victime sainte.
t En 1920, M. Verdier, Superieur general, I'appelaa
Rome pour prendre la direction de la province des
Missionnaires; M. Pozzi se montra des le debut
homme de cceur, et il deroula constamment son action
sous l'empire de la bont6. II aimait indistinctement
tout le monde; il accueillait tout le monde avec son
habituel sourire; pres de lui on respirait une atmosphire de joie. C'6tait la note gaie qui arrivait avec
lui, soit l1'Apollinaire, soit au LUonin, soit dans ses
colloques privis, soit dans les r 6 creations publiques.
II veillait a ce que, dans la famille, la note gaie dominAt
toujours pour cimenter les esprits et maintenir l'harmonie.
a Une autre de ses notes caracteristiques fut d'etre
toujours l'homme du devoir. II avait ete homme de
devoir des les premieres ann6es de sa jeunesse, s'appliquant a l'etude s6rieusement, assidlment, cons-
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ciencieusement, et il avait trouv6 dans cette application
la facilite de concevoir les choses et de les exprimer,
la promptitude a raisonner sur des matieres disparates.
II fut homme de devoir dans la direction des jeunes
gens et des Filles de la Charit6; il fut homme de
devoir dans ses offices de sup6rieur et de visiteur et
rien ne put le detourner de remplir sa charge, pas
meme la maladie; ii appliqua a la lettre Ie Frangar,
non flectar ainsi que la parole sortie de la bouche d'un
empereur : II faut que le roi meure debout. , Effec- _
tivement il continua a diriger sa province jusqu'i
l'heure de sa mort, dictant encore plusieurs lettres la
veille de son tr6pas et d6clarant qu'il voulaii jusqu'au
bout s'occuper des affaires de la province. Si cette
presence d'esprit 6tait merveilleuse en celui qui 6tait
reduit a I'etat de squelette et d'ombre, non moins
admirables 6taient le sourire qu'il conservait, les
aimables reparties qu'il proferait toujours.
c II avait non seulement I'estime et I'affection de ceux
et de celles de la famille de saint Vincent, mais encore
des personnes 6trangeres. Le cardinal vicaire de
Rome a rendu un beau t6moignage de lui dans une
lettre adress6e le Io avril a M. Fugazza. Le pape
Benoit XV l'avait en particulibre affection et voulait
le nommer Ev6que : deux fois M. Pozzi r6ussit & 6viter
la mitre, mais le pape avait dit : . Que M. Pozzi soit
a tranquille pour le moment, mais qu'il se prepare &
( faire la volont6 de Dieu. -Lorsque le pape Benoit XV
manifesta son d6sir que l'Apollinaire reprit sa destination d'autrefois, M. Pozzi dit a l'envoy6 du Souverain Pontife : ( Dites & Sa Saintet6 que nous serons
a heureux de nous retirer, car un d6sir du Pape est
Cun commandement pour les Missionnaires, et nous
o sommes persuades que le Saint Phre ne nous abanG acte de g6n6rosit6 si prompt et si
< donnera pas. Cet
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d6licat, accompli sans plainte, avec un coeur large,
ouvert et content, plut immensement a Benoit XV et
il offrit en compensation le vaste bitimeat du college
Leonin oii peuvent loger non seulement le personnel
de la maison provinciale de Rome,mais encore l'6cole
apos:olique, la pension des 6tudiants universitaires et
la maison internationale des &6udes. La sp6ciale
bienveillance du saint Pere pour le cher d6funt s'accr6t a partir de ce jour. Avec le plus vif interet il
demandait des nouvelles de sa sante, envoyant parfois
un messager pour prendre des informations plus
sires, se rejouissant ou s'attristant suivant la rpponse.
Dans une audience priv6e de juin 1921, un mission-

naire ayant raconte au Pape qu'il s'etait op6r6 un
miracle (c'6tait, helas! une illusion) dans l'6tat de
sante du visiteur, I'auguste Pontife levant les mains et
les yeux vers le ciel s'6cria : c Je souhaite qu'ii en
a soit comme vous le dites. Donnez-lui de ma part un
" salut tout cordial et dites lui que le Pape lui envoie
(t une benediction toute speciale. )

(cM. Pozzi mourut en predestine, recevant la sainte
communion et priant avec ferveur la Vierge qu'il
aimait tant. Quelle 6pigraphe mettrons-nous sur sa
tombe? 11 fut juste. 11 a pu se tromper; il a pu, dans
son multiple apostolat, faire de la peine I quelqu'un
par raison d'office; il faut exclure toute malignit6
d'intention. II a eu ses faiblesses. Qui n'en a pas? II
fut un travailleur infatigable et il fut toujours joyeux.
Vir rectus, in labore laetus, nec activitate victus nec
morte vincendus.
( Ses funnrailles furent honorees de la presence d'un

grand nombre de personnages, en particulier du cardinal Bisleti. On fit un service solennel pour lui au
college Alberoni. Un tris grand nombre de personnages vinrent rendre leurs derniers devoirs a celui qui,
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suivant la parole du livre d'Esther, a gouvern6 par la
clemence et la bont6. )>
Costigliole d'Asti. II y a dans cette ville une maison
de soeurs qui s'occupe d'une oeuvre de jeunes gens, la
Compagnie de Saint-Louis; les jeunes gens vont travailler la semaine dans les hameaux et ils se riunissent
les dimanches et jours de fete pour prier et s'amuser.
Plusieurs pretres sont sortis de cette Compagnie;
34 anciens compagnons sont morts a la guerre. On
leur a .lev6 un monument et on a fait une belle c6r6monie ý cette occasion.
Massa Carrara. Caurs d'enfants. A l'orphelinat

dirig6 par les Filles de la Charit6, les 160 enfants de
cinq a quinze ans sont toutes reunies, pour 6couter la
lecture d'une page bien touchante du petit journal
scolaire, au sujet du terrible fliau qui tue par milliers
les pauvres enfants de la Russie. On y lit l'intr&et du
Saint Pere et l'appel qu'il fait aux fideles pour pouvoir
organiser des secours. La lecture terminee, il y a un
instant de silence; puis, un leger murmure et ensuite
une voix plus hardie : a Et nous, qu'est-ce que nous
pouvons faire ? j Mais qui peut faire naitre ce d6sir
dans le coeur de pauvres petites filles, qui ont ellesmemes besoin de la charit6 d'autrui et qui attendent
des

bienfaiteurs les ressources necessaires a leur

instruction et a leur 6ducation? On leur laisse toute
liberte de formuler des propositions qui sont toutes
spontan6es, varibes, surtout tris touchantes. Les
petites particulibrement, terrifiees la pens6e que les
enfants russes mangent desormais m&me les feuilles,
les vermisseaux, les chenilles, proposent instamment :
<( Envoyons-leur notre potage, pauvres petits! Nos
pommes de terre! Nos chitaignes! n C'est decid6!
On fera des instances a la superieure afin qu'elle
accorde la permission de renoncer i la portion du
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soir. ti A satisfaire aux exigences de l'estomac peuvent
bien suffire potage et pain. , La proposition fut
acceptie. La superieure, sceur Galluscra, comprend le
sacrifice spontan6, le renoncement qui a une valeur
plus morale que mat&rielle et donne la chere satisfaction aux orphelines d'envoyer an Saint Pere 5oo francs
pour le comit6e pro-enfants russes » accompagn6s d'une
simple petite lettre qui excusait la petite offrande, la
declarant comme le prix des lgumes 6pargn6s en
quinze soirs. Quel chiffre aurd atteint le calcul que le
coeur du bon Dieu en a fait, Lui qui est la source de
toute charit6 et de tout devouement! Quelques jours
apres, les orphelines ont l'honneur et le plaisir de
recevoir de S. Em. le cardinal Gasparri la lettre suivante : a Votre offrande pour les enfants malheureux
de la Russie a touch6 le coeur du Saint Pere, qui n'a
pu s'empecher d'etre attendri par la preuve d'amour
que vous avez voulu lui donner, en participant, vous
aussi, pauvres orphelines, l'oeuvre sainte de fraternith
qui n'est pas sans des renoncements certes ni petits ni

insignifiants. Sa Saintet. pourtant vous remercie,
tandis qu'll demande a Dieu qu'I1 daigne transformer
la pricieuse obole de votre charit6 en moisson abondante de binedictions et de r6compenses pour vous,

pour vos superie.urs, vos maitresses et bienfaiteurs. u
Signi : Card. GASPARRI.
M. Boccardi a 6t6 d6cor6 de la medaille de FAcad6mie des Sciences de Paris.
EPHEMERIDES LITURGICAE.

- Novembre 1923.
L'anamnese eucharistique

est cette partie de la

messe qui suit la consecration et pendant laquelle on
fait memoire de la Passion, de la Resurrection et de
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I'Ascension de Notre-Seigneur. L'octave, son origine,
son histoire, sa signification mystique, ses differentes especes, par Callewaert. La concelebration
eucharistique ou le fait que plusieurs pretres disent
en r"me temps la mame messe ne se rencontre plus
que dans l'ordination sacerdotale ; cette conc616bration a 6et introduite au XIv ° siecle seulement dans
la liturgie romaine.
- Dicembre 1923.
Le calendrierJulien-Grigorienau triple aspect scientifique, pratique et religieux. Les deux auteurs de
I'article indiquent en quel lieu il faudrait placer les
jours exc6dents, quel jour de la semaine il faudrait
placer le commencement de I'annbe, si les jours
superflus devraient etre ins6rbs dans quelque semaine
ou dans quelque mois, a quels mois il faudrait donner
3o on 31 jours, quel jour on devrait placer la fete
de Paques, la fete de Noil, les autres fetes. Les
auteurs pensent que le concile du Vatican qui doit
etre repris pourra examiner cette question. Le nouveau
droit au sujet de l'administration des sacrements, par
P. B. Notre confrere passe en revue les articles du
code qui traitent de cette question. Le Nobis quoque
peccatoribus de la Messe s'applique aux pretres et
aux assistants. Signification mystique de 'octave
d'aprks saint Ambroise, par Paladini. Notre confrere
explique un passage de l'archeveque de Milan que
nous r6citons au Breviaire et qui n'est pas tres clair:
u Mandatum acCipis octo illis partem dare fortasse
benedictionibus. , De I'adoration apres avoir pris le
pfrcieux Sang a la Messe.
VITA CRISTIANA.

-

Juin 1923.

On raconte les f&tes religieuses et profanes qui
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ont eu lieu pendant le mois de mai au college de la
Mission a Sarzane.
PASTOR BONUS.
-

Novembre 1923.

Cette revue, dirig6e par nos confreres de Sassari,
a pour but de developper I'ceuvre des vocations sacerdotales dans la Sardaigne. II contient des articles
sur le sacerdoce, des traits empruntis A la vie des
saints prktres, des prieres pour obtenir de nombreuses
et de bonnes vocations.
LE MISSIONI ESTERE VINCENZIANE.

Nous donnons A leur place respective
extraits de cette intbressante revue.

quelques

POLOGNE
VISITE DE M. LE SUPERIEUR GENERAL FRANCOIS VERDIER
(Extrait des Annales Polonzises, par M. Slominski.)

Parmi les faits importants de l'histoire de la Congr6gation en Pologne, I'ann6e 1923 m&rite d'etre

marquee en lettres d'or. Les Missionnaires et les
Filles de la Charite eurent le bonheur d'accueillir
parmi eux leur Tres Honori Pere, successeur de
saint Vincent de Paul. Son s6jour en Pologne dura
environ un mois; aussi 1'enthousiasme et la joie des
enfants de saint Vincent 6taient au comble.

C'est la premiere fois qu'il fut possible au successeur de saint Vincent de visiter toutes les parties de

Pologne et cette visite s'effectua en Pologne liberee.
II est a noter que jadis les Superieurs g6enraux
avaient essay6 d'entreprendre ce voyage pour visiter
toutes les provinces de Pologne, mais en vain ; notre
patrie etait alors sous le joug de ses oppresseurs, les
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frontieres bien gardees n'6taient pas ouvertes pour
tous.
En juin i86o, le Pere Etienne, ayant obtenu une

permission speciale du gouvernement russe, avait pu
se rendre a Varsovie. En 1857, il avait visit VAu'
triche et pass6 par Cracovie et Poznan oiu il avait At6
quatre ans auparavant. En 1863, revenant d'un'voyage
en Orient, il avait visite ses enfants de Cracovie et
de Chelmno.
Le Pere Bore 6tait venu en 1877, avec la Mere
Lequette, alors Superieure gnearale, visiter les maisons de la Communaut6 du o1au 20 aoQt. II s'arreterent a Cracovie, Leopold, Moszczany; pourtant ils
durent renoncer au voyage de Poznan a cause de la
loi prussienne nommie a Kulturkampf n, de mime qu'I
celui de Varsovie.
Puis, en i883, dans les premiers jours de juillet,
notre tres regrett6 Pere Antoine Fiat 6tait venu A
Cracovie, puis a Leopold. Ces visites 6taient toutes
incomplttes, puisqu'elles ne comprenaient pas toutes
les parties de la Pologne out se trouvaient les maisons
de la Communaut6. De plus, elles avaient en ellesmýmes un c6t6 penible pour ceux qui se trouvaient
dans l'impossibilit6 de voir leur Sup6rieur geniral,
a cause des difficultes 6numerees plus haut.
Mais lorsque la Providence divine nous rendit notre
patrie, enfin liberee, la premiere pens6e des enfants
de saint Vincent fut de r6aliser ieur d6sir si longtemps comprime, d'inviter leur Tres Honork Pere
a venir visiter toutes les Provinces de la Pologne.
Ce d6sir fut plus d'une fois exprim6, a chaque occasion qui se pr6sentait, des que notre Tres Honore
Pere Verdier fut &lu Superieur g6neral. Lui, de son
c6te, nousconfirmait dans notre espoir, nous promettant de le r6aliser. Et, en effet, au mois de juin 1923,
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nous eimes le bonheur de l'accueillir parmi nous.
Mais comme le voyage s'effectuait par la Suisse,
6
il fallut attendre un peu plus longtemps l'arriv e du
Tres Honor6 Pere, qui visitait en passant les. maisons
de la Communaut6 en Autriche, en Yougoslavie et en
Hongrie.
Enfin, le 16 juin, notre Tres Honor6 Pere d6passait
la frontiere de Pologne, en compagnie de M. Guillaume Szymbor, qui est le directeur de la Mission
polonaise a Paris. A Dziedzice, premiere station
d'arr&t sur le sol de Pologne, M. le Visiteur Slominski,
qui attendait 1'arriv6e du train, I'accueillit an nom de
toute la Province de Pologne.
Enfin, une heure et demie de la nuit, le train s'arr&tait a Cracovie. Tous les superieurs des maisons des
Missionnaires de Cracovie et le directeur des Filles
de la Charit6 de Varsovie 6taient r6unis a la gare pour
le saluer.
La maison centrale de Stradom, d6cor&e de drapeaux francais, polonais et aux couleurs du Pape,
avait 6t6 illuminie en l'honneur de notre cher h6te.
LU, tous les pretres r6unis a la porte d'entree I'atteadaient avec impatience. Nous aurions bien vouit,
malgr l'heure avanc6e de la nuit, retenir un instant
notre Tres Honore P&re; mais le voyant si fatigui
d'une route longue et penible, on le reconduisit
I'appartement qui lui avait &t6 r6serv&.
Le dimanche 17, des le matin, fut le premier de ces
jours laborieux et, helas ! fatigants pour notre Trbs
Honore Pere qu'il devait passer en Pologne. II nor
avait prevenus d'ailleurs que son s6jour en Pologne 32
durerait que jusqu'au 12 juillet, mais qu'il desirait,
malgrý sa courte durie, visiter toutes les maisons de
la province de Pologne; quatre semaines, c'est en eftt
bien peu de temps; aussi il fut d6cide que le temps
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dont nous disposions devait etre partagi entre tous,
pour que tous les enfants de saint Vincent pussent
profiter de la presence du Tres Honore Pere en Pologne. I1semblait peut-etre que nous 4tions sans pitib,
a cause des fatigues que le plan trac6 exigeait de
lui, mais lui-meme fut sans merci, car il disirait
ouvrir son cceur et le partager entre tous.
A huit heures du matin, notre Tres Honor6 Pere
descendit a l'6glise de la. maison centrale des Lazaristes pour y dire la messe, a laquelle nous assistions
tous et pendant laquelle les seminaristes executirent
des chants. I1 est inutile de dire que Pl'glise 6tait
remplie des blanches cornettes des Filles de la
Charit6 venues des maisons environnantes pour se
rejouir le plus tbt possible de la presence de leur
bon Pere. En meme temps' la maison centrale des
Filles de la Charit6 se pr6parait a recevoir, le plus
honorablement possible, le successeur de saint Vincent. Aussit6t apres dejeuner, notre Tres Honori
Pere s'y rendit avec M. le Visiteur. A neuf heures
et demie une cloche, la seule,helas ! qui ait ichapp&
h la r6quisition militaire des Autrichiens, envoyait
vers le ciel ses sons joyeux, annongant l'arrivee du
Pere g6neral. Toutes les seurs, alignees sur le cheain qui conduit a la chapelle, attendirent avec impatience et plus d'une versa des larmes d'attendrissement, voyant sur le seuil, paraitre le successeur de
leur bienheureux Pere. Puis le Magnificat fut
entonn6 & la chapelle, par quelques sceurs, pendant
que notre Tres Honors Pere se prosternait aux pieds
du Saint-Sacrement. La elles requrent pour Ia premiere fois sa benediction paternelle; apres quoi, elles
se rendirent a la chambre de Communaut6 d6cor6e
et orn6e joliment, et ol 1'on avait dispose une estrade
pour notre bon Pere. La salle se trouva trop petite
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pour contenir la grande quantiti de sceurs venues
de tous les coins de Cracovie et des environs. PuiL
quelques soeurs entonnerent les chants de circonstance - en langue francaise - voulant ainsi exprimer ]eur joie et leurs sentiments filiaux. Une sceur, de
son c6t6, avait pr6par6 un compliment, aussi en langue

francaise, qu'elle declama, a la giande satisfaction
de notre Trbs Honor6 Pere. Celui-ci fit en termes
tout paternels une allocution, oi il exprimait toute sa
joie de se trouver, grace a la Providence divine, parmi
ses filles de Pologne, et son estime pour les ceuvres
de chariti qu'elles avaient entretenues pendant les
annees terribles de la guerre, malgr6 les difficult6s
et les privations de tout genre.
Vis-a-vis de la maison centrale des Filles de la
Charit6, se trouve un orphelinat de filles dirig6 par
nos sceurs. C'est done lI que notre Tres Honor6 Ptre
se rendit. Les enfants endimanches de leurs habits
de fete l'attendaient. A son entree elles lui jethrent
des fleurs, puis l'une d'elles lui adressa un charmant
compliment, en langue francaise; d'autres lui offrirent
de modestes cadeaux, ouvrages confectionn6s par
elles-memes, puis elles executtrent des danses nationales accompagn6es-de chants et de musique.
Mais il fallut interrompre cette fete, pour se rendre
a la Maison centrale des missionnaires, oii ces derniers lui pr6paraient un accueil digne de lui. Tous
les s 6minaristes et la jeunesse de la maison entonnerent de beaux chants accompagn6s de musique. Une
< cantate , sp6ciale exprimait bien les sentiments
qu'a ce moment tous les coeurs de ses enfants polonais ressentaient pour un pere si bon. En r6ponse a
une petite allocution qui lui fqt adress6e par un
des 6tudiants, notre Trts Honor6 Pere fit la remarque
qu'il n'etait pas venu en Pologne pour - comme il

6tait dit -
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verifier l'observance

des regles,

mais

pour encourager ses enfants a les aimer toujours. I1
toucha aussi, en sa bont6 paternelle, la corde sensible
de notre patriotisme, nous disant qu'il partageait
notre joie de notre patrie liberee de la dilivrance
de 1'aigle blanc. Telle etait notre joie de l'avoir
parmi nous que, mme apres le repas de midi,nous ne
lui laissions aucun moment de repit.
A; deux heures, il se rendit encore une fois, en
compagnie de M. le visiteur, a la maison centrale
des Filles de la:Charit6 oh 6taient r6unis tous les
membres qui faisaient partie des oeuvres de charit6
et que la maison centrale entretient dans ses bitiments. La chapelle 6tait pleine; les enfants de
I'asile, runis sur le seuil, lui firent un aimable accueil,
lui jetant des fleurs, a son entr6e.
Aprbs la benediction du Saint-Sacrement, a
laquelle notre Tres Honore Pere assista, onserendit a
la salle de r6union, oi les Dames de la Charit6 s'6taient
group6es, avec leur pr6sidente,Madame la Princesse
Lubomirska. Elles firent la relation de leur travail
dans les oeuvres de charite, a laquelle notre Tres
Honor6 Pere r6pondit, les encourageant en termes
vraiment paternels. II leur distribua ensuite l'exemplaire de la nouvelle 6dition des Lettres de saint
Vincent de Paul.
Pendant ce temps-l~, les Enfants de Marie, recrutees
de toutes les maisons de Cracovie, s'etaient group6es
autour de la statue de la sainte Vierge, dans le jardin
de la Communautt et attendaient avec impatience
l'arrivee du Tres Honor6 Pere. Elles 6taient venues
en grand nombre, et, parmi elles, un groupe d'une
des maisons de nos soeurs formait a lui seul une
congregation a part. La joie etait grande parmi elles
de voir leur directeur general. Le Trbs Honor6 PAre
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leur adressa quelques paroles d'encouragement, Iear
exprrmant sa joie de ies voir reunaes en si grand
nombre.
Pius loan an autre groape, celai de la societe des
SAnges gardiens -, pais les enfants de l'asile, atteadaient iear tour de pouroir exprimer lear joie.
Dans une cour, situde de l'autre cote de la chapelie,
on avait dress une table, oii 3oo pauvres avaient pris
place; c'est eux que saint Vincent de Paul veat
qu'-n nomme nos chers Maitres et qui, d'ordinaire,
soat servis par nos saurs; ils itaient rienis li pour
saiuer le successeur du pere des pauvres- Un goiter
lear fut servi, en l'honneur de ce dernier. La joie
brillai dans tons les yeux et &ait ce jour-li compi~te.
Les Dames de la Chariti, aidees par les sceurs, servent
elles-mimes ces pauvres, helas! non habituas a de
telles douceurs. Is avaient ce jour-la du pain blanc
et quelques friandises qu'ils voient rarement.
Une fois de plus, il faut arracher notre Trs
Honor6 Pere a cette agreabie vue ; i y a encore taut
de visites a faire ce jour-li. C'est I'ambulance, oi
tous les jours nos sceurs pansent les plaies de tant
de maiheureux, puis la cuisine oi, journellement, on
distribue, a des centaines de pauvres, de la soape
chaude.
11 ne fit que traverser les saUes de i'h6pital, qu'oa
a atabli dans an bitiment i part pour les enfants les
plus pauvres, avec l'aide de l'Amrique et dont nos
seurs s'occupent aussi.
De la, il se rendit en voiture a l'~tablissement crC,
il y a quarante ans, par un de nos missionnaires, pour
servir de refuge aux pauvres garcons abandonnis.
Cet itablissement en possede 200, qui frequentent
tous diffirentes maisons d'artisans, oix ils apprennent
les. mtiers qui lear conviennent. 11 possede aussi
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une maison succursale '. Id campagne, - a Czerna,
oi x5o garcons des plus jeunes habitent pendant
toute l'annie. - Un des apprentis de l'itablissement
salua notre Tres Honore Pere, au nom de toute la
maison, en un bref discours, auquel ce dernier repondit par des encouragements chaleureux, pour lear
vie de travail, dans le sens chretien.
11 restait encore a visiter, ce jour-li, deux maisons:
celies des Missionnaires et des Filles de la Charite,
situdes dans la banlieue, a Nowa-Wies. C'est lU que
se trouve notre ecole apostolique. Les seurs ont la
direction de l'orphelinat assez nombreux. L'6glise
des Lazaristes est erigie en I'honneur de NotreDame de Lourdes, la premibre de ce nom, en Pologne.
Apres I'avoir visit&e, notre Tres Honor6 Pere, auquel
les Missionnaires firent un accueil des plus enthousiastes, se rendit a une raenion des differentes
societ6s de la paroisse. II est a noter que depuis le
mois de janvier 1923, une nouvelle paroisse avait it6
cree par Mgr l'Evvque de Cracovie, Mgr Sapieka,
pres de notre 6glise de Nowa-Wies. Dans une salle
prepar6e a cette intention, 6taient reunis les hommes
-faisant partie des Conferences de Saint-Vincent-dePaul, puis les Dames de la Charit6, les jeunes garcons
appartenant a la soci6t6 a Sodalis-Marianus ) et a
d'autres, puis les reprisentants de la paroisse. L'accueil fut des plus impressionnants. II semblait a tous
que notre Superieur gendral n'6tait pas venu ici en
etranger, mais qu'il 6tait connu depuis longtemps et
aime de tous. Partout, on lui jetait des fleurs. II se
rendit ensuite chez nos scears, oi les Enfants de
Marie, les enfants de l'asile, et le grand nombre des
orphelines l'attendaient; comme d'ailleurs partout,
l'accueil fut le m&me, plein de joie et de gaiti
enfantine.
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Chez los missionnaires, les 120 itudiants de 1'&cole
apostolique avaient pr6parA une soiree, consistant
dans l'ex6cution de chants et de musique, suivis
d'exercices de gymnastique en plein air. C'ktait le
terme de nos visites pour ce jour-lI, le premier que
notre Tres Honor6 Pire passat en Pologne.

Le lendemain, 18 juin, ne fut pas moins bien rempli. Des cinq heures et demie du matin, notre Trhs
Honor6 Pere c6ilbrait le saint Sacrifice de la
Messe a la chapelle de la maison centrale des Filles
de la Charite. II distribua la communion h toutes les
seurs, reunies en grand nombre. Apres la messe,
une courte visite aux petites sceurs du s6minaire, a
l'infirmerie, puis la r6ception des sceurs qui desiraient
faire leur communication spirituelle.
A neuf heures et demie, les soeurs de l'hbpital
militaire avaient le bonheur de saluer, elles aussi, leur
bon Pere; puis la visite de la chapelle, suivie de celle
des salles des soldats malades en compagnie da
m6decin en chef et d'autres, qui lui avaient fait auparavant un accueil des plus affables. Les pauvres
soldats, touch6s de la visite du Sup6rieur gen6ral de
leurs bonnes sceurs, recoivent de ses mains sa benediction paternelle.
De IA on se rendit ; la ma:'-on dite u des Enfants.
trouv6s n, de ces pauvres innocents, tant aimes de

saint Vincent, puis a la maison connue sous le nom
de c l'asile de saint Joseph, , oi M. Verdier passa
quelques instants parmi les sceurs et leurs petits.
enfants.
11 lui restait encore une maison A visiter: c'est
celle des missionnaires, la maison Saint-Vincent.
Tous les pretres de cette maison, avec leur superieur,
attendaient son arrivee pour lui exprimer leur joic
de l'avoir parmi eux.
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D'un autre c6te, le president des Conferences de
Saint-Vincent-de-Paul, avec plusieurs confreres, les
reprbsentants de la jeunesse academique, faisant
partie des Conferences, voulaient aussi avoir leur
part de cette f&te. Tous done reunis recurent de ses
mains sa benediction. Le president, M. Horodynski,
ancien 61eve de Saint-Cyr, le salue avec une emotion
touchante. Une causerie amicale et paternelle a la
fois s'engagea entre ce bon pere et la socite6 pr6sente,
puis le Tres Honore Pere leur donna les Lettres de
saint Vincent de Paul, engageant ces Messieurs a les
lire, afin, dit-il, qu'ils puisent la nourriture morale,
n6cessaire a leur esprit de d6vouement.

Apres le diner, auquel furent invites les membres
de la Conference, on entreprit encore un petit voyage,
par voie ferree, vers une station, eloignee de 24 kilombtres de Cracovie; c'est Krzeszowice, village assez
considerable, appartenant a la comtesse Potocka.
Dans les environs, A 3 kilom&tres de Krzeszowice,
nos soeurs dirigent une 6cole communale. Les bWtiments, oil se reunissent les enfants, appartiennent a
la Communaute. Tenczynek est un petit village, mais
les ecoliers sont assez nombreux. Les soeurs qui font
l'ecole sont au nombre de onze, entretenues aux frais
du gouvernement. D'autres oeuvres, comme celle des
Dames de la Charit6, Enfants de Marie, asile, cercles
des femmes chr6tiennes, puis des visites a domicile,
des pauvres et malades, se developpent, avec beaucoup de succes. L'importance de ces oeuvres diverses
s'accentue, lorsqu'on sait que ce village est habite
par des ouvriers mineurs qui forment une grande
partie de la population.
Nous avions pens6 avec raison que cette visite i
Tenczynek ne serait pas sans attrait pour notre Tres
Honore Pere, et en effet, l'accueil que lui fit Mme la
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comtesse Potocka et ses filles, ainsi que le curi de la
paroisse et son vicaire, fut des plus gracieux. Les
enfants, dirig6s par lessoeurs, le saluerentavec enthousiasme au cri de t Vive notre Pere general)) et ( Vive
la France ). Les chants qu'ex6cutlrent les &coliers,
la r&ception des Enfants de Marie et celle des
Dames de la Charit6 contribuerent en grande partie
a rendre agr-ables au Tres Honor6 Pere les heures,
helas! trop courtes de sa visite. Quelques instants
furent consacr6s aux soeurs, en particulier, puis suivit
la visite de la vieille 4glise paroissiale et de la
cure.
Nous reprenions le chemin de Krzeszowice, pr6cedes

de la comtesse Potocka, avec sa famille, et de nos
sceurs que nous devions retrouver chez les soeurs de
Krzeszowice; celles-ci s'occupent d'ceuvres diverses,
un asile que fr6quentent les petits enfants, un ouvroir
pour les jeunes filles, tout cela fond6 et entretenu par
les bons soins de la comtesse elle-mrme. Une de ses
filles prit la parole, en langue francaise, an nom de
toutes les Enfants de Marie, pour complimenter notre
Tres Honor6 Pere et l'une de ses petites-filles prit
place parmi les enfants de l'asile. Tout cela ne prit
pas un temps tres long, vu la nouvelle course qui nous
attendait. C'est vers Czerna que nous dirigions nos

pas. Au pied d'une montagne que domine le monastere des Peres du Carmel, se trouve notre maison
succursale, refuge pour les pauvres garcons, dont la
maison principale, a Cracovie, avait &6t visitbe pr&c&demment par le Tres Honore Pere. L'etablissement,
tres bien entretenu et bien di:ig6 par nos confrires,
a de plus l'avantage d'avoir un emplacement pittoresque; aussi notre Tres Honore Pere parut enchant6
de sa visite et nous en t6 moigna sa joie. De plus,
1'enthousiasme et la gaitM des enfants, ainsi que leurs
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diclamations pleines d'entrain et leurs chants &nergiques, furent d'un effet tres agriable.
De retour a Krzeszowice, notre Tres Honore Pire
alia rendre visite a la comtesse, dans son chateau
magnifique. Apres un gofiter auquel celle-ci nous
avait invites, nous nous rendimes a la maison de nos
confreres, dont le jardin touche au parc immense du
chateau de ]a comtesse. Cette maison est reserve
pour la saison d'6tk, oh apostoliques et seminaristes
de la Communaut6 viennent passer les vacances. Ce
jour-la, un assez grand nombre de confreres reunis
eurent le plaisir d'accueillir, dans cette maison, oh
ils avaient, eux aussi, au temps de leur s4minaire,
passe de joyeux moments, ils eurent, dis-je, la joie
d'y voir se reposer quelques instants le digne successeur de saint Vincent de Paul, ce qui d6sormais sera
pour tous un souvenir r6confortant et doux, parmi
tant d'autres souvenirs. Malheureusement, le temps
etait pluvieux, ce qui nous gta tant soit peu notre
joie, et la vue ordinairement tres belle de la nature,
dans ces environs. Nous revenions, ce meme jour, i
neff heures du soir a Cracovie.
Le lendemain, mardi, fut choisi pour rendre tout
d'abord visite aux soeurs de la maison, surnommee
< Maison de travail ,. II 6tait juste que cet 6tablissement fft distingu6 parmi les autres, puisqu'en luimeme il comprend presque toutes les diverses ceuvres
de charit6 que d'autres n'ont qu'en particulier.
Des six heures du matin, notre Tres Honor6 Pire
cel6brait le saint sacrifice de la messe, pendant
laquelle il distribua en grand nombre les saintes
hosties, aux sceurs, aux orphelins et aux pauvres de
la maison. Pr6voyant la fatigue,. on aurait voulu le
seconder, mais il refusa, voulant contenter tout le
monde. Les orphelins, qui sont ici tres nombreux,
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furent les premiers 4 f&ter notre Tres Honor6 Pere,
par leurs chants, leurs danses nationales et d'autres
exercices tres compliques qu'executxrent les tout
petits. Notre TrIs Honor6 Pere eut pour chacun d'eux
un mot paternel. Puis on rendit visite aux ouvrieres de
la maison : huanderie, ouvroir, metier a tisser, cordonnerie, oii les vieilles femmes raccommodent les
souliers de toute la maison. II ne manque pas, 1a non
plus, de pauvres idiotes et de vieilles femmes infirmes
qui eurent, elles aussi, la visite de notre bon Pere,
ainsi que les enfants de 1'asile, pour que tous soient
r6jouis ce jour-l. Cette maison a le privilege d'tre
dans les bonnes graces de Mgr 1'6veque Sapieka, qui
a surtout de la preference pour les orphelins. Ces
derniers peuvent, grace a lui, passer quelques semaines
dans une campagne appartenant . Monseigneur, pendant les mois les plus chauds de l'annie.
En sortant de cette < arche ,, notre Tres Honor6
Pere voulut bien diriger ses pas vers 1'eglise dediee
au souvenir de Stanislas, eveque de Cracovie et 6levee
a la place mEme oii il consomma son martyre. La il
rendit hommage au saint martyr ei oaisa les traces de
sang, conservees encore sur les parois de Ia muraille.
Puis il descendit dans les caveaux souterrains oh
reposent les restes de nos c6lebrites historiques et
litteraires. Declinant, faute de temps, l'invitation des
Peres Paulins, il reprit le chemin de la ville pour se
rendre chez d'autres sxeurs qui,' elles aussi, r6clamaient 1'honneur de l'avoir chez elles. Comme on traversait le quartier reservi particulibrement aux juifs,
notre Tres Honor6 Pere eut le loisir d'observer ces
types orientaux aux dehors seivres et caractbristiques.
Deux h6pitaux, a proximit6 l'un de I'autre, furent
le but de sa visite ce jour-la. C'etait tout d'abord
l'h6pital des enfants, connu sous le nom de Saint-
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Louis, et celui de Saint-Lazare, qui est le principal de
Cracovie. II abrite plus de I ooo malades soign6s par
50 sceurs. Deux pretres de la Mission remplissent
l'office d'aum6niers de I'h6pital. Notre Tres Honor6
Pere rendit visite, avant tout, au saint Sacrement, a
1'6glise tres ancienne qui appartenait autrefois aux
Peres du Carmel. Le directeur de l'h6pital lui fit un
charmant accueil, le remerciant cbaleureusement du
d6vouement et du travail des Filles de la Charit6,
appliquees au service des malades, puis il lui fit voir
les parties les plus importantes de l'h6pital, entre
autres le pavilion chirurgical et celui des malades
internes.
Notre Tres Honor6 Ptre passa en compagnie des
sceurs un temps assez long, a la chambre de Communaut6. II leur parla, avec une grande bonte, de la sympathie qu'il ressent pour cette maison, a cause de son
nom de Saint-Lazare. II prit pour leur faire plaisir
une tasse de camomille et leur distribua les gateaux
qui avaient &et offerts. Toutes, r6jouies et rbconfortees par la bonte de leur Pere,-lui demanderent de
revenir encore une fois dire la messe, a la chapelle
de l'h6pital, ce qui leur fut bien volontiers accord6 et
Sfix pour le dimanche suivant.
En quittant Saint-Lazare, notre Trts Honore Pere
se rendit a Kawel, a l'ancien chateau des rois de
Pologne. La cathedrale, qu'il nomma bien justement
un a abreg6 de I'histoire de Pologne ,, I'interessa
tout particulierement, ainsi que le tr6sor de la cath6drale et les tombeaux des rois. II visita ensuite.le chateau avec sa cour magnifique et 1'6glise archbologique
de Saint-Adauctus.
En quittant ces lieux, il fit en passant une petite
visite aux sceurs du s6minaire diocesain et, de li, se
rendit i la pr6fecture, chez M. le Wojevoda Galecki,
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puis chez M. le president de l'Academie des sciences.
I1 entra en passant dans les 6glises les plus belles
de Cracovie : celle de Notre-Dame, cel1bre par le
magnifique autel, chef-d'ceuvre de Wit-Stwosz, 1'6glise
de Sainte-Croix, curieuse par son architecture, puis
celle de Sainte-Anne, oi il rendit hommage au tombeau de saint Jean Kenty, un des patrons celebres de
la Pologne, puis visita 1'ancienne demeure de ce grard
saint. Ensuite, traversant la cour magnifique de la
bibliotheque des Jagellons, il remarqua la statue
c6lebre de Kopernik. De la, il se rendit pour le
dejeuner chez le prince Lubomirski oii il 6tait invite;
la princesse, elle-meme fervente admiratrice de saint
Vincent de Paul et de ses oeuvres, d6sirait avoir chez
elle le successeur du Pere des pauvres.
Dans l'apres-midi, on lui proposa une excursion &
Wicliecki, petite ville cel'bre par ses salines souterraines. Elle est eloign6e de 14 kilometres de Cracovie;
on s'y rendit en auto. La visite des galeries dans les
mines est tres fatigante; pourtant notre Tres Honor6
Pere semblait ne pas ressentir la fatigue. La chapelle,
construite en sel, fut surtout I'objet de son admiration. La nuit tombait, lorsque nous reprenions le chemin de Cracovie, hilas! par une pluie battante.
Le lendemain matin, toute la maison 6tait en emoi,
notre Tres Honore Pere est tomb6 malade! Le foie
et i'estomac lui causaient de grandes douleurs. La
nouvelle se r6pandit par toute la ville, c'est-a-dire par
toutes les maisons de la Communaut6. Tout le monde,
missionnaires et sceurs, envoyaient vers le ciel de ferventes prieres pour que la maladie ne s'aggravit pas.
D'un autre c6t6, un m6decin habile s'empressa aupres
du malade pour lui apporter du soulagement.
Les eleves de l'6cole apostolique chez qui notre
Tres Honor6 Pere devait, ce jour-la, dire la messe fu-
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rent surtout tres attristis de cette maladie qui les privait dece bonheur. Pour nous tous,de meme, la peine
que nous ressentions 6tait d'autant plus grande que
nous avions invite a diner un grand nombre de personnes de la haute societe, repr6sentants du monde
litteraire et hauts personnages militaires, en Phonneur
de notre cher h6te. Mais comme l'&tat du malade
s'6tait ambliore, nous suivimes son conseil, et le diner
en question eut lieu, pendant lequel M. le president
de 1'Academie l6eva un toast en l'honneur du successeur de saint Vincent de Paul et de toute la Communaut6, exprimant le regret qu'ils ressentaient tous
de ce qu'il ne fit pas pr6sent A cette reunion. Notre
malade allait de mieux en mieux, mais le mtdecin
quelques sympt6mes de maladie auxayant trouve
quels, jusqu'a present, on n'avait pas pris garde, il
lui ordonna un repos de quelques jours, ce qui amena
une modification a nos desseins, ayant eu tout d'abord
l'intention de lui pr6curer un repos de trois jours a
Olcza, oh se trouve notre maison, tout pris de Zakopane, dans les montagnes. I1 fallut se rendre a l'avis
du m6decin.
Notre Tres Honor6 Pere profta de ce repos, mais
pour recevoir tour a tour les pretres et les s6minaristes qui voulaient faire leur communication spirituelle. Ces derniers eurent la joie imprivue d'entendre,
le samedi, la messe que dit dans leur chapelle notre
cher convalescent. Ce meme jour, il put presider
l'assembl6e du conseil de province.
Le samedi, d&s les neuf heures du matin, notre
Tres Honor6 Pere se rend a la Maison centrale des
Filles de la Charit6. Jusqu'I onze heures et demie, il
recoit les sceurs qui disirent faire leur communication
spirituelle, apres quoi, il se rend A la chambre de
Communaut6 pour prendre cong6 de ses filles. 11 leur
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fit ses adieux en termes touchants et pleins de bont6

paternelle.
Dans l'apres-midi, il se rendit chez Mgr I'eveque
Nowak, coadjuteur de Cracovie, qui venait de rentrer
de savisite dioc6saine. Quant a Mgr 1'eveque Sapieka,
il n'6tait pas, a ce moment-lI, de retour de son voyage
a Rome.
Notre Tres Honore Pere, ce jour-la, se rendit
encore chez les 61eves de 1'6cole apostolique pour les
didommager de ce qu'il n'avait pu tenir.sa promesse
de dire la messe chez eux.
Le dimanche, cinq heures du matin, nous eiimes le
bonheur d'entendre encore le successeur de saint
Vincent nous adresser la parole; il fit une conference,
en langue latine, oi ii nous engageait a l'observance
des rggles. A six heures, il dit la messe a SaintLazare, comme il l'avait promis aux sceurs. A neuf
heures, les sceurs de '6tablissement Kelcel recevaient
chez elles notre Tres Honor6 Pere. C'est la Maison
des incurables, connue avant la guerre par son confort
et ses commodites, aujourd'hui luttant avec la mis&re
et les privations de tout genre. A 1'entr6e de l'tablissement, il fut recu par le curateur de la maison,
M. Bartynowski, le medecin M. Surzycki et l'aum6nier, un de nos confreres. Le curateur prit la parole,
en francais, pour rendre hommage au successeur de
saint Vincent et lui dbcrire l'6tat pitoyable de l'6tablissement, si prosp&re avant la guerre. Aprbs avoir fait
une petite visite a la chapelle, Notre Tres Honor6
Pere se rendit a la chambre des soeurs, oh il leur
adressa des paroles consolantes. Celles-ci lui presenthrent les pensionnaires de la maison qui, eux aussi,
eurent leur part de la grande bont6 du cher Pere.
Tous se pressaient autour de lui pour lui baiser les
mains.
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Mais il fallait songer au retour et se preparer au
voyage qui I'attendait encore. Toutes les maisons de
Cracovie, sauf deux, avaient eu la joie d'accueillir
chez elles le Tres Honor6 Pere et toutes avaient recu
sa b6n&diction paternelle.
Un dernier repas nous riunissait encore autour de
notre Pere. Mgr Nowak y prit part aussi, voulant en
profiter pour avoir le plaisir de lui faire ses adieux
avec nous. Une dernibre bne6diction que nous recGmes
a genoux et notre Tres Honor6 Pere nous quittait,
helas! pour continuer son voyage itravers laPologne.
A une heure, il quittait Cracovie; a la gare 6taient
r6unis tous les superieurs des maisons de Cracovie et
quelques confreres des plus anciens, pour lui faire
encore leurs derniers adieux.
SLOMINSKI,

Visiteur.

(A suivre.)

YOUGOSLAVIE
Lettre de M. BERGEROT, pr&tte de la Mission
a M. VERDIER, Suprieur genbral.
Monastir, le 17 septembre g193.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction s'il vous platt!
Avant-hier, 15 septembre, a eu lieu l'inauguration
solennelle du cimetiere militaire franrais de Monastir.
Elle a &t6 faite par M. le mar6chal Franchet d'Esperey. II etait accompagn6 de M. Cl6ment Simon,
ministrede France a Belgrade, ayant chacun leur officier d'ordonnance, le premier un commandant et le
deuxiime un capitaine. I1 y avait de plus, du c6te de la
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France, un parlementaire: M. Paul Tapponnier, diput&

de la Haute-Savoie, bon catholique. Ce n'etait pas 'nnique suite du mar&chal. Deux on trois ministres, six
deputes serbes I'augmentaient. A Uskubs'etait adjoint
A cette suite le g6enral commandant en chef les
troupes de plusieurs d6partements. Cette inauguration
a donn6 lieu a de belles manifestations, toutes Al'avaa
tage de la France et a la gloire de nos d6funts.
Le vendredi 14, jour de leur arriv6e, vers les quatre
heures de raprts-midi, les autorit6s militaires et
civiles allbrent l'attendre a l'entrie de la ville, du c6t6
de Prilep. La troupe et la musique militaire donnirent
un cachet grandiose a cette r6ception. La population
etait accourue nomb:euse a ce point de son entree.
Elle voulait voir, mais Ia curiosit6 n'6tait pas l'unique
mobile, c'6taient aussi la sympathie et 1'intention de
t6moigner sa reconnaissance envers notre patrie qui
la poussaient.
L'entree dans.la cit6 et le passage du cortege de
M. le mar6chal a travers les rues de la ville furent un
triomphe par le nombre des assistants, les acclamations, la joie visible et la bonne tenue de tous. Nous
n'allames pas au-devant de M. le mar6chal. Nous l'attendimes devant notre maison. Nous ignorions le programme de la r6ception; de plus nous nous demandions s'il ne descendrait pas chez nous. Je lui avais
prepare une chambre, sans trop espirer qu'il I'accepterait. (Elle servit a un deput6 qu'on n'attendait pas.)
Les Serbes lui avaient pr6par6 des appartements. Je
n'eus pas A lui offrir l'hospitalit6, je n'eus qu'i lai
dire que je regrettais qu'il n'eit pas pris un repas chez
nous. Tous les diners 6taient comptes et les Serbes
en avaient pris le soin. Descendirent chez nous, M. le
ministre de France, le d6pute, I'ordonnance du ministre. M. le capitaine de Lairgerie, chef de la Mission
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des Tombes, 6tait dej&notre h6te. Notre maison logea
donc quatre personnages de marque.
Pendant la journie du samedi 15,il y eut plusieurs
c6r6monies et plusieurs visites. Elles debuterent a
dix heures du matin par l'inauguration du cimetiere.
Cette inauguration devait commencer par les pribres
et le rite de l'absoute. II ne put en etre ainsi. M. Sneeker, qui portait le n6cessaire pour l'officiant et pour

l'accomplissement des rites, ne pouvait que difficilement parvenir jusqu'a nous, la foule 6tait intense et
je ne savais oit il etait. Alors, au lieu de d6buter par
I'absoute, on commenga par les discours. Pendant ce
temps M. Sneeker arriva et la c6r6monie se termina
par 1'absoute, le chant du Libera fut enlev6 par les

Frbres et je ne pus m'emp&cher de prononcer quelques
paroles qui furent bien accueillies. J'6tais impressionni depuis le matin huit heures. Lavue des troupes

qui marchaient avec une belle tenue, musique en t&te,
le son des instruments, la population endimanch6e se
rendant en flots press6s au cimetiere, tout cela me
toucha.
Apres l'inauguration du cimetiere, une autre cerimonie allait avoir lieu. A onze heures et demie, M. le
mar&chal remettait ala ville la croix de guerre que
lui d6cernait la France.
La cer6monie fut imposante. Une estrade 6tait dressee au milieu d'une place. Au moment voulu y prirent
place : M. le marechal, M. le ministre de France, le
d6pute francais, les ministres et diputes serbes ainsi
que le maire de Monastir. Des discours furent prononc6s. Le premier, par M. le marechal et traduit par un
ministre serbe, d'autres discours suivirent et enfin la
croix de guerre fut 6pingl6e, par M. le mar&chal, sur
un coussin tenu par le maire de la ville. La cer6monie
se termina par la revue des troupes presentes. Elle
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fut brillante. La tenue des soldats, des cavaliers et
des artilleurs fut impeccable. Le tont s'e-6cutait an
son d'une musique militaire qui n'en etait pas i son
premier essai.
Dans la soiree, a quatre heures, M. le marichal,
accompagn6 de sa suite au complet, visite nos 6tablissements. 11 commence par la Mission. Notre salon
n'6tait pas trop grand pour la circonstance. M. le
mar&chal fut tres aimable, et se rappelant quelques
details de ma captivite qui l'avaient intdress6 lors de
sa premiere visite, il trouva le moyen de porter la conversation sur ce sujet, chose qui ne deplut nullement
a M. Clement Simon et aux personnages serbes. 11
demanda a visiter la chapelle. Religieux, le marechal,
en pr6sence de l'autel, se recueillit et fit une adoration assez longue. II trouva la chapelle bien. Je lui fis
admirer nos belles statues, don de parents dont les
fils avaient &t6 tu6s a Monastir.
Apres la Mission, visite des icoles. D'abord I'6cole
des Soeurs. Les Saeurs et les 61eves nous attendaient.
Elles 6taient r&unies sous un assez vaste praau, sobre-

ment orn6 de drapeaux francais; soeur Viollet etait
assise dans un fauteuil roulant. H61as! son h6miplkgie
ne lui permit pas d'aller au-devant des nobles visiteurs.
Sa conversation ne fut pas ce qu'elle aurait &t6, si sa
langue avait 6t6e son service. La c6remonie fut asset

courte, ce qu'on voulait; deux chants bien r6ussis, I'un
en langue francaise, 'autre en langue serbe, puis an
compliment bien tourn6 et bien debit6 par une 6elve
du cours superieur. M. le mar6chal et sa suite en
furent tres satisfaits. La c6remonie ne se termina
pas ainsi. Sceur Viollet a i6tnomm6e officier d'acad6mie; M. Clement-Simon lui portait les palmes acad6miques et ce fut M. le mar6chal qui les lui 6pingla
sur son collet, prononcant avant cette remise quelques
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paroles de circonstance. Sceur Viollet me pria de
remercier a sa place. Ce que je fis, faisant remarquer
que cette distinction se rapportait aussi a ses compagnes et si quelques occasions de nous illustrer nous
6taient offertes, nous devions tout cela aux circonstances et aux postes que la Communaut6 nous confiait.
D'autres feraient autant et peut-&tre mieux. En se
retirant, M.'le mar&chal, qui connaissait dej le dispensaire, demanda a le visiter. On aime a revoir ce qui a
intiress6 une fois et peut-6tre 6tait-il fier de pouvoir
le faire voir A sa suite. Tout l'int6ressa. II en admira
et il fit admirer la disposition. II se laissa dire que le
dibpensaire recevait en moyenne 200 clients journellement et il fit remarquer apres interrogation que
le dispensaire 6tait pour tous les pauvres sans distinction de race ni de religion. Visite aussi de la pharmacie, de la salle d'opiration et de quelques chambres
pour la guerison des op&ers. Tout etait fait pour lui
plaire et il felicita les sceurs. En toute cette organisation, le merite revient a sceur Viollet. Aprbs la visite
des Securs, visite 1 l'&cole des Freres. La rentrbe
chez les Freres avait eu lieu la veille. Rentrde excellente, des l'ouverture autant d'61ives presents qu'I la
sortie : 18o.
Le grand pr6au servit de lieu de r&ception. Comme
chez les Soeurs, la siance se composa de chants tres
courts et d'un compliment. Tout fut r6ussi; et egalement
satisfaction de la part des visiteurs. Ici aussi la visite
se termina par la remise des palmes academiques an
Frire directeur. Meme cer6monial, le mar6chal et sa
suite se laisserent photographier. La derniire visite
chez nous devait se terminer au cercle des t Amis de
la France )); le cercle a 6t6 fond6 i la demande de
M. Clement-Simon. II ne fonctionne pas encore. Le
local se trouve chez nous et est lou6. II se compose
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d'une salle spacieuse et de deux chambres. Le marechal et le ministre admirerent l'ordonnance etles autres

avantages. M. le ministre a promis son concours picuniaire pour I'avenir. II faut ajouter qu'il a d6ja concouru
pour la fondation. Les visiteurs se retirent, continuant
le programme de la journ6e. ls visitent le gymnase
serbe. Nous ne les accompagnons pas. Mais lU ne se
termine pas leur journee. Avant le grand banquet de
I5o couverts qui devait avoir lieu a huit heures, ils
prennent part a la retraite aux flambeaux. Elle se termine devant la salle du banquet. La ils sont haranguts et acclam6s par la foule. Le banquet commence a
l'heure marquee. J'6tais du nombre des invit 6 s etplace
k la table de M. le mar6chal. Ici encore des discours
et presque tous en langue franqaise. Celui dc M. le
maire est en. langue serbe; il nomme M. le marechal
citoyen de la ville de Monastir.
M. le mar6chal, devant partir le dimanche matin a
six heares, me derande A quelle heure la messe. Je
lui laisse le choix. II opta pour cinq heures et demie. Ce
fut accept6. M. Clement-Simon demanda a y assister.
Le d6put6 Paul Tapponnier, qui est bon catholique,
assista aussi a la messe. N'ayant pas de servant, M. le
marechal r6pondit a plusieurs reprises. Aprbs la
messe, les Soeurs servirent un petit d6jeuner a M. le
mar6chal et a ceux qui entendirent la messe avec lui.
Lui et sa suite ne pouvaient mieux faire qu'en terminant lear mission k Monastir, par l'observance d'un

pr6cepte de l'Eglise.
D. BERGEROT.

ASIE
ASIE MINEURE
LETTRE DE M. LOBRY, VISITEUR,
SUR

LES

EVENEMENTS

DE

SMYRNE

(suite)
8 octobre 1922. - Dimanche. Dans la matinee, la
Mere Elvira, supErieure des Sceurs de Notre-Dame de
Sion, est venue me trouver au sujet des listes du personnel des religieuses reclam6es par le Consulat. Je
lui ai dit d'avoir soin de les inscrire toutes, les non-

francaises comme les francaises. Puis elle me fait part
d'une mesure qui est de nature a alarmer. Ordre du
Commissariat a 6te donne a leurs soeurs de Cadi-Keui
et aux autres soeurs de la rive d'Asie de faire chacune
un paquet. Au premier signe elles doivent se rendre
A la cath6drale de Cadi-Keui, et, s'il est n6cessaire, au
college des Freres, a I'effet de s'embarquer A l'6chelle
qui se trouve a I'arriere de leur propriet6, pour se
rendre au quai de la base navale franqaise.
Ces precautions indiquent que I'on n'est pas rassure
sur l'issue pacifique de la conference de Moudania.
Stamboul avec
Dans l'apres-midi, je suis alle6
M. Poulin pour b6nir le dispensaire de la Dette
publique ottomane qui a ete restaur6 et surelev6 d'un
6tage. La ville turque 6tait tout a fait calme.
Au retour, une de nos sceurs de Saint-Georges vient
me demander ce qu'il faut faire au sujet des sceurstjui
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sont a leur campagne, sur la rive d'Asie. J'ai r6pondu
qu'il 6tait tres prudent de les faire revenir en ville.

Je suis un peu inquiet sur nos soeurs risidant a
Scutari, mais je compte sur la promesse qui m'a ite
faite que des marins iraient les prot6ger.
S'il y a rupture de la Conference a Moudania, en
quelques heures l'avant-garde kemaliste peut arriver
sur les rives du Bosphore.
9 octobre. -

Dans la soirie, toute la maisonn6e du

Coula Saint-Joseph doit s'embarquer sur le VintLong pour rentrer a Smyrne. Les orphelins refugies
a l'h6pital de la Paix arrivent les premiers au bateau,
portant leur tableau de saint Joseph. Puis arrive le
remorqueur qui 6tait alle prendre a B6bek les orphelines, les b6bes et les sceurs. Les marins francais
aident a 1'embarquement de tout ce monde. C'est i
qui, parmi eux, prendra les petits enfants et les bebis
pour les porter a leur couchette dans le bateau. Avec
le commandant nous parcourons les chambries riserv6es aux enfants et aux soeurs. Tous ont des lits avec
draps et couvertures. J'ai presente la digne seur
Martiniere au commandant, ainsi que la sour Macart
et sceur Hondebine Agie et infirme. Le commandant
m'a dit qu'il leur ferait donner des chaises longues.
Je quitte le bateau avec M. Poulin en demandant &
Dieu, a la sainte Vierge et a saint Joseph de b6nir le
voyage et la rentr6e au C'ula de Smyrne.
Au retour & Saint-Benoit, je trouve l'Archeveque
armenien catholique de Brousse qui m'attendait. II me
parle longuement de ce qui s'est passe a Brousse, des
soeurs qui se sont d6vouees et se d6vouent admirablement. II dut gagner la mer avec une soixantaine de
ses ouailles et venir &Constantinople.
to octobre. -

Une lettre de M. Dekempener m'ap-
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prend qu'il a fait bon voyage. Son passeport n'6tait
pas en rggle, il a failli devoir poursuivre son chemin
vers Marseille. II est alli directement remettre &
Mgr Vallega ce qu'il lui rapportait de Constantinople,
II en a 6t6 tres heureux, car il 6tait absolument d6nu6
de tout. Sa Grandeur ne devient pas plus optimiste.
Le gouverneur militaire de Smyrne lui a d6clar6 que
le mot catholique ne couvre rien et que tous doiveit
partir, sauf ceux qui ressortissent des puissances
6trangeres.
M. Dekempener me dit que la sceur Degiovanni et
ses compagnes sont fort mal logbes : il fait, dans la
chambre unique qu'elles ont, une humidite qui vous
pinetre au bout de quelques minutes. On leur fait
esperer qu'elles auront, dans quelques jours, une autre
maison. C'est bien a souhaiter, sinon elles tomberont
malades. D'autre part, tout le monde est plein.d'6gards
pour elles, elles ont la messe chaque jour.
Les sceurs continuent a faire courageusement besogne de charitd, embarquant le plus de gens possible.
C'est dur quelquefois, mais elles reussissent toujours.
II n'y a qu'une voix i Smyrne pour reconnaitre leur
courage et leur d6vouement. Les soeurs de Boudja ont
i6t l'objet d'une manifestation a bord d'un bateau :
un officier de marine a fait une collecte qui leur a
rapportd, seance tenante, 400 francs.
A Smyrne, on vit sans nouvelles du dehors. Le
medecin du bord a dit i une soeur que, la veille, on
s'est demandi un moment si 1'on ne viendrait pas
chercher les sceurs et les missionnaires.
M. Dekempener termine en disant que tout le
monde va bien et fait courageusement son devoir.
Une autre lettre de M. Dekempener arrive en
m&me temps que la prce6dente. La sceur Degiovanni
et ses compagnes ont une nouvelle maison. Les enfants

-

3ro -

abandonn6s, que les sceurs recueillent, augmentent.'
Cinq malandrins avaient sauti par-dessus les murs du
Coula, pour voler du b6tail sans doute. Nos marins
s'en sont empares et les ont livris A la police turqueLe port de Smyrne est min6 et des bateaux c6tiers
ont 6t6 install6s an peu partout.
I octobre, -

date a souligner. Dans la matinee, on

vient m'annoncer qu'a Moudania l'armistice est sign6.
C'est un soulagement pour tout le monde. Esporons
que c'est un acheminement serieux vers la paix. Pour
le moment, c'est un bien grave danger ecarti de Constantinople et de bien dangereuses complications
6pargnees A l'Europe.
13 octobre. -

M. Dekempener m'ecrit sa surprise

d'avoir vu arriver tout le personnel du Coula SaintJoseph. II n'est pas sans inquietude au sujet du
ravitaillement de la maison, mais Dieu est grand,
dit-il. A Boudja, les sceurs se proposent d'essayer,
d'ici quelques jours, leurs classes.
Mgr Vall6ga est actuellement a Boudja, dans la
maison exactement en face de la porte des sceurs chez
qui il dit la messe. A I'h6pital francais, les sceurs sont
en train d'amenager pour elles la maison du docteur.
Le consul de France a demand6 a la sceur Desloges
o~ elle voulait voir 6lever des baraquements pour
son ecole, car elle est d6cid6e a commencer les classes
cofte que coute, m&me dans sa petite maison.
Ma sceur Duquesnay me donne des nouvelles de sa
maison de Bournabat : a Je vous remercie de vos deux
lettres apporties par M. Dekempener. Je ne vous ai.
pas 6crit, sachant que, mieux que moi, il vous expliquerait notre situation. Et aussi, en revenant, le travail
n'a pas manque pour remettre les choses a peu pros
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en ordre, chacune a di prendre du repos, toutes nous
6tions 6puisees. On se remet tout doucement et comme
il ne manque pas de personnel, hommes et femmes,
pour nous aider, tout se fait.
'
Actuellement, nous avons encore' des blesses,
hommes et femmes, des vieilles trop impotentes pour
partir et qu'on a d6pos6es chez nous, des enfants
trouv6s et quelques autres personnes, sans compter
notre orphelinat grossi de quelques pensionnaires
devenues orphelines, ou du moins ignorant oj est leur
famille.
( Nous allons, lundi prochain, ouvrir nos classes,
pour le moment nous aurons peu d'enfants. Si j'en
vois la possibilitY, nous prendrions plus tard les petits
garcons catholiques livr6s a l'abandon, le phre Innocent
(un franciscain) etant parti, personne ne veut s'occuper
d'eux.
" Notre pharmacie, 6tant, pour l'instant, la seule de
la l1calite, ne manque pas de pratiques. La sceur
Claire s'en occupe, tandis que soeur Vincent fait les
pansements toute la journbe. Je souhaite que l'Ernest Renan reste ici, car son commandant se montre
trbs bienveillant pour nous, et certainement, tant qu'il
y sera, il ne manquera pas de nous ravitailler, puisqu'. pr6sent il nous faut vivre de charit6. Nous avons
etd, dimanche, invit6es a une messe a bord a la suite

de laquelle il a fallu, sans moyen de s'y soustraire,
accepter le d6jeuner qui suivait avec le consul,, les
officiers du bord, M. Dekempener et d'autres.
M. Graillet vous attend, m'a-t-il dit, pour venir
d6jeuner chez nous a Bournabat.
a(Notre soeur Angele est bien regrettie des pauvres,
mais les personnes pieuses qui l'aimaient l'estiment

plus heureuse prbs de Dieu. - Soeur Duquesnay.
Mgr Vall6ga, archeveque de Smyrne, en m'6crivant
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me dit : II n'y a que les autorites turques pour le
moment. Tout est assez calme et si la paix nous est
donnie, on sera plus optimiste pour l'avenir. Je suis
toujours fatigu6 et accabl6, mais je marche comme le
bon Dieu le veut, avec la lourde croix. Priez pour moi
et venez vite ici! ,,
Le consul general de France a Smyrne m'&crit de
son c6t6 : a Vous pouvez etre tranquille, je tiens la
main a ce que quelques oeuvres, qui restent, puissent
vivre et prosperer. Le d6sastre est immense, en ce qui
nous concerne, il d6passe de beaucoup celui de Salonique et nous n'avons pas le concours de l'armbe.
Venez des que le calme sera retabli; nous ferons
encore du bon travail ensemble. - Graillet, consul
gen6ral. »
Le 14 octobre, l'amiral Dumesnil, rentr6 de Moudania, vient me trouver a Saint-Benoit. Des le d6but de
1'entretien, je le remercie de tout coeur pour tout ce
que la marine a fait pour nos missionnaires et nos
soeurs a Smyrne. Nous parlons de la situation des
ceuvres et de ce que l'on pourrait faire pour leur relevement. II se met a notre disposition pour nous aider
par le moyen des marins de 1'Ernest Renan resti
a Smyrne. Nous envisageons longuement la situation
nouvelle qui va nous &tre faite avec le gouvernement
d'Angora qui va etre transf6r6 a Constantinople.
Avant de nous s 6 parer, je recommande a l'amiral
Dumesnil la maison de Coula Saint-Joseph, dont tout
le personnel vient de rentrer & Smyrne par le VinhLong. II me r6itere que tout son desir est de nous
aider dans toute la mesure du possible.
Mais il est temps, Tres Honor6 Pere, de terminer
ce long recit des epreuves nouvelles par lesquelles
passe la province de Constantinople. Je me suis
davantage 6tendu sur Brousse et Smyrne. En ces deux
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centres, nos soeurs resties a leur poste remplissent
avec un admirable d6vouement l'office de la vraie fille
de saint Vincent. Elles se sont montr6es sans peur et
ont brav6 tous dangers, d&s qu'il s'est agi de s'oublier
pour le prochain et de secourir des malheureux
reduits au plus extreme d6laissement, a la misere la
plus noire.
A Constantinople, nous avons senti vivement les
ipreuves de Smyrne, et nous avons tout fait pour les
adoucir. Nous-m&mes avons passe par des apprehensions qui pesent bien lourdement sur l'ame quand on
a des responsabilitbs.
A Salonique, a Syra, a Santorin, ce sont des chr6tiens d'Asie Mineure et de Thrace qui arrivent en
grand nombre et pour lesquels nos soeurs font tout ce
qu'elles peuvent. A Zeitenlik, il y a dans notre Seminaire plus de 220 r6fugies, tous catholiques et pour la
plupart dans un extreme d6enment. L'une de nos
sceurs leur sert chaque jour des soupes chaudes. C'est
plus de 5ooooo chr6tiens qui affluent en Grkce apres
avoir fui d'Asie et de Thrace.
F. X. LOBRY.
i. p. d. 1. M.

CHINE
Le tableau gen6ral de l'6tat des Missions et des
resultats obtenus pendant 1'exercice 1922-1923 nous

donne, pour ce qui concerne les Vicariats apostoliques
de la Chine, conf~s a la Congr6gation :

l" Au Nord, sur 19 millions et demi d'habitants,
526537 sont catholiques (en 19oi, il n'y en avait que
73 722) ; on donne la mission en4 831 en:roits et il y

a 149 residences. Le personnel comprend : 5 6vaques
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et 158 autres membres de la Congregation de la
Mission; en outre, i56 pr&tres s6culiers dent 4 europeens. Les Filles de la Charit6 sont au nombre de
I18 dont un peu plus de la moitie (65) sont indigenes; d'autres communautes religieuses prktent le
concours de leur d6vouement comme les Cisterciens
95, les freres Maristes 71, des religieux indigines 32,
28 Franciscaines missionnaires de Marie, et 282 religieuses indigenes. Les grands s6minaristes s'61&vent i 89 et les petits a 418. Les maitres et les maitresses d'6coles sont plus de 4 250 dont 2 415 pour les
gargons. Ceux-ci sont 25975 et les filles 20818 dans

les ecoles paroissiales; dans les ecoles secondaires,
il y a 5024 garqons et seulement 1348 filles; les
colleges comptent aussi beaucoup plus de coll6giens
(3 3 x ) que de coll6giennes (704); par contre, l'unique
Ccole normale de jeunes gens n'a que 5o 6lves,
tandis que les 6 qui sent consacries aux jeunes filles
en ont 243 ; les 24 6coles de catechistes comprennent
pres de 60o 6tudiants et 6tudiantes; enfin les ecoles
professionnelles, ateliers (9) ou bien ouvroirs (14)
r6unissent pres de 2 ooo enfants dont les trois quarts
sont des filles. Les 6glises proprement dites montent
au chiffre de 218 et les chapelles ou oratoires i 1 906;
les 1 h6pitaux abritent 4243 malades; les 16 orphelinats se r6partissent ainsi 3 pour les garCons avec
231 sujets et 13 pour les filles avec pres de 2000

enfants; il y a 881 beb6s en nourrice, o18 ont 6ti
confies a des families chr6tiennes et dans le courant
de ce seul exercice on en a recueilli 75o; les 5 hospices renferment 469 vieillards ; les 20 dispensaires
ont distribue pres de 765 ooo remedes. L'imprimerie,
avec ses 60 ouvriers, a 6dit6 plus de 134000 livres. Les
cat 6 chumenats (900) d'hommes (8268) et ceux (761)
de femmes (rgooo) sent les premiers, superieurs pour
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le nombre d'etablissements et les seconds, en sujets.
Comme fruits spirituels,on note : 61 conversions d'h6r6tiques; plus de 59000ooo baptimes dont 32 000 in articulo mortis; 17 561 confirmations ; pas loin de 900000

confessions dont environ

263ooo

de

pr6cepte;

1752 ooo communionsdont plusde 179000 de pricepte;

4333 extremes-onctions, c'est-1-dire pres du double
des mariages 2 247 ; enfin 9 ordinations sacerdotales.
II y a eu 2421 retraitants et pres de 600ooo admissions

dans les associations ou confrbries.
2* Au Sad, sur les 47 millions d'habitants, 156623
sont catholiques (en i901, il y en avait 380oo) ; on
donne la mission dans 2 o28 localites et il y a 140

r6sidences on stations. Le personnel comprend r
6 6v&ques et 141 autres membres de la Congr6gation;
en outre, 79 pretres seculiers dont 3 europ&ens. Les
Filles de la Charit6 sont au nombre de 185 dont iog
sont indigenes; d'autres communaut6s religieuses
pritent le concours de leur d6vouement, ce sont : les
Vierges du Purgatoire (59), les sceurs de Sainte-Anne
(44), les Vierges de Notre-Dame du Bon Conseil (22)
et les Filles du Sacr6-Cceur (41). Les grands s6minaristes s'6levent a io5 (dont 44 de la Compagnie) et
les petits a 222. Les maitres et maitresses d'icoles
sont I 143, dont 825 pour les garqons. Ces derniers
sont 9 562 dans les 6coles primaires et les filles un
pen moins de la moitie (4 687) ; les colleges de filles
(8) ont beau etre le double de ceux (4)5 consacr6s aux
garcons, ils ne reunissent que 262 collegiennes contre
338 collkgiens; les 5 ecoles normales ont 277 eleves;
enfin les icoles professionnelles, fermes et ateliers
(6) on bien ouvroirs (43) r6unissent les uns 15I appren-"
tis et ouvriers, les autres 2 5o3 filles. Les gglises proprement dites montentau chiffre de 117, les chapelles
et oratoires a 931; les 23 h6pitaux abritent 17533
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malades dont les trois quarts, hommes ; les 34 orphelinats se r-partissent ainsi : 7 pour les garqons avec
240 sujets et 27 pour les filles avec 2 478 enfants; il y a
2 56o bebes en nourrice, 91 ont &t confi6s i des familles chritiennes et l'on en a recu on rachete dans 1'ann6e 3 490 ; les 25 hospices renferment 971 vieillards;
les43 dispensaires ont distribu6 plus d'un million trois
cent milleremedes (i 331 498). Lescat6chumenats (134)
d'hommes(6207) sont plus nombreux et plus importants
que ceux (90) de femmes (3 401). Comme fruits spirituels on note : 117 conversions d'hr&6tiques ou schismatiques ; prbs de 37 5oo baptemes dont 24662 in
articulomorlis ; pas loin de 4000 confirmations; environ 4oo0000ooo confessions dont pres de 72000 annuelles; 986000 communions dont 919 500 de devotion :
1 788 extremes-onctions, c'est-a-dire 540 de plus que
de mariages (I 248). I1 y a eu 3 368 retraitants et plus
de 60ooo admissions dans les associations ou confreries.
L. B,
PROVINCE

SEPTENTRIONALE

Diligationapostolique. Son Exc. Monseigneur Celse
Costantini, d616gu6 apostolique, est arriv6 a Pkizi,
le 18 juillet. II a &t4 recu k la gare par Monseigneur
Jarlin, par plusieurs pr&tres et par le comite catholique qui a donne Monseigneur le Dl66gu6 lamaison
qu'il habite. II a eu de cordiales rencontres avec
MM. les Ministres de 1'Int6rieur et des Affaires
6trangires ainsi qu'avec M. le Ministre de France.
La croisade de prieres pour la Chine a recu I'approbation de Monseigneur le D1eegu6 apostolique et
de l'unanimite des Vicaires apostoliques.
Lettre de Monseigneur le D6elgu6 apostolique i
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NN. SS. les Vicaires apostoliques. Objet: Exposition
Missionnaire. Pikin, le 15 novembre 1923.
, Monseigneur, j'ai recu beaucoup de catalogues
d'objets qui se pr6parent pour I'exposition Missionnaire de Rome; de tout c6te, c'est un bel 6lan d'6mulation. Afin que l'exposition soit, autant que possible,
parfaite, j'ajoute ici une liste d'objets auxquels, du
moins pas que je sache, on n'a encore songe. Je prie
Votre Grandeur de vouloir bien examiner cette liste
et de voir si, dans votre Vicariat, vous auriez la possibilite de fournir quelques-uns de ces objets ; il conviendrait de m'envoyer ensuite la liste complte et
definitive des objets que votre Vicariat prepare, afin
d'6viter d'inutiles rep6titions et, en cas de besoin,
de combler les lacunes possibles. Je travaille k reunir
une serie d'antiquits ; mais que chaque Vicariat
veuille bien envoyer a Rome celles qu'il possede, avec
une notice explicative (provenance, usage, signification, date, nom du Vicariat,...). Nous devons des a
prisent travailler diligemment, car nous sommes,
avec le Japon, les plus 6loignes de Rome ; le voyage
prendra un temps consid&rable : l'exposition s'ouvrira en 1925, mais les objets doivent arriver a Rome
au plus tard vers le mois de septembre 1924 afin
qu'ils puissent ktre exposis avec le soin necessaire
et pour qu'ils puissent figurer a l'inauguration de
l'exposition. II n'y a done pas de temps & perdre.
Pour que les objets arrivent & Rome exempts de taxe
de douane, il suffit de les adresser au Souverain
Pontife S. S. Pie XI, Vatican, Rome... i
(Extrait du Sacerdos in Sinis, par L. B.)
L'Assemblie de Outchang. - Le 25 mai, a la r6sidence 6piscopale de Outchang, capitale du Hupeh,
sous la pr6sidence de S. Exc. Mgr C. Costantini,
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archeveque de Th6odosie, Del6gue apostolique de
Chine, s'est r6unie une commission de theologiens,
charg6e de preparer le travail pour le Synode g6neral
de Chine... Nous relevons les noms de plusieurs de
nos confreres : M. Cl. Gonon, C. M., missionnaire
au Kiangsi oriental; P. Hou, C. M., professeur au
Seminaire de Ningpo, Tch6-kiang oriental; J. Shia,
C. M., cure de la cath6drale de Paoting, Tchely
central; G. Vanhersecke, C. M., Vicaire d6lgu6 de
Peking, Tchely septentrional.
Vicariat apostolique de Pikin. - S. G. Mgr Fabregues, vicaire apostolique du Tchely central (Paoting
fou), est nommn coadjuteur avec future succession de
S. G. Mgr Jarlin, vicaire apostolique de Pekin. S. G.
Monseigneur de Vienne, administrateur apostolique
du Tchely maritime (Tientsin), en devient vicaire
apostolique.
Le Seminaire tentral de Chala. - Les s6minaristes
sont au nombre de 58. Ils se r6partissent par vicariats
apostoliques comme ilsuit : P6kin, 2 (ceuxdu P&-t'ang
viendront les rejoindre dans quelques mois); Tchengtingfou, 26; Pao-ting-fou, 20; Tientsin, 6; Youngpingfou, 4. On se plait a constater leur bon esprit et
leur ardeur an travail.
Riception du Ddligud du Pape et de lEvique coadjuteur de Pikin. - Sous ce titre, la Politique de Pekin,
du 21 octobre, apres avoir fait le recit de l'audience
accord6e au Corps diplomatique par le nouveau president Tsaokoun, a publiC ce qui suit :
a Imm6diatement apres la reception du Corps
diplomatique et avec & peu pres le meme c6r6monial,
ont 6t6 recus par le president de la R1publique, le
del6gu6 du Pape, Mgr Costantini, et l'eveque-coadjuteur de Pekin, Mgr Fabrggues, accompagn6s du
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vicaire gne6ral de Pikin, M. Vanhersecke et da
secr6taire, M. Planchet.
Son Excellence le d6elgu6 apostolique fit lire en
chinois I'adresse suivante :
a Excellence,
Representant du Souverain Pontife Pie XI, j'ai
l'honneur de vous offrir comme nouveau pr6sident de
la R6publique chinoise les hommages et les voeux
des 6veques et des catholiques de toute la nation.
Il m'est d'autant plus agr6able d'accomplir cet acte
que j'ai d6ja l'honneur de connaltre personnellement
Votre Excellence et d'en 6prouver les sentiments de
bienveillance a mon 6gard.
Je suis heureux d'assurer Votre Excellence qne les
catholiques considerent l'autorite comme chose sacrie,
parce qu'elle vient de Dieu et obeissent aux lois
civiles par devoir de conscience; ils se montreront
citoyens exemplaires et tacheront de bien m6riter de
leur patrie en travaillant pour l'ordre, la paix et le
progr6s civil.
Nous continuerons, en harmonie avec les lois de la
nation, notre vaste euvre d'assistance au peuple par
les 6coles et les instituts de charite, pr&chant cette
religion d'amour par laquelle tous les hommes sont
fr res sous la mis6ricordieuse paternit6 de Dieu.
Nous prierons Dieu pour la prosperit6 de la Chine
et de Votre Excellence avec l'ardent et sincere voeu
que se realise, dans la paix et la concorde, Ie noble
programme que Votre Excellence a fait coniaitre en
prenant la tres haute charge de gouverner la plus
vaste Republique du monde. J
Apres ce discours, Mgr Fabregues ajouta quelques
mots, rappelant au pr6sident de la R6publique sa

bienveillance envers la Mission pendant les neuf
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annees oh, comme mar6chal, il habita & Paotingfou
et lui souhaitant le plus grand succbs i la pr6sidence
de la R6publique.
Apres ces souhaits, le president de la Republique
causa amicalement avec Son Exc. le del6gu6 du Pape
et Mgr Fabrggues, qui furent ensuite reconduits avec
le meme ceremonial qu'd I'arriv.e.
(Extrait du Bulletin catholique de Pikin, par L. B.)
Le Petit Echo de Saint-Michel annonce le projet suivant:

Laissez-moi, mes chers paroissiens, vous exposer
un projet qui va, je l'espere, commencer prochainement a se r6aliser. C'est dans l'esprit de '1glise que
les ceremonies et les chants soient dignes de la
maison de Dieu et aideDt les fideles a prier. C'est
dans cette intention que beaucoup d'6glises, en
Europe, ont a leur disposition un groupe d'enfants
specialement attach6s au service de l'6glise, une
maitrise.
Il y a bien longtemps que je souhaitais d'avoir
quelque chose de semblable. Les circonstances, qui
sont d'ordinaire le langage et la manifestation de la
bonne Providence, m'y ont aide; et avec la permission
donn6e depuis plusieurs mois par Mgr Jarlin, on a
pr6par6 et commence, dans la ville chinoise, au deli
du Hatamen, dans un terrain nouvellement acquis et
dans une modeste maison qui sera bient6t achevee,
I'installation de cette petite oeuvre. Des le commencement d'octobre, quelques enfants y seront reunis,
et on espere, sans beaucoup tarder, qu'ils pourront
&tre au nombre de douze; et I'on n'a pas l'intention
d'ailleurs de d6passer ce nombre, n&cessaire et suffisant pour r6aliser quelque chose de convenable. Telle
est la petite oeuvre, encore a ses debuts et dans les
langes, que je recommande i votre charitable sympa-
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thie, en vous priant de m'aider a l'organiser et & la
soutenir, puisqu'elle sera pour le service et la bonne
tenue de l'6glise Saint-Michel.
Ph. CLEMENT.

VICARIAT DU TCHt-LY SEPTENTRIONAL
R6sum6 par L. B. de plusieurs articles parus dans les Missions catholiques.
DE PEKIN A LA TRAPPE DE CHINE
Par Alph. HUBRECHT.

M. Alphonse Hubrecht, -C. M., nous dicrit une
pagode, avec ses parvis, sa symetrie, ses vieilles
stoles et ses fines sculptures; mais le plus curieux,
c'est l'eternel Bouddha, bien joufflu, bien ventru,
bien dodu, qui semble vous dire: Ne t'en fais pas ! ),
puis les poussahs dans leurs diverses transmutations.
La Chine, reputee farouche, est le royaume de la
tolerance; aussi Mahomet y a-t-il son Coran, ses

adeptes (3o millions) et ses mosquies; 1'auteur a voulu
visiter celle de Chatcheng : mais tandis qu'une 6glise
respire la vie, ce local lui a sembl avoir du mausolie
la lugubre nudit6 et le d6primant silence; les musulmans de Chine sont isolis, mepris6s de tous et meprisant tous les autres. Cependant notre confrere a
l'impression, quand, par-dessus les t&tes touffues
des arbres, il voit pointer la tourelle d'une mosquee, de se sentir plus loin des idoles et plus pris de
Dieu.
.Puis il nous parle de la route : un bourbier infect
oiu l'on tr6buche ; n'en fut-il pas longtemps de meme

chez nous ? puisque le roi Louis XIII, un de nos bons
rois, qui (soit dit en passant) riclama a son lit de
II
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mort les conseils et les consolations de saint Vincent
de Paul, disait en regardant vers les tours de SaintDenis : ( Les chemins sont mauvais, mon pauvre
corps sera bien ballotte !i Ne disesperons pas de la'
Chine, elle fera des routes, comme elle a fait des voies
ferrees (p. 163-165).
L'auteur nous d6peint ainsi le paysage: u Un village
chinois, surtout au printemps, quand les arbres ont
repris leur feuillage et couvrent de leur ombre le
groupe des fermes silencieuses, est un charmant spectacle; mais c'est untableau qu'il faut admirer de loin;
plus on s'en approche et plus il se gAte. Les maisons
sont de terre enduite de torchis, mal align6es le
long d'une rue 6troite, oit se trainent des enfants mal
laves, des chiens affamis et d'horribles porcs noirs...
Mais dans l'existence de ces rudes montagnatds, on
retrouve tant de traits des Ages bibliques : mEme
simplicit6, m&me sagesse, m6me calme. Ils vivent de
presque rien et cependant vivent heureux... Leur
costume est simplifi6e l'6gal du menu : un pantaloa
bouffant, une chemise rapi6c6e, des savates de toile,
voila tout leur trousseau... Ah ! pardon, j'ai oubli6
le calumet, la longue pipe A tkte de cuivre, A tuyau
d'6bene, A embouchure de jade. On n'exige de luxe
que pour elle : elle accompagnera le pauvre vieux
jusqu'a sa tombe, jusqu'A ce qu'il c casse sa pipe ).
C'est partout le m6me adage...
Le gui : nous avions un fleuve a passer, un fleuve
long et large, le capricieux Yang-Ho qui icume,
gronde et se rue. Que faire ? Chercher une auberge ?
Ce seraient les punaises et la vache enrag6e. Passer
le fleuve, c'est risquer un dangereux plongeon. C'est
au second parti que nous nous r6signons. Nous descendons dans l'eau jaunitre, apres quelques pas nous
y sommes jusqu'aux genoux et nos betes enfoncent
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jusqu'au cou. On croit n'avancer plus, on croit It
fleuve sans fond, gare au plongeon ! Courage, courage! Toujours la meme eau bourbeuse, le meme
courant furieux. Quand sortirons-nous de ce tourbillon ? Les animaux affoles, harass6s n'avancent que
par bonds et soubresauts, s'embarrassent parmi les
herbes flottantes. II faut les ranimer a grands cris et
A force de coups. Une chute ici, c'est la mort I!!Les
arbres, devant nous, semblent grandir : les hommes
et les betes reprennent courage. Le sol s'affermit,
le sol se relive, la marche's'active. Terre I terre !...
nous sommes sur l'autre rive !...
Quand, au d6tour du sentier, m'apparut, dans son
cadre de verdure, de vapeurs et de rochers, le village
de Tche Fang Koo avec son 6glise et son clocher, si
loin de mon pays, si loin de ma famille, voyageur
inconnu parmi d'apres valles, je me suis senti,. la
vue de cette fleche, en pays chretien, chez nous par
cons6quent, car le chretien n'est-il pas chez lui partout oi se dresse une croix ?... Nos petites Chinoises.
On m'introduit l'6cole des filles. C'est une enceinte
reserv6e, un petit palais interdit, oh l'on n'entre
qu'en presence et avec 1'autorisation du cure. Trente
a quarante fillettes se pressent en un local trop 6troit,
comme un bouquet de roses a 1'encolure d'un vase...
Cette ecole est une merveille ! Je ne me reprends pas,
c'est tout simplement une merveille. En Chine, une
fille qui 6tudie, c'est aussi extraordinaire, on peu
s'en faut, qu'une Mme Curie dans le laboratoire de
son mari... (p. 9go-191). Une Ecole. Nous descendions
une pente rapide qui, par les meandres du sentier,
nous menait au village; d'une chaumine v6tuste arrive,
port6 par la brise, le son confus de voix d'enfants.
Que font-ils ? Sont-ils au jeu ou a la priere ? Nous
entrons, nous sommes dans one.. ecole. Une ecole
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dans ce ravin, grand Dieu ! qui l'eft cru ? Dix marmots sont lU accroupis a l'indienne, scandant leur
lecon sous l'eil impassible d'un vieux maitre...
Dans le ravin. Engouffri a l'entr~e

d'une 6troite

vall6e, entre de hautes montagnes, le petit village de
Kong Kien aligne ses rares maisons a un coude du
torrent... Des rocs enormes gisent en disordre comme
les ossements d'un monstre colossal, laissant a peine
l'espace pour un 6troit sentier, qui se faufile parmi
ces ruines. Comment des hommes se risignent-ils a
vivre dans cet affreux d.sert ? Par le travail et le
temps, ils conquierent a nouveau ce sol aride. C'est
lI qu'ils dressent leur chaumiere, 1 qu'ils creusent
leur tombe. Je songeais en moi-m&me que si l'homme
peut vivre heureux au fond de ce ravin, il peut vivre
de bien peu. Au tournant du torrent, pros d'une cataracte, une chapelle vint dire a mon ceur enchant6
qu'en ces lieux d6sol6s, la foi a pris racine...
Le chemin de la Trappe. Le sentier s'enfonce tant6t
sous quelques bouquets de saules, tant6t franchit a
gu6 quelque torrent, tant6t grimpe une pente et vous
decguvre un nouveau panorama de montagnes et de
forets; vous avez pour vous sourire l'innombrable
essaim de fleurs sauvages et les buissons d'6glantiers. VoilU le sentier de la Trappe... A la grandeur
sauvage succ&de l'ordre calculk et dans un 6crin de
roches et de feuillage apparait... la Trappe de
Chine.
L'air est devenu plus .lIger et plus pur. Avez-vous
ressenti dans nos campagnes catholiques, le noble
caractere des beaux dimanches ? Ce silence, ce repos
des champs, ces relents d'encens qui embaument Ies
abords de l'eglise, comme tout cela est doux ! Au
milieu d'un pays paien, au fond de ces ravins, la
Trappe donne aux berges qui la portent cette m6me
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physionomie mystique. Enfin j'arrive; silence au
dehors, silence au dedans, silence partout. Me recevra-t-on de suite ou me laissera-t-on miditer ici ? Je
n'avais pas assez foi en la douce hospitalit6 cistercienne; un vieux frere arrive; a peine suis-je assis a
l'h6tellerie qu'il revient, un plat de riz d'une main,
un fromage frais del'autre, un long pain sous le bras.
Il mit le tout sur la table, y plaqa du vin, des fruits,
des verres... De ma vie, je n'ai fait meilleur repas.
Aux heures du travail, le monastere se d6peuple,
j'y suis presque'seul, on m'y laisse assez libre. Je le
parcours en tous sens, de la sacristie au moulin, du
moulin au pressoir. Je croise ici et l1 un religieux qui
me salue du regard sans rien dire. Je me laisse
impregner de toutes les impressions que me fait
cet asile de l'aust6rit6, du silence, du travail et de la
priere...
L'Eglise du Monastire. Les Cisterciens de Chine,
fidbles aux ordonnances de Bernard ennemi du luxe,
ont biti leur 6glise grande, fraicbe, mais simple,
badigeonn6e plut6t que peinte.
A la Cime. Je voulus, ce j;ur-la, voir les choses de
haut, du haut du Siling, sommet qui domine ces
r6gions. Ne pas m'accorder ce plaisir serait n'etre
venu a la Trappe qu'i demi. On me dirait plus tard :
a Comment, vous avez manqu6 le Siling! vous n'avez
rien vu. , Le Siling est le thermometre de la Trappe.
Va-t-il pleuvoir ou fera-t-il beau, consultez le Siling:
a-t-il mis son chapeau de nuages, restez A I'abri;
a-t-il d6pos sa cape brumeuse,sortez sans parapluie..
Quand j'arrivai au sommet, le soleil 6tait lev6 d6ja
et, par les fentes de son alc6ve de vapeurs, projetait
des flammes sur les mille tetes des monts et les dix
mille vallies, les d6corant de toutes les teintes de
l'arc-en-ciel. La bas, . l'est, cette cime isol6e, c'est le
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Ki Mi Chan, nos chretiens y possHdent des mines de
charbon; a l'ouest, ce pic qui commande tous les
autres, c'est le Ou Tai Chan qui se couvre de neiges
des la septieme lune; ces monts au nord, c'est la bordure de la terre des herbes. Passe cette limite, c'est
le steppe avec ses horizons sans bornes, ses troupeaux
belants et ses bouviers sous la tente. Je me trouvais
au bord de la Chine et presque au bout du monde... i
(p. 210-213\.

VICARIAT DU TCHE-LY-MERIDIOOCCIDENTAL
Une conversion par M. Bruno. II y avait a Ming-Tsan
une femme qui etait rest6e paienne malgre la conversion de toute sa familie; elle semblait poss6d6e du
d6mon; la seule vue d'une chapelle la rendait furieuse;
elle faisait de longs detours pour 6viter de passer
pres de l'6glise ; quand le missionnaire venait faire la
mission, elle etait tout hors d'elle-m&me et quelquefois elle ne prenait aucune nourriture et cherchait a
se pendre. Une nuit, sa belle-fille lui mit une M6daille
miraculeuse dans ses vetements a la region 'du dos.
Or voici que la malheureuse paienne, allant dans les
champs, entendit derriere elle une douce melodie
commencant par ces mots : Je vous salue, Marie ; la
voix, d6clara la vieille, 6tait enchanteresse. Elle se
Sretourna pour voir qui chantait si bien. Personne. Elle
continue sa route et partout la suit la celeste melodie. Quand elle se fut bien assur6e qu'il n'y avait
personne, son coeur fut change en un instant; arrivie
a la maison elle se d6clara prete a 6tudier le catechisme et a -recevoir le bapteme. Dans ce pays, les
paiens volent aux chretiens les medailles miraculeuses
et ils les portent avec devotion, parce que, disent-ils,
avec cela le diable nous laisse tranquilles.
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Avec les brigands par M. Chanet. Les brigands
avaient pris un enfant de onze ans nomm6 Cinen-l6,
appartenant a une riche famille. Ils reclamerent
comme rancon 20 ooo dollars (5oooo fr.). Les parents
avaient d6ja vers6 l'ann6e prc6dente la somme de
70000ooo francs pour la d6livrance d'un des leurs. Is
trouv6rent la somme un pen forte. Les brigands r6pondirent que, si I'argent n'6tait pas verse, ils tueraient
1'enfant. Pric6demment ils avaient enterre vivant une
personne pour laquelle on n'avait pas voulu payer de
rancon; et dans un autre cas, comme on ne leur avait
donn6 que la moitie du prix fix6 pour le rachat d'un
enfant, ils n'avaient rendu que la moitie de 1'enfant.
La famille de Cinen-16 me pria d'intervenir. Comme
j'6tais en pourparlers avec les brigands pour un
armistice, je commencai par leur faire promettre de
ne tuer aucun otage; puis dans le cours des conversations, je leur demandai un jour pour me t6moigner
leur bonne volont6 de me donner quelques otages,
particulierement I'enfant en question. Effectivement
ils m'amenbrent quelques prisonniers, mais de basse
condition et parmi eux Cinen-e1 ne se trouvait pas.
Pour s'excuser ils me dirent que 1'enfant s'6tait sauv6;
c'6tait un mensonge ; je fis semblant de le croire; je
me contentai de promettre une recompense a qui le
retrouverait. Bient6t la poursuite des brigands recommenca; on les prit et on retrouva 1'enfant plus mort
que vif. Je fis avertir le pere qui arriva tout emu, fit
un grand festin, donna ioooo francs a celui des brigands qui avait gard6 son fils, voulut me donner
quelque chose; je refusal absolument. Alors touch6
de la grice, cet homme demanda a se faire chr6tien et
me confia son fils pour l'instruire.
(Missioni Estere Vincenziane.)
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VICARIAT DU TCHE-LY MARITIME
Les Missions Catholiques ont racontd une tournie de confirmation faite dans le vicariat de Tien-Tsin par Mgr de
Vienne. En voici le risum6 fait par L. B.

Parti le 6 avril de Tientsin, Monseigneur arrive
bient6t ATsang-Tchoo (too km. de Tientsin) oi habite
le P. Giacone, lazariste italien; celui-ci est charge
d'une quarantaine de villages, comptant environ
2 5oo chr6tiens : les fidtles , comprennent que l'ame
orn6e des sept dons du Saint Esprit est plus glorieuse
au Ciel et ils nous apportent souvent pour etre confirms, les b6bes mourants au risque d'accil6rer parfois
la mort de 1'enfant par ce voyage : a Puisqu'il doit
,mourir, disent-ils, mieux vaut qu'il parte avec la grace
de la confirmation que de vivre quelques heures de

plus! (P. 398.) De li, Monseigneur se rend Ala ville de
Yenchan (45 km.) en charrette chinoise, a une sorte
de niche A chien placee sur deux roues n, sans ressorts
et sur des routes souvent pleines d'ornieres. Yenchan a
un cur6, lazariste hollandais, le P. Jansen et un vicaire
chinois: dans un rayon de 25 kilometres ily a 40 chr&-

tient6s avec 3ooo fideles; le village de Hoangtientse,

6vang6lise en 1869 par le P. Chevrier,lazariste, abrite
un bon vieux, fier d'avoir passe par les persecutions
de 1870 et g9oo. Monseigneur sijourne deux jours A
Tchoutsoun oia il doit pr6parer a la confirmation
i5o personnes du village m&me ou des environs

(p. 399).

PROVINCE MERIDIONALE
Nous empruntons aux Missioni Estere Vincensiane les articles suivants :
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Kia-shing. Funtrailles chinoises, par Marco. Les parents d'un d6funt, furieux de n'avoir pas eu le prktre
qui n'avait pu venir, voulaient faire des funerailles
paiennes; je les calmai et les amenai a de meilleurs
sentiments. On resolut de jeter de l'eau b6nite. Mais
que feraient les paiens? Fallait-il leur laisser faire les
prostrations ? Cela pouvait troubler les nouveaux chretiens. Je r6solus d'admettre les paiens a jeter de l'eau
benite comme les autres. Tous vinrent et firent le
geste de la croix sur le cadavre. On ferma le cercueil
et on se rendit au cimetiere, croix en tete, musiciens,
cercueil, le cat6chiste et moi, la fainille, les pleureuses; au cimetiere je prononcai un discours; on
m'invita au repas d'usage servi en maigre; j'acceptai.
Les Chinois attachent une grande importance aux
fun6railles,soit qu'lls craignent la vengeance du mort,
soit qu'ils veuillent l'honorer, soit plut6t qu'ils d6sirent
prouver a tous qu'ils ont de la pit6 filiale. Un des
reproches qu'ils font aux chretiens, c'est de ne pas

assez honorer leurs morts. Apres la s6pulture, les
paiens 6rigent dans la maison mortuaire un autel
avec portrait du d6funt, chandelles et inscriptions.
Pres de cet autel ils font beaucoup d'actes superstitieux. La suppression de ces usages est un grand
obstacle a la conversion de beaucoup.
Kia-shing. Une protection de la Midaille, par soeur
Modeo. Devant notre chapelle se trouve un terr.in
dont nous avions absolument besoin pour favoriser le
developpement de nos ceuvres de charit6. Le propri6taire, un paien, ne voulut jamais nous le vendre;
il avait m&me dit un jour qu'alors meme que nous
lui donnerions autant de dollars qu'il en faut pour
couvrir la superficie du champ, il ne le cederait pas.
Cette id6e d'un champ couvert de dollars n'en suggera une autre. Je fis aussit6t le tour du terrain et j'y
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jetai qi et IAdes M6dailles Miraculeuses. Le jour suivant, le pauvre homme arriva tout honteux, declarant
qu'il avait absolument besoin d'argent et offrant son
champ a un prix tout a fait raisonnable.

VICARIAT DU TCHI-KIANG ORIENTAL
L'Acko de Paris publie sur 1'ceuvre de Mgr Reynaud
les renseignements suivants : a En 9gog, un de ses
pretres 6crivait en ces termes le progres accompli dans
le vicariat depuis le jour ou l'6minent prelat en avait
pris la direction : ( Quel changement en vingt-cinq

ans ! Mgr Guierry,en mourant,laissait seulement 6083
chrtiens; en 1909, *nous enregistrons le chiffre de

28 280 catholiques. En 1884, nous 6tions en tout 16
pretres (chinois et europeens); maintenant nous
sommes So. En ces vingt-cinq annees, notre bien-aim6
vicaire apostolique a consacr6 de ses mains et pour son
vicariat : 33 pretres dont 29 Chinois. Actuellement,
sur 5o pretres, nous comptons 23 pretres indigenes.
En 1884, les religieuses aidant les missionnaires A la
propagation de la foi dans les orphelinats, les &coles,
les visites a domicile, 6taient an nombre de 28; maintenant le nombre des religieuses est de io6... Et si je
voulais parler aussi des 6glises, chapelles, r6sidences,
ecoles, etc., baties pendant ces vingt-cinq annees, la
nomenclature seule en serait longue. La religion est
maintenant r6pandue dans toute I'6tendue de la province. , Les progres r6alises porterent la Propagande
a d6doubler le vicariat de Mgr Reynaud et A confier
A l'un de ses confreres la direction de la partie occidentaledu Tch6kiang. Les deux vicariats r6unis comptent aujourd'hui 62ooo catholiques, 8o pretres, 6o
Filles de la Charit6, 117 religieuses d'autres commu-
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nautis, 6oo maitres ou maitresses d'6cole, 41 residences de missionnaires, 47 6glises, 5oo chapelles ou
oratoires. Les missionnaires dirigent des s6minaires
et, avec 1'aide des sceurs, des orphelinats, des ateliers
oi pres de ioooo enfants, jeunes gens ou jeunes filles,
apprennent a aimer la religion et la France. II est assez piquant de constater que Mgr Reynaud
a d6jA 6t6 d6cor6 par le gouvernement chinois, lequel
lui a conf6r6, en 1919, l'Epi d'or de 2* classe (le i" degr6

n'est conf6r- qu'aux ambassadeurs; par derogation le
mar6chal Foch est a epi d'or n de i" classe). Le president de la R6publique chinoise a ainsi entendu,
comme il l'a fait dire par son envoy6 special, M. Soun,
recompenser non seulement le long 6piscopat de Mgr
Reynaud, mais les services admirables rendus par celuici lors de l'inondation de 1917.

A ce moment, malgre la guerre, Mgr Reynaud rassembla pres de 2000 piastres dans son vicariat, puis
apprenant toute 1'6tendue du desastre, il donna son
seul manteau de fourrure. ( Ce geste, le plus beau que

,recueillit jamais notre longue campagne de quotes, a
declar6 publiquement M. Soun, ce geste du vieil 6v&que catholique 6puis6 d'aum6nes, qui nous envoyait sa
pelisse encore tilde par un temps oi nos pelisses a
nous ne suffisaient pas a nous garantir du froid, a 6mu
bien des coeurs. )
La pelisse fut mise en vente; elle rapporta 10ooo
piastres, dont 7 ooo forment un capital destine a subvenir au soulagement des pauvres :-cette reserve porte
le nom touchant de u Fonds de la pelisse de Mgr Reynaud n...
(R6sum6 du Bulletin catholique de Pikin, par L. B.)
La Triple Jubilation. - Cet article nous retrace
les ceremonies qui eurent lieu en famille, a l'occa-
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sion de la 50" de vie religieuse de Mgr Reynaud,
du 7o0" anniversaire de sa -naissance et de sa 4o00
annie d'episcopat. Nous extrayons d'unelettre les passages suivants: u Dej• deux on trois jours avant ladate
de rares intervalles
i
marquee, je pouvais apercevoii
(il ne faut pas oublier que nous 6tions en retraite)
M. Yi, qui, aide de quelques hommes de bonne volonte, pr6sidait a la decoration de la maison. Quand,
-le samedi matin, les jours de silence passes, je pus
examiner a loisir son travail, il ect fallu etre aveugle
pour ne pas rendre hommage i son bon goat. Au plus

haut de la residence 6piscopale, claquaient au vent et
brillaient au soleil les trois et les cinq couleurs dont
puis connaissez le symbolisme. Des guirlandes de verdure piquees de fleurs naturelles serpentaient autour
des colonnes du peristyle, enlacaient les chapiteaux,
s'accrochaient au chambranle de la porte d'entree, lui
formant ai cadre plein de charme et de fraicheur.

Ts'ing tsin! donnez-vous la peine d'avancer. Mais,
quoi! Quelle fee a done passe dans ces longs et hauts
corridors et les a transformes d'un coup de sa
baguette? Da plafond partent de multiples lanternes
de verre peint surmontees de couronnes aux perles
multicolores; de l'une B l'autre courent, se croisant et
s'entre-croisant, des chaines de papier d&coup6 aux
couleurs vives et riantes : ( Ce ne sont que festons, ce
ne sont qu'astragales ,,aurait dit le brave M. Despreaux. Ce n'est toutefois pas cela qui arrete tout
d'abord ies regards, mais bien les pieces de sole ecarlate qui tapissent completement les murs; il en est de
satin uni, d'autres de satin broch6; les trois ou quatre
grands caracteres dor6s qui en occupent le milieu, les
lettres plus petites 6pinglees sur les c6t6s en rehaussent
encore l'eclat : on peut dire que ce d6cor est fastueux.
Ces ( tchou tse , comme on appelle ces bandes d'6toffe
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pr6cieuse, ne sont pas la uniquement pour le coup
d'oeil: ce sont bel et bien des t6moignages de ven&ration de la part des nombreuses chr6tient6s du vicariat dont les membres, ne pouvant se rendre k NingPo, s'associent de coeur et d'esprit a la cl6bration de

ces deux grands anniversaires. Lisez plut6t : <<A Sa
Grandeur Mgr Reynaud, h l'occasion de ses soixantedix ans d'age, de ses quarante ans d'6piscopat, les
chr6tiens de ... offrent respectueusement leurs congra-

tulations. » Et il y a l1 les noms de Ning-Po, ShaoShing, Ting-Hai, Hai-Men, Tai-Tcheou, Weng-Tch6ou, Ping-Yang, Tchou-Tcheou... Les fidles du vicariat du Tch6-Kiang occidental, dont l'auguste jubilaire
fut le Pasteur pendant plus de trente ans, n'ont pas manque cette circonstance pour lui assurer une fois de plus
que sa m6moire leur reste en b6nediction; ne vous
6tonnez done pas de voir figurer, a c6t6 des Missions
d6jh mentionn6es, celles de Hang-Tcheou, HouTcheou, Kia-Shing, Hing-Hoa, Kiu-Tch6ou, etd'autres
encore. Voici maintenant les a tchou » des pr&tres du
Tch6-Tong et du Tch6-Si, des grands et des petits
seminaires, des vierges du Purgatoire, de M.Liou, de la
famille de M. Yao Fang Ting et j'en oublie. Desirezvous quelques-unes des sentences qu'on y lit? Tenez :
, Son zele 6gale celui de l'Ap6tre ),, La vertu fait la
vraie grandeur ,, (<La renommee de ses bienfaits
s'ktend aux quatre mers n, ( Son coeurest plein de pitiA
pour les d6sherit6s n, ac Longevite, joie, bonheur ,.

L'ornementation de notre salle de r6cr6ation, devenue
salle a manger, est du meme genre; on s'arrate toutefois devant quatre beaux panneaux de bois poli sur
lequel sont appliques, sculpt6s dans une pierre sp6ciale, dite pierre-savon, des fleurs et des oiseaux. Travail plus d6licat et plus artistique encore sont les
quatres tableaux composes des mEmes materiaux : ils
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meprisentent des sites pittoresques de Weig-Tch6oa;
il n'y a eu qu'une voix pour en louer la finesse d'excution. Le salon est igalement pare de somptueuses
soieries et de housses de brocart, rendues plus resplendissantes encore par les broderies aux tons si chauds'
et si bien nuances. Quelle jouissance pour les yeux!
Reconnaissons qu'on s'y entend A merveille dans ce
pays quand il s'agit de faire beau. L'ancienne bibliotheque chinoise a subi, elle aussi, une m6tamorphose:
c'est aujourd'hui un tres elegant salon. II va sans dire
que la cathedrale avait revktu sa parure des grandes
solennit6s. Le samedi,de grand matin, nous arrivaient,
de Hang-Tch6ou, MM. Mao et Ting; Mgr Faveau,
empech6 de venir lui-meme, avait eu l'aimable attention
d'envoyer pour le repr6senter, lui et ses missionnaires,
ces deux prktres de son vicariat. Les fideles de la-bas
avaient 6galement leurs de16gu6s dans la personne de
deux cat6chistes de la vieille chrftient6 de Tso-FouPang. A ces nobles h6tes se joignaient de nombreux
membres de la tres distingube et trbs croyante
famille Song, de Shang-Hai, ainsi que M. Liou. Tout
le personnel des nombreuses ceuvres catholiques
de Ning-Po avait tenu a venir en corps presenter au
h6ros de la fete ses voeux et ses felicitations. Compliments, offrandes, p6tards; reponse de Monseigneur.
Le meme cer6monial se renouvelle a chaque groupe
avec une grande variet6... Le lendemain, dimanche,
fut avant tout le jour des festivit6s religieuses ; tous,
missionnaires et fideles, s'unissaient d'intention a leur
premier Pasteur et rendaient de solennelles actions de
graces a l'Auteur de tout don pour les longues annies
qu'il lui avait accordees et pour les c6lestes faveurs
dont il l'avait comblM pendant les quarante ans icoulis
depuis son sacre. Quand, apres les pribres d'usage,
M. Yng monta en chaire, il put voir devant lui Wa
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imposant auditoire : nef et bas-c6t6s, chapelles lat6rales et tribune, tout itait plein. I1 ne saurait etre'
question de reproduire in extenso un sermon qui dura
pr6s-de trois quarts d'heure et qui fut 6cout6 avec un
vif int6ret; en voici l'ossature. Dans son exorde, I'orateur, apris avoir demand6 pourquoi en cejour ce grand
concours de peiiple, pourquoi le temple saint avait
rev6tu sa parure de fete, et apres en avoir dit le motif,
ajoute combien il-se sent au-dessous du sujet qu'il a
traiter. 11 est anim6 par deux impressions contradictoires en apparence : la crainte et la joie; c'estla division qu'il adopte. Nous ne sommes plus aux premiers
temps de l'humanit6 oit l'on rivait des siccles; notre
existence est courte, et limite est le nombre de ceux
qui arrivent a soixante-dix ans : quand ceux qui nous
sont chers les ont atteints, nous craignons, nous tremblons A la pens6e que, bient6t, ils nous peuvent etre
ravis. Mais le bras de Dieu n'est pas raccourci, la vie
etla.mort sont entre ses mains et il peut faire atteindre
Aqui il lui plait l'ge d'Abraham. Prions-te done pour
qu'il daigne nous conserver longtemps encore notre
ev6que. Il est heureux d'autre part d'avoir a rappeler
devant son auditoire les grands gestes du Pasteur. Son
ardeur que rien n'arr&te pour avancer le regne divin
dans les ames; sa charit6 qui s'6tend a tout ce quii
souffre; ses autres vertus... II ne nous suffit pas d'avoir
f licit, Monseigneur et de l'avoir remerci6, il faut que
chacun, dans l'6tat- oii l'a plac6 la divine Providence,
s'efforce d'imiter les beaux exemples qu'il nous donne :
telle est la pbroraison... Au repas de midi qui suivit:
la r6ception des paroissiens et des paroissiennes de la;
ville, le menu fut un vrai regal et non d6pourvu d'apprets; I'entrain et la bonne humeur gen&rale en ont
encore relev6 la saveur et bien que les toasts nesoient pas dans nos habitudes, quelqu'un crut, non
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sans raison, que la circonstance autorisait une 16gire
derogation. Au salut pontifical qui eut lieu a trois
heures, I'assistance ne fut pas infirieure a celle du
matin. A l'issue de cette fonction liturgique, ce furent
les fiddles de la paroisse de Kampo qui vinrent avec leur
pr6sent offrir les derniers souhaits auxquels Monseigneur repondit par un dernier merci. C'itait fini... Mais
comme d'apres un vieux dicton, il n'est point de fete
sans lendemain, M. le Provicaire eut i'aimable attention d'inviter Sa Grandeur et nous tous a diner au
petit seminaire. Ce faisant, il ne se doutait pas le moins
du monde de la surprise qu'on lui minageait quand on
l'invita a prendre la place d'honneur et que M. Yng,
dans un speech pas mal tourn6, rappela les travaux et
le bien realises dans le district de Tai-Tcheou par
celui qui y avait missionn6 pendant pris de vingt-cinq
ans.
Simple coup d'cil. -L'exercice 1922-1923 a ete pour
le Tche-Kiang une annie de travail intense et de
vrai surmenage pour la plupart des missionnaires.
Des le d6but, ils se sont trouv6s en face de monceaux
de ruines accumul6es par les cinq typhons d'aout et de
septembre. Chapelles demolies, murs d'enceinte renvers6s, residences en partie d6truites, c'est partout un
travail gigantesque de reconstruction qui s'impose,
comme dans les regions devastees par la Grande
Guerre...
Le tableau synoptique du Tche-Kiang oriental nous
apprend que, sur ce vaste territoire de 5 ooo kilometres carr6s, il y a plus de' 14000000 de paiens et
41221 catholiques; il y a pour s'y divouer, sous les

ordres de Mgr Reynaud, 32 membres de la Congr6gation, 17 prftres europeens, Io pretres indigenes et
5 frbres coadjuteurs; les pr&tres s&culiers sont an
nombre de 20; les Filles de la Charit6 sont 44, les
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Vierges du Purgatoire 59 et les cat6chistes (hommes
ou femmes) 423; on y donne la mission en 346 endroits;
il y a 20 r6sidences proprement dites et 27 sous-residences; 32 grandes 6glises, 155 chapelles et 186 lieux
de r6unions; le grand siminaire abrite 33 grands
s6minaristes, le petit 69, les 4 ecoles normales 432, les
S15 6coles primaires de garcons 3343 l66ves et les
14 6coles de filles I 197 6colieres; les 4 fermes ou ateliers de garcons comprennent 82 sujets et les 16 ouvroirs, I 466 fillettes; les orphelinats (io) contiennent
(1025) trois fois plus de filles que de garcons evidemment ; on amis en nourrice 754b6b6s et on en a confi6
19 a des families chritiennes; les 6 cat6chum6nats
de femmes comptent 357 membres; les 6 h6pitaux
d'hommes et de femmes ont soign6 respectivement
2 548 et I o86 malades et les 9 hospices ont aussi
h6berg6 pius de vieillards (210) que de vieilles (76);
il y a ii dispensaires qui ont distribu6 227438 rembdes; les visites a domicile se sont l6ev6es A 22 523;
il y a plus de 5ooo catichumenes dont Io3 h&ertiques
ou schismatiques convertis; le total des bapt6mes est
de plus de I I ooo, dont 7 5oo environinarticulomortis;
voici le nombre des confirmations : I 143; des confessions : annuelles, I586 ; de d6votion, 98441 ; des
communions : annuelles, 14804; de d6votion, 284789;
les extremes-onctions (372) ont d6passe les mariages
(3 15) d'une cinquantaine; les retraites d'hommcs et de
femmes oscillent entre 600 et 700 pour chaque cat6gorie.
Le Tch6-Kiang occidental, sur un territoire de
42ooo kilometres carr6s, ne compte que 7 750000oooo paiens
et 23o23 catholiques ; s'y devouent sous les ordres de
Mgr Faveau, 29 membres de la Congr6gation: o1pr&tres europ6ens, 16 pretres indig&nes et 3 freres coadjuteurs; les pretres seculiers sont au nombre de ii ; il
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y a en outre 18 Filles de la Charit6 et 41 Filles du
Sacr&-Caeur, ainsi que io5 cat6chistes (hommes et
femmes); on donne Ia mission en 269 endroits; on a
6tabli 16 r6sidences et 7 sous-r6sidences; 20 grandes
iglises, o12 chapelles et 72 oratoires; le grand s6minaire a 20 l6ves, les 2 petits 54, 1'6cole aormale 12,
les 56 ecoles primaires de garcons 1736 et les 23 de

filles 932; 1'atelier de tissage a 5o ouvrieres et les
6 ouvroirs 328; tandis que l'orphelinat de garcons
abrite Io orphelins, les 3 orphelinats de filles en ont
374; on a mis en nourrice 464 bhbhs et l'on en a confi6
5 a des families chr6tiennes; les to cat6chum6nats
comptent huit fois plus d'hommes que de femmes sur
un total de pres de 900; les 4 h6pitaux d'hommes et
de femmes ont soign6 respectivement 793 et 52 malades, tandis que les 4 hospices abritent un nombre a
pen pres egal de vieillards (25) et de vieilles (26); les
Io dispensaires out distribu6 321747 remedes et les

visites a domicile n'ont 6t6 que de i188; il y a plus de
3ooo cat6chum.nes dont o1h6r6tiques on schismatiques convertis; le total des baptemes est de plus de
76oo dont 6ooo environ in articulo mortis; pour les
autres sacrements : confirmations, 1 248; confessions
annuelles 11463, ou de devotion 69 68 ; communions
annuelles 10729, ou de devotion 20o847; les extr6mes-

onctions (246) ont d6pass6 de beaucoup les mariages
(162), les retraites d'hommes (240) sont inferieures en
nombre Acelles de femmes (410).
(R6sum6 du Petit Messager de Ning-Po, par L. B.)

VICARIAT DE KI-AN
JOURNAL DE M. THIEFFRY (suite).
5 juillet. - Pendant les quatre jours qui. viennent
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de s'6couler, faute de faits ou nouvelles d'importance,
je n'ai rien 6crit. C'est en effet, malgri la nouvelle
plusieurs fois r&pandue que les hostilitis allaient
reprendre entre nordistes et sudistes, le calme plat.
Je souhaite qu'il ne soit pas le presage d'une tempete
de fer et de feu sur notre chore ville de Ki-Ngan 1
Le 2 juillet, jour m6morable pour tous les anciens
du- vicariat et m6me les jeunes, nous avons prie et
c6lbre avec une sp6ciale ferveur et confiance afin
d'obtenir la toute-puissante protection de notre bonne
Mere, Marie Immaculbe, honor6e dans l'eglise-cathbdrale, sous le titre de Notre-Dame-des-Victoires. Et
j'ai toujours l'entiere confiance que nous n'aurons pas
a endurer ici les horreurs que Tai-Ho, Ki-Shui et
Wan-Ngan eurent a souffrir.
Tous, je pense, liront avec inter&t le r6cit que
M. de jenlis me fit ici sur les journees des 28, 29 et
3o juin;je vais 6crire sous sa dicte :
Le 28 juin, vers neuf heures du matin, le g6neral
des troupes sudistes, H'oang-Tai-Woi, me fit appeler,
disant qu'il avait une communication a me faire; il me
reCut tres aimablement et, a mon grand 6tonnement,
m'adressa la parole en frangais. , Vous connaissez,
me dit-il, nos buts de guerre; chasser le faux pr6sident de P6king, chasser Tcheng-Koang-Yuen, TouoKiun du Kiang-Si; or des tel6grammes sont arrives
annoncant que ces deux messieurs ont donn6 leur
d6mission. Quoique victorieux jusqu'ici, nous n'avons
plus de raison de poursuivre cette guerre, et pour
prouver ma sincerite, je vais retirer mes troupes de

3o lis en arrisre de Tai-Ho. Je vous prie, vous, missionnaire francais, d'intervenir auprbs des officiers nordistes, pour arriver a un accommodement et mettre fin

a cette guerre fratricide et disastreuse pour la Chine. )
Je me permis de lui faire remarquer qu'il eft eti pr6-
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f rable de poser ces conditions, mieux propositions
d'armistice, apres la prise de Ki-Ngan par les sudistes.
Le gnderal repondit que ses buts de guerre 6tant
atteints, il ne voulait pas verser le sang inutilement. Le
mime soir, le nouveau sous-pr6fet de Tai-Ho, accompagn6 du general u Pan ,,vint me renouveler la requete de son collegue, gendral H'oang, et me pria de
descendre le lendemain pour Ki-Ngan, en qualite de
parlementaire, pour obtenir un armistice et a cette fin
me confierait une lettre aux chefs de l'armee nordiste.
Le 29juin, fete de saint Pierre, je me mis en route
pour Ki-Ngan; je fis le voyage a cheval, accompagn6
de trois chr6tiens, dont I'un portait un fanion aux couleurs frangaises. Vers deux heures de l'apres-midi,
nous arrivImes au march6 de c,Kao-Tang-Shu ,; lU
il s'agissait de traverser la riviere de Yong-Sin, qui
constitue la limite entre les deux arm6es belligerantes.
Les barques de passage 6taient consign6es, les eaux
tres fortes, et sur le conseil des chr6tiens du marche,
nous remimes au lendemain cette perilleuse traversee.
Le 3o juin, vers huit heures, nous quittames KaoTang-Shu et avisant une mauvaise petite barque, nous
d6cidAmes le barquier, moyennant une somme de
6o0 sap., a nous conduire a cinq lis plus bas, afin de
n'avoir pas A passer la riviere de Ngan-Fou-hien.

Apris avoir gagne la berge et parcouru 3 lis, nous
aperýimes une patrouille de soldats nordistes, je marchai droit vers eux, le fanion frangais d6ploy6;
comme toujours ces lascars manceuvraient d6ji la
culasse de leurs fusils; je les ai calm6s en leur demandant oii etait leur chef et ils me conduisirent a un
village voisin, oi je fus recu par un jeune capitaine
qui me donna deux soldats pour m'accompagner
jusqu'au poste de son commandant, a quelques lis
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plus loin, sur la grande route de Ki-Ngan. La, nouvel
interrogatoire, le commandant m'offrit une tasse de
th6 et me donna cinq soldats pour me conduire jusqu'! notre r6sidence de Ki-Ngan, oil je fus requ a
bras ouverts par le bon M. Thieffry, qui 6tait sans
nouvelles de Tai-Ho depuis quinze jours et fort
inquiet sur mon sqrt. n
C'est la le r6sum6 des conversations que nous avons
eues avec le cher confrere.
Des le lendemain de son arriv6e ici, il se mit en
devoir de remplir le mandat que lui avait confi6 le
g6ndral sudiste. Mais il fallait savoir a qui s'adresser,
car ici il y a deux gnd6raux;' quel est le g6n6ral en
chef? M. Tcheng, qui est un malin, n'a eu rien de
plus press6 que de faire savoir a certains gros bon-

nets la mission dont M. de Jenlis 6tait charge. Alors il
vint me confier qu'il fallait r6unir les lettres influents,
le chef de la Chambre de commerce et de la CroixRouge pour tenir conseil et ensuite accompagner
M. de Jenlis chez le gen6ral Yang ! Oh la 1! Je lui
ai r6pondu: « Le g6enral sudiste a d616gu6 le P. de
Jenlis et pas un de plus; vous eussiez di garder le
secret sur cette affaire et vous bien garder d'y meler
tous ces gens, qui ne feront qu'embrouiller M. de
Jenlis, avec tout leur <<Chang-leang ,. Toutefois, si
M. de Jenlis y consent, passe. Mais je vous avertis
d'avance que les militaires n'aiment pas que les p6 kins se m*lent de leurs affaires. , Je ne fus pas
6cout6, on a discut6 et rediscut6 pendant deux jours
et finalement... M. de Jenlis est all sans &tat-major,
accompagn6 simplement de M. L. Tcheng, comme
interprete, faire sa proposition d'armistice au ge6nral
en chef, M. Yang, qui, le mnme jour, vers quatre
heures, envoyait un mot, disant qu'il allait reunir un
conseil de guerre et donnerait sa r6ponse ensuite.
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Nous I'attendons sans trouble, plaise a Dieu que ce
soit I'armistice desir6.
6 juillet. - J'ai des nouvelles de Monseigneur. Permettez-moi de vous citer quelques passages de ses
lettres des 13 et 21 juin, arrivies ici en meme temps,
avant-hier 4 courant. Elles ont pris leur temps pour
venir; faut plus s'en faire, c'est la guerre. Voici done
quelques passages de la lettre du 13 juin : a... Les
journaux ne donnent pas les veritables nouvelles et
les rumeurs vous font dresser les cheveux sur la tete!
pour ceux qui en ont, bien entendu. A peine arriv6 i
Kiu-Kiang, on me dit que Ki-an avait 6t6 pilli et
brzle (sic). - Je repondis : a Je n'en crois rien et je
pense a priorique c'est faux. , Done le mieux et le
plus sur c'est de ne pas s'en faire.
M. Donjoux tres bas. J'ai 6tt le voir a l'hOpital, je
ne I'ai pas reconnu, tellement il a change de figure;
c'est un cadavre vivant, etc.
MM. Hermans et Verdini sont rentr6s. Le premier
remplace M. Dellieux au s6minaire, le second reste a
Yao-Tcheou. Je vous ai d6ji dit que M. Dellieux est
parti pour le ciel. (Je n'ai pas recu cette lettre.)
Dans sa lettre du 21 juin, Sa Grandeur me dit qu'aussit6t que le t6ilgramme, au sujet du sac de Tai-Ho,
lui fut remis, le Consul g6n6ral en fut averti et a
demand6 au ministre de France d'envoyer une canonniere francaise a Nan-Tchang.
L'autre jour, par telegraphe de Nan-Tchang,nous
L
apprenions la spoliatio de la residence de Ta-WoLy. »
Je pense que cette nouvelleest inexacte, une lettre
de Kan-Tcheou, dont je parlerai plus loin, semble
contredire cette affirmation. II semble qu'il y ait confusion de nom, ou fausse nouvelle.
Monseigneur dit I la fin de cette lettre : a Hier,
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maos avons enterr6 notre cher confrere, M. Donjoux.
11 a fait une mort 6difiante, se soumettant en tout a la
sainte volont6 de Dieu.,,
M. Breuker m'ecrit, le 5 juillet, pour me remercier
des secours envoyes et ajoute : a Depuis l'arriv6e ici
d'un millier de soldats, dependant du Kao ToanTchang, j'ai en tons les jours des officiers chez moi;
tout d'abord ils venaient tous arm6s et accompagnas
de soldats 6galeaent armes; depuis ils ne se munissent
plus que de leur eventail. Une fois assis, c'est pour
une ou deux heures, quelquefois davantage, de sorte
que je n'ai souvent pas le temps de dire mon br&viaire.
Le 27 juin, an soir, mon courrier de Yong-Fong
revint avec une lettre de M. Ly, me disant, entre
autres choses : " Le 19 juin, apres midi, 40 soldats en
fuite ont demand& 5 ooo dollars au mandarin et aux
lettr6s. Ensuite, heureusement, est arriv6e la nouvelle
concernant les soldats m6ridionaux; aussi ils n'ont
requ que 7oo dollars. »
M. Ly parle longuement d. nombre des r6fugies a
la r6sidence, parmi lesquels toute la famille du mandarin.
M. Breuker continue : ( La ville de Ki-Shui, qui a
souffert des soldats et de l'inondation, est un vrai disert, on n'y trouve plus rien a acheter; dans le jardin
plus de 16gumes; en fait d'argent je vis d'emprunts.
En ville plus d'autorit6, plus de tribunalistes ni de
lettr6s, c'est ce qui explique le m6contentement des
soldats, qui ne trouvent rien t manger ni a qui parler
pour traiter leurs affaires. »
Ce soir, a sept heures, M. Kao t Toan-Tchang ), 6tant

venu voir un de ses soldats, malade du cholera, a l'h6pital, en a profiti pour me faire une petite visite. II s'est
montrA tres aimable dans la conversation que nous
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eiumes avec lui pendant un long quart d'heure. Se
tournant vers M. de Jenlis present, il lui dit: t L'armistice que vous avez propose est en bonne voie; les autorites militaires de Nan-Tchang acquiescent a votre
proposition; nous r6digeons les conditions que nous
imposerons aux sudistes, les leur enverrons, par votre
intermediaire, a Wan-Ngan; s'ils acceptent, c'est la
paix i bref d6lai. Nous d6sirons tous faire la paix,
car pourquoi nous battons-nous? Parce que deux on
trois politiciens ne s'entendent pas! ,
7 juille. - M. Russo a recu, de M. O'Shea, une
lettre en latin, que M. Nuzzi nous a communiquee;
j'en donne ici le r6sume avec quelques citations : Une
heure avant que les sudistes entrent en ville, xo nordistes voulant sauver leur peau voulurent . toute force
entrer au Tien-Tchou-Tang, ils voulaient enfoncer la
porte. On leur ouvrit sous condition qu'ils se laisseraient desarmer, ce a quoi ils consentirent volontiers.
Ils furent conduits ensuite aux chefs sudistes. Acause
de cela le bruit se r6pandit au dehors que les nordistes avaient pill la Mission. Mais les soldats sudistes, sous pr6texte de perquisitionner pour prendre
les armes laissees a la Mission, firent irruption en
nombre dans la propri6t6 de la Mission et emporthrent beaucoup de choses depos6es par la population,
mais rien, je crois, appartenant a la r6sidence. Le
commandant, visite par M. O'Shea, qui lui fit son rapport, s'est excuse en disant qu'il n'avait pu retenir les
soldats et versa i la Mission i ooo dollars d'indemnitA
pour les objets volis.
7 juillet. t6legramme

Ce matin, la sceur Leport a recu un
de la soeur visitatrice manifestant de

l'inqui6tude pour ses filles de Ki-Ngan et demandant
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de leurs nouvelles. La- seur superieure ripondit par
le tl16gramme suivant : ( Propositions armistice.
Espoir paix. Saeurs calmes, vaillantes. Confiance. )
Je voudrais bien que ces pages arrivent aussi vite a
Shang-Hai que le t6~lgramme de la sceur, elles en compl6teraient et en feraient saisir tout le sens. Cependant rien ne sera fait pour cet armistice tant que les
sudistes n'auront pas accepte franchement les conditions que leur imposent les nordistes; il est presque
probable que les nordistes imposeront des conditions
assez dures, car i!s savent les sudistes affaiblis et ils
soupconnent un piege dans cette proposition d'armistice ;-les sudistes veulent gagner du temps. a On a
dit tout cela et conclut que les conditions seront
dures. Attendons - En attendant, nous n'aurons
bient6t plus rien a nous mettre sous la dent; tout est
rare, cher et de mauvaise qualit6, la farine ressemble
a du ciment et notre cuisinier nous fait du pain K.K.;
le riz ihors de prix est indigeste. On vit quand m6me
et on ne s'en fait pas.
8 juillet. -

Une carte de M. H'ou Simon, du 22 juin,

nous apprend que les nordistes, refoules par les sudistes, incendierent la ville de Nan-Kang-hien, avant
de se retirer le 28 mai, mais, par une sp6ciale protection
de Dieu, la residence et les chr6tiens n'ont rien souffert; Ta-Wo-Ly et les villages chritiens des environs
n'ont 6galement rien souffert.
M. Bonanate, sur une carte du 26 juin, ripondant a
une vieille carte de M. de Jenlis, dit entre autres
choses: c( Nous avons vu la guerre, mais le bon Dieu
nous en a 6pargn6 les horreurs ! La ville de Sin-Fong
a vraiment 6t6 privilegi6e, quoiqu'elle ait la premiere
subi le choc. On affiche aujourd'hui ici que Tai-Ho
et Ki-Ngan ont 6te pris par les sudistes. J'espere et
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desire ardemment savoir que 4e Petit Pare de Tai-Ho
n'a rien eu a souffrir. Ici les ceuvres ont repris aprbsla
guerre et le district peut offrir une gerbe de 3oo baptimes d'adultes. n
1o Juillet. - Nous n'avons pas kt6 pen surpris ici
en lisant dans !'Echo de Chine que les troupes nordistes s'6taient mutinies; on semblait insinuer par la
que leur mutinerie fit la cause de leur defaite. Ce
qui est vrai, c'est que les nordistes ont 6t6 rosses
partout, bross6s a plate couture par les sudistes, dans
tous les combats que ceux-ci leur livrerent presque
sans arret, le jour et la nuit, et pendant que la pluie
tombait A verse surtout. Les nordistes, peu habitu6s
sans doute A ce genre de tactique, lIchaient pied tres
vite... c'est vraiment barbare d'attaquer ainsi pendant
la nuit, et quand la pluie tombe a verse; est-ce us
temps a se battre ? Chaque nordiste a dans son Aquipement un... parapluie en papier huil pour se protiger contre les averses, tandis que les sudistes ont
un a teou-pong ", large chapeau prot6geant contre
la pluie et le soleil. Les sudistes munis de ce teoupong pouvaient viser et tirer tout a leur aise, tandis
que les nordistes, tenant leur parapluie d'une main et
le fusil de l'autre, ne faisaient n&cessairement que da
mauvais travail... Nous tenons tout cela des soldats
chretiens, braves enfants, qui se sont battus partout
et n'ont pas perdu meme un cheveu, grace a 4 SainteVierge ,, qui les a proteges, disent-ils. L'un d'eux
dit &M. Laurent: c Pire, j'ai pill6 une fois... quand je
suis arriv6 A Kan-Tcheou, je n'avais plus de medaille
miraculeuse; alors, en passant dans la rue, j'ai vu un
petit enfant avec une m6daille suspendue an cou, je
la lui ai prise, en disant : donne-la-moi, je vais me
battre, la bonne Mere me prot6gera; pour toi ta
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<lemanderas une autre m6daille au Pere. Voili, Phre,
tout ce que j'ai vol dans toute ma vie de soldat. s
Les nordistes ayant des munitions en grande quantit6
et 6tant bien arm6s n'ont pu vaincre parce qu'ils ne
connaissaient pas le terrain, ne s'attendaient pas a
6tre attaqu6s, harcel6s avec une telle vigueur. Un jour,
des nordistes, voyant un nombre consid6rable de
teou-pong abandonnis sur le champ de bataille, n'eurent rien de plus press6 que de les ramasser et de
s'en coiffer; les nordistes de l'arriere, voyant toutes
ces tetes coiff6es du fameux teou-pong tant redout6,
se mirent a tirer; les autres r6pondirent. et ils se
canardbrent ainsi et si bien qu'il n'en restait guere,
quand ils se furent apercus de leur m6prise. Non, les
nordistes n'ont pas 6t6 vaincus parce qu'ils se sont
mutin6s; ils n'ont pas davantage pill6 pour ce meme
motif. Ils ont 6t6 vaincus parce qu'ils 6taient impuissants. IIs ont pill 6 en ordre de marche d'ici & KanTcheou, et il y a en pillage au passage de chaque
r6giment; ils ont pill6 aprSg chaque combat dans le
sud; enfin ils ont pill surtout dans tout le Ki-Nganfou, parce qu'ils 6taient d6band6s et fugitifs, leurs
chefs ayant 6t6 tu6s, faits prisonniers on en fuite...
avec leurs soldats; M. de Jenlis en sait quelque chose,
c'est uh capitaine en fuite, bross6 par les sudistes k
Long-Tsuen, qui a presid6 au sac de sa r6sidence et
l'a menac6 de mort; ce m6chant a 6t6 envoy6 de nouveau se battre contre les sudistes.
J'ai &t6 bien surpris en lisant dans une lettre de
Monseigneur du 27 juin que deux bateaux de guerre
ont quitt6 Nan-Tchang. « ... Les nouvelles arrivent
plus rassurantes de Kiang-Si, et notre Consul, que
M. Bayol va voir tous les jours, nous fait dire que
l'apaisement se fait. , La v6rit6 est que nous sommes
moins en danger qu'a l'6poque de la retraite (?) des
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nordistes de Kan-Tcheou vers Ki-Ngan; on ne voit
plus guere de ces soldats, roulant partout, le fusil en
bandouliere et charges de cartouches, ne portant sur
leur habit aucun num&ro. A ce point de vue il y a un
certain apaisement. Les deux bateaux dont il est
question plus haut a 6taient & Nan-Tchang pour
prendre les Europ6ens, dit Monseigneur; or, tous ont
dit qu'il n'y avait pas de danger pour eux. M. Domerguerassure aussi ,. .Ici, a Ki-Ngan, la ville est presque
abandonn6e par la population, on ne voit plus que
des soldats. Et que font ces milliers d'hommes ? ils
pillent et font souffrir la population; les jeunes filles
et les jeunes femmes ne peuvent plus se montrer.
Quoique, comme je dis plus haut, on ne voit plus guere
de soldats roulant partout le fusil en bandouliere, le
pillage et le reste continuent. Il n'y a que les 6tablissements catholiques et protestants qui n'aient pas eu i
souffrir jusqu'ici. Je l'ai ecrit . Monseigneur aujourd'hui : ( Tant qu'il y aura des soldats dans ce pays,
nous devrons craindre,- car leurs chefs en sont pen
craints. Si ces hommes qui ne recoivent plus de solde
depuis trois mois, dit-on, savent qu'ils.doivent partir,
ils seront rudement tent6s de piller et de visiter les
etablissements catholiques, qui passent pour possider
des centaines de Wan, autrement dit des millions de
piastres. Non, les deux bateaux n'auraient pas d6
partir. Excusez ! ,
M. Pistone nous quitte et redevient... nordiste; par
compensation nous avons un nouveau pretre, confrere,
ordonn6 dernierement a Kia-Shing, M. Tcheng
Joseph, originaire de Lin-Kiang. M. P. Teng et lui
ont probablement quitte Shang-Hai le 3o juin. D'apris
une carte de M. Domergue du 2 courant, M. Monteil
de retour de Shang-Hai est tombe malade.
M. Breuker, dans une lettre du 7 juillet, me dit des
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choses si tristes que j'hesite a les transcrire ici.
Cependant il est bon qu'.on sache, pour montrer avec
quelle prudence ii faut exercer certains actes de
charit6.
D'abord il me parle de ses protecteurs, les soldats
que j'ai demand6s pour prot6ger la Mission a KiShui: ( Les soldats d'ici, pas plus que leurs chefs, ne
m'inspirent grande confiance. Toutes les nuits, ils
pillent au march6, et emportent tout ce qu'ils peuvent
encoretrouver. Moi present, ils n'osent pas inqui6ter
les chr6tiens r6fugies ici. Pas une femme ou fille n'ose
retourner a la maison par peur de ces brutes qui ne
respectent rien. ,
Voici maintenant ce qu'il dit au sujet de ses ennuis
de famille: t Un certain nombre de personnes ont
profits du d6sarroi, pour voler une somme assez
importante et des papiers de valeur. Circulant la nuit
pourk surveiller, i'ai pu attraper et faire avouer le
coupable ; mais d'autres les avaient vus a l'ceuvre, et
le lendemain, lors d'une discussion entre chr6tiens,
ils se lancerent certaines aminit6s a la tkte, et cela
devant les paiens et les employ6s du tribunal, qui
ensuite ont eu des paroles offensantes pour le TienTchou-Tang. Dieu merci, un de ces tribunalistes, qui
etait plus m6chant dans ses paroles, a lance une

fausse nouvelle : a Fuite pr6cipitee des nordistes
quittant Ki-Ngan et n6cessit6 pour eux, tribunalistes,
de fuir egalement ! , Ceci uniquement pour mettre
en sarete ailleurs, pour son profit, quelques centaines
de piastres appartenant au tribunal. Cela nous valut

un exode dont je n'avais qu'a me feliciter.
Certaines gens, h6las! ont &te au-dessous de tout,
peu de families de ......... qui aient montr6 un peu
de d6vouement pour Je prktre.-Plusieurs, dit-on (?),
avaient des intelligences au dehors avec les bandits
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de l'endroit. Enfin, je prends tout en patience et fais
mon apprentissage de la vie. De Choei-Nan, pas de
nouvelles. Mais je ne sais pas au juste si ce qu'on
me dit contre les chretiens est vrai. C'est un pen
exag6r6, me semble-t-il.
M. Breuker se venge des soldats en soignant leurs
maladies avec les remedes que je lui fais parvenir par
la Croix-Rouge.
I1est presque impossible de faire circuler des courriers, parce qu'ils sont tons immanquablement arrkt's,
fouilles, battus et devalises par les nordistes, qui
font des patrouilles a lear compte dans toute la cam-

pagne, pour devaliser les voyageurs. M. Rouchon en
est rdduit lui-meme A accompagner le domestique qui
porte et reporte le linge du seminaire, autrement tout
serait raflU en plein marche de Ki-Ngan. I1 peut se
faire qu'il y ait apaisement ailleurs, mais ici, oh ! Ua
la ! M. Reymers a aussi ses protecteurs et voici ce
qu'il me dit de ces nouveaux venus : c[Ici tout est
dans le d6sordre ; des chenapans r6dent pour piller
les gens, les families, les villages et les marches; et
personne pour les en emp&cher. Le 28 juin, les nordistes ont pill Ia r6sidence de Sin-Kan-hien... Ici
on a surpris une conversation particulibre de soldats
se proposant de piller la r6sidence de Lin-Kiang. »
II dit que ses gardiens sont convenables et que chretiens et paiens sont rassur6s par leur presence.
Ici, on ne voit plus que des soldats en ville, an.
marche, a Ia campagne, partout; on ne fait pas dix
pas, ces gens-la vous croisent, vous c6toient, vous
regardent, vous reluquent avec des yeux pleins de
convoitise. Je n'avale pas facilement que deux bateaux
aient d6jh quitt6 Nan-Tchang... ils eussent di y rester, l'effet moral produit sur les gros bonnets de NanTchang les aurait forces & donner aux 6tablissements
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europeens et a nous une protection effective, non seulement maintenant, mais aussi au moment of les troupes, pour tel motif que ce soit, devront se retirer et
quitter cette ville; car, qu'onne se fasse pas illusion, le
danger sera alors pour nous, qui passons pour etre
millionnaires; le pauvre peuple, lui, n'a plus que les
yeux pour pleurer ses malheurs. Si je savais &crire,
j'enverrais sfrement un article a l'Ecko de Chine oi
j'exposerais en d6tail la situation precaire et douloureuse dans laquelle nous sommes. Je vais etre oblige
de rationner notre personnel et ne donner que deux
repas par jour, autrement nous n'aurons bient6t plus.

rien a manger. Qu'on ne croie pas a l'exag6ration, la situation est bien telle que je le dis. Aujourd'hui,
un telbgramme' du gouverneur militaire donne a la
chambre de commerce l'ordre de fournir aux soldats
200 charges de a mi ,, 3oo charges de bois de chauf-

fage et le salaire requis pour les innombrables portefaix de I'armee. Le chef ne salt que faire, car le
commerce est entierement ruine.
(A suivre.)
Nous empruntons aux Missioni Estere Vincenaiane les
articles suivants :
Epilogue de la guerre civile par Russo. A Sinfong,
les autorit6s civiles, les lettrds, les marchands et les
6coles sont venus, en corps, offrir deux grandes bandes
de soie sur lesquelles on lit ce qui suit : ( A ceux qui
lui sont venus en aide dans le temps de la tribulation.
La ville de Sinfong s'est trouvhe cxposee a un grand
peril, mais, grace
i Dieu, elle en est sortie sans
danger. Les deux missionnaires catholiques, MM. Bonanate et Mac Gilliarddy ont 6vangelis notre Sinfong

mais nous avons et6 comme des ;ourds et des aveugles
et nous n'avons pas embrasse la foi. Au printemps
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dernier, quand le nord et le sud se sont fait une
guerre disastreuse, les deux missionnaires, le coeur
rempli de tristesse a la vue de tant de maux, soit
pour obeir A la voix de Dieu, soit meme par l'impulsion de leur bon coeur, se sont mis A la t&te des lettres
et des marchands pour accueillir les soldats sans distinction de parti; ainsi le pauvre peuple n'eut pas
tant A souffrir et la cite fut preservie du pillage et
de l'incendie. Nous tous, habitants de Sinfong, nous
venons par ces pauvres paroles remercier les missionnaires du bien qu'ils nous ont fait et que nous n'oublierons jamais. n
A Wan-an, quelque chose de semblable-s'est passe.
Autrefois cette ville 6tait hostile et on croyait sans
difficult6 que les missionnaires crevaient les yeux,
mangeaient les enfants, etc. Aujourd'hui, on ne peut
plus sortir dans la rue sans voir le peuple faire de
profondes r6v&rences. Des collectes d'actions de graces
ont 6ti faites pour le missionnaire. On a offert solennellement au missionnaire un souvenir sur lequel est
ecrit : c A M. Nuzzi, sauveur de Wan-an. ) Les lettr6s
ont offert un terrain attenant a la residence. Parmi
les conversions les plus importantes, signalons celle
du pr6fet de police : maintenant il adresse des pridications aux soldats, ses subordonnes, et il leur dit
entre autres choses: <,
Pendant la guerre europeenne,
les meilleurs soldats 6taient ceux qui avaient la foi.
Si vous voulez etre de bons soldats, il faut vous faire
chretiens.
Une mission a Kiou-ou, par Russo. Aprbs avoir par-

couru des chr6tient6s oi le thermometre de la ferveur
est tris bas, l'ignorance de Dieu tris grande, oi j'ai
di visiter une A une toutes les families pour les
exhorter, oa je n'ai pas toujours r6ussi, j'arrive A la
chretient6 de Kiou-ou oai il y a une soixantaine
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de chr6tiens; l'aspect est tout diffirent; tout le monde
ici sait les prieres, le catechisme; c'est une oasis.
L'accueilest affectueux; du plus loin qu'on m'aperjoit,
on tire des p6tards; je me dirige vers l'6glise ; une
inscription porte ces mots : nous saluons avec joie
l'arriv&e du PAre ; les chretiens et chr6tiennes se tiennent sur deux rangs avec leurs habits de fete ; mon
passage ils font une inclination profonde; nous
entrons a 1'6glise et nous r6citons ensemble la priere
d'ouverture de la mission; je donne la b&endiction
avec l'eau benite et je me rends -.la belle petite
chambre qui m'est pr6pare et oit tout est bien range;
je m'assieds sur un siege et je retois les hommages
des chr6tiens qui viennent deux a deux s'agenouiller
devant le pare et echanger avec lui quelques paroles
pleines d'une respectueuse familiariti. Apres cette
cfremonie, je vais a une table ou I'on a prepar6 du the
fumant avec toute sorte de fruits et de douceurs ; j'en
goakte un peu et je distribue le reste aux petits et
meme aux grandes personnes. La reception est achev6e; on me laisse seul; j'examine la chambre ; elle
est tapissee d'images religieuses et aussi de journaux
europ6ens qui ont pour nos chr6tiens le grand m6rite
de contenir des caractires inintelligibles- et par consequent merveilleux.
VICARIAT DE YU-KIANG
Les Annales italiennes racontent le trait suivant :

Jaockow par M. Verdini. La mere de mon cat6chiste a tu6 sa belle-fille en Letouffant dans un ruisseau. Les parents de la jeune femme ayant su la chose
sont venus, oat commence par tuer six pores appartenant a la belle-mere, puis ont lav6 le cadavre de la
belle-fille, ont oblige la vieille a boire une tasse de
13
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cette eau, pois l'oat li6e a demi nue avec le cadavre a

demi nu, visage contre visage, bouche contre bouche,
poitrine contre poitrine et l'ont laiss6e ainsi plusieurs
heures exposie a un soleil ardent, pendant que les
habitants des environs l'insultaient a qui mieux mieux,
Apres de longs pourparlers, le mari a consenti a payer
au pere de la morte le prix de la vie de sa fille, i
peine quelques milliers de francs.
LE YU-KIANG (Kiang-Si, Chine). Compte rendu de
la Mission, du I "r juillet 1922 au 3o juin 1923:

Le vicariat du Kiang-Si oriental qui, depuis le
l" juin 1921, est appele vicariat apostolique de Yii-

Kiang, est dirig6 par Mgr L. Clerc-Renaud. II a une
6tendue de 56 ooo kilometres carres avec 8 oooooo d'ha-

bitants dont pres de 32 ooo ont recu la grice du
saint bapt6me. Des cinq districts qui le composent,
celui de Fuchowfu est le plus peupl6 (2 millions) et
celui qui renferme aussi le plus grand nombre de
baptis6s (pres de I3 ooo); viennent ensuite : Yukiang,
6 154 chretiens sur 8ooooo habitants; Kienchangfu,
6 o61 fidles sur 16ooooo habitants; Kwangsinfu,
4 Soi baptis6s pour i goo ooo habitants ; et Iachowfu,
2951 chr6tiens sur x 700000 habitants. S'y divouent

sons les ordres de Mgr Clerc-Renaud, 19 confreres; il
n'y a point de frere coadjuteur; les pretres siculiers
sont au nombre de 16; ii y a en outre 9 Filles de la
Charit6. Les catechumines sont plus de 3 ooo. Les
bapt6mes se sont 6lev6s a plus de 4 3oo dont la m6itie
in articulo mortis; pour ce qui concerne l'administration des autres sacrements, nous relevons les chiffres
suivants : confirmations, 717 ; confessions annuelles,
I5 670 ou de devotion, 42 713; communions annuelles,
14428 ou de devotion, 91 640; les extr6mes-onctions
(379) d6passent d'une dizaine les b6endictions de

mariages (368). Les 5 orphelinats abritent 3oi fil-
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lettes; mais on en a de plus mis en nourrice 556 et
80 orphelines se sont mari6es. Le grand siminaire
compte 15 el6ves et le petit, 29. Les 176 ecoles de
prieres en ont plus de 3 3oo, dont pros de 2 oo garcons; les 4 ecoles primaires ont 164 elves dont
8 filles seulement; les catichum6nats r6unissent
I 571 etudiants dont 913 hommes. La mission se donne
chaque ann6e dans 414 chretient6s; il y a 24 residences, 26 6glises proprement dites, I36 chapelles
publiques et 12 oratoires.

INDES

BRITANNIQUES

M. Guemes raconte A sa soeur un voyage qu'il a fait
a Katinga pour administrer des malades. Depart &
6 heures du matin avec deux chretiens venus de Katinga;
1 9 heures et demie, les- chr6tiens prennent un bain
dans un ruissea' et font cuire le riz; on repart avec
une temperature de 26 degrs (nous sommes en janvier); arrivie a la maison du missionnaire qui.est une
hutte en planches couverte de paille; les chretiens
viennent saluer le phre. tiEt les malades ? n demande
celui-ci; ils sont morts et enterris; c'est la coutume
en ce pays d'enterrer imm6diatement apres la mort;
on sonne la cloche pour se rendre Ai1'glise; r6citation
du rosaire, sermon, b6nediction. Le missionnaire va
visiter les chr6tiens, surtout les malades; un demiapostat le r6clame, se convertit et meurt dans de bons
sentiments; sa femme I'imite en ces trois choses. Le
missionnaire transforme ensuite sa hutte en palais de
justice pour trancher les procks et les querelles entre
chr6tiens. Les cat6chistes des chr6tient6s environ-
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nantes viennent le prier de venir ou, s'il ne peut, de
donner de l'eau b&nite; le missionnaire va oiu il peut,
dit la messe, baptise, preche, confesse, distribue la
M6daille miraculeuse et le christ de Limpias. Tous
les chretiens appartiennent a la caste des parias; ce
mot paria d6signe un &tre digne de m6pris; il n'y a
pas longtemps, on les consid6rait comme valant moins
qu'un animal; meme encore maintenant, si un paria
est cite an tribunal, il ne pent se rendre dans le lieu
m&me,s'il y a des membres de castes superieures; le
magistrat va les interroger i une certaine distance. Si
un paria foule le seuil d'un etre de caste plus 6levee,
ou purifie l'endroit qu'il a foul6. Comme les.missionnaires vivent avec les chretiens qui sont des parias, on
les considere comme des parias. II y a des religieuses
qui vont de village en village soigner les malades et
baptiser les enfants des paiens.
(Tire des Annales Espagnoles.)
Les petits anges au ciel. 1I nait environ io millions
d'enfants par an dans les Indes et, de ces io millions,
la moiti6 meurt avant d'atteindre une annte. Il y a
des religieuses qui s'appliquent A baptiser. les petits
enfants en danger de mort; on en cite une qui, A elle
seule, a baptis6 31 ooo de ces enfants; ces religieuses
parcourent le pays, portant des midecines; elles vont
A pied ou, si le voyage doit etre long, elles se servent
d'un char tire par des vaches et qui leur sert de tout ;
ici, ACuttach, une religieuse de Saint-Joseph d'Annecy
baptise en moyenne 5oo & I ooo enfants par an. L'auteur de l'article, M. Fernandez, rappelle que dans les
processions qui se font en Espagne, on a coutume de
grouper autour de la statue de la Vierge des petites
filles semblables A de petits anges; il invite A envoyer
rellement dans le ciel aux pieds de la Vierge Imma-
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culee de v6ritables petits anges, c'est-a-dire les enfants
baptis6s avant leur mort.
(Tire de la Inmaculada.)

INDES NEERLANDAISES
3
i5 novembre 19a .
MISSION DE SOERABAIA

Par M. de Backere, supirieur de la Mission.

Nous sommes depuis quatre mois dans notre belle
Mission de Soerabaia et notre arriv6e en cette terre

promise ne nous semble etre que d'hier. En tout cas,
ils sont encore tout frais nos souvenirs de Paris et de
nos deux Maisons-Mires. Nous demeurons tout embau-

mes du cordial accueil qui nous y fut fait, r6confortes
surtout par notre toute derniere visite, celle que nous
elmes l'intime bonheur de faire au corps de notre
saint fondateur, apres celles faites aux reliques de
nos Bienheureux. Sous leurs auspices, notre voyage
vers la partie orientaie de l'ile de Java, dans les Indes
N6erlandaises, fut des plus heureux.
Notre bienheureux Jean-Gabriel fut le compagnon
invisible de notre traversee et cela jusqu'au bout. Car
vous savez que notre Martyr, en route vers la Chine,
fit halte A Batavia, longea 'ile de Java et sejourna
pendant trois semaines i Soerabaia, oi" il c6l6bra la
f&te de saint Vincent en 1835. Jean-Gabriel trouvait
que cette station avait et6, pour lui et ses compagnons,
( ce que sont des vacances passees ii la campagne,
pour des hommes 6puises par les fatigues d'une
p6nible ann6e ,.Et ils avaient fait des excursions sur
les c6tes de Java et de Madura. Nous avons la ferme
assurance qu'ayant requ de la Providence une terre A
cultiver que foula en tout sens notre grand mission-
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naire, notre ministere y sera f6cond. Nous.connaissons l'emplacement de la petite 6glise, actuellement
d6molie, oh notre glorieux frere pria et celbra le
Saint-Sacrifice. J'y passe frequemment, non -sans
6motion.
Ici meme, dans notre principale et belle 6glise, nous
avons trouv6 la statue de saint Vincent i une place
d'honneur, dans le chceur, tout pros de I'autel. Du
reste, saint Vincent semblait nous avoir devances lai
aussi, car a la cath6drale de Batavia, comme en d'autres
6glises de la grande ile, il occupe une m&me place
bien en vue, tandis qu'I Ruitenzorg il forme centre de
la cour .d'honneur d'un ensemble d'etablissements
charitables. La Vierge Puissante complkte le groupe
de nos sirs protecteurs, car sa chore Medaille avait
fait invasion avant nous. Bien plus, depuis notre arrivee, elle a inaugur6 une s6rie de merveilles que nous
esp6rons voir devenir longue. Nous avons laiss6 aux
families respectives le plaisir de reconnaitre et de
donner comme miraculeuses deux guerisons quasisubites, arriv6es apres de longs jours de desesp6rance.
Les petites notices sur la Medaille miraculeuse font
bonne besogne dans ces populations, pour l'honneur
de I'Immacul6e et pour notre propre ministere.
Le champ que nous avons resu a cultiver est
immense, vu le petit nombre d'ouvriers. II comprendles trois grandes provinces de Soerabaia, de Kediri et
de Rembang. Nous avons a convertir 7 millions de
paiens. II y a 4 5 mille chritiens. A Soerabaia mýme,
nous avons deux eglises spacieuses et... un travail trbs
fatigant, surtout avec des chaleurs de 4o* a F'ombre
en ces mois d'6t-. Pleiue libert6 nous est laissie
d'exercer notre saint minist&re dans les h6pitaux. Nous
avons de mxme libre entree, pour y donner I .struction religieuse, dans les ecoles de la ville, dans les
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6coles gouvernementales comm-t dans celles tenues par
les Freres de Saint-Louis et les Religieuses Ursulines.
Ces dernieres sont tres florissantes parce qu'elles
donnent A la jeunesse une formation hautement appreciee par toutes les categories de la population.
Les visites a domicile sont ici le moyen des moyeas
pour maintenir nos catholiques dans la pratique de
leurs devoirs on pour les y ramener. Beaucoup doivent
faire de vrais sacrifices, pour venir a la messe, le
dimanche : car ils sont a huit, dix kilometres de I'&
glise, certains davantage. Le peuple entier se montre
trbs sympathique au clerg6 et les catholiques sortout
sont fort attaches a leurs pr&tres. Nos bons predecesseurs, les Peres J6suites, jouissaient de 1'estime nniverselle et avaient su, par leur intelligent savoir-faire,
s'assurer la cooperation des autorits et de tout ce
qui peut s'appeler notabilitbs dans le monde de 1'administration et des affaires. Nous nous garderons de
laisser perdre de si utiles aides et nous entretenons,
pour le bien de notre ministere, des relations personnelles avec les autorit6s europeennes, javanaises et
meme chinoises. Nos bons Chinois, la plupart oiiginaires du sud du Cileste Empire, sont fort nombreux
en cette ville : on 6value leur nombre a 3oooo.
La langue propre de ce pays est le javanais. Des
que nous entamerons Ia mission indigene proprement
dite, nous serons obliges de l'apprendre, a quoi du
reste nous sommes fermement resolus, malgre les
diffcultis enormes qu'elle prisente. En attendant,
nous sommes alls au plus press6, c'est-i-dire au
malais, qui est ici la langue commune. Grace A Dien,
nous sommes d6ja tous A meme de le parler suffsamment et d'entendre les confessions des indigenes qui
se pr6sentent. Nous avons parmi nos fidles quelques
familles francaises bien-ferventes, qui sont charmnes
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d'entendre des pr6tres hollandais parler leur langue
A elles avec aisance. L'anglais nous est encore plus
indispensable dans cette ville commerciale et cosmopolite. L'allemand nous sert, mais moins souvent.
Aucun de nous ne regrette le temps consacrA jadis 1
l'6tude de ces langues, a cause du bien qu'A present
elles nous permettent de faire.
Un des n6tres, M. Wolters Jean, est continuellement en tourn6e de mission k travers notre vaste terri
toire. 11 parcourt les diverses stations de l'interieur,

passe dans les ecoles pour se rendre compte du degri.
d'instruction religieuse que des cat6chistes fournissent
aux enfants, il dit la messe dans les chapelles de
mission, les locaux des administrations, les &coles, on
dans des maisons particulibres, visite les families
catholiques, rigle et b6nit les mariages, baptise les
enfants, pr&che et confesse, parcourt rizieres, plantations de cafe et de cannes asucre, for6ts et montagnes,
nous revient generalement harasse, se repose deux
ou trois jours et recommence le meme travail dans une
autre direction. Heureusement que les nombreux fruits.
spirituels le d6dommagent, lui aussi, de la grande
peine qu'il doit se donner. Et, lui aussi, il se soutient
par l'espoir du secours que I'ann6e qui va s'ouvrir ne
manquera pas de nous fournir. La moisson est vraiment trop grande pour si pen d'ouvriers.
Nous n'avons encore qu'un modeste groupe de catholiques indigenes adultes; mais ils forment un petit
noyau fervent. Nos esperances se fondent sur la jeanesse javanaise : et pour atteindre celle-ci il nous fautt
des ecoles dirigees ou du moins surveillses par nous.
Ces ecoles pour indigenes sont notre rave d'avenir.
Qui nous fournira les moyens d'entamer par la notre
oeuvre apostolique proprement dite? Les lectrices et
lecteurs des Annales, qui s'int6ressent a nous, nous
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aideront au moins par leurs prieres. Du reste, notre

jeunesse javanaise est, comme partout, la portion la
plus interessante et elle doit cacher, sons cette peau
brune qui souvent est son seal vetement, une ame
encore assez innocente. C'est l le rayonnement qui
nous en semble venir a travers ses yeux pktillants et
franchement ouverts, aussi bien qu'i travers son langage un peu trainant, mais tres harmonieux. Nous
essayerons et Dieu b6nira nos efforts, comme richement II a b6ni ceux des missionnaires j6suites dans le
Java central.
En attendant, je d6pose derechef nos espoirs aux
pieds de saint Vincent, comme lors de notre passage
a Saint-Lazare. Une autre fois nous serons en mesure
de lui presenter, ainsi qu'aux lecteurs des Annales,
une longue liste de fruits spirituels. Du moins, nous
planterons et d'autres, apres nous, ne manqueront certainement pas de recueillir la moisson.
Th. de BACKERE.

PERSE
LA MISSION D'OURMIAH
Par M. Franssen

i3 novembre 1923

Jamais la Perse i'a &tA aussi sire et tranquille qu'en
ce moment. L'arm6e, qui a pris entre les mains la direction du pays, fait du bon travail, je vous assure. Une
fillette peat parcoarir toute seule les parties les plus
sauvages de cette region, saps etre inqui&t6e. Telle est
la situation dans la plaine d'Ourmiah et le g&neral de
l'arm6e d'Azerbadjan m'a dit en propres termes que
cet 6tat de choses se stabiliserait chaque jour davantage. Je le r6phte, personne ne peut pr&voir l'avenir,
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mais le present est bon et le futur ne s'annonce pas
mauvais.
Depuis un an, pres de 5ooo chrdtiens s'y trouvent
et parmi eux, il y a 7 a Soo catholiques. Ces pauvres
gens, jusqu'a mon arriv6e, sont restks compl|temeat
privis de tout secours religieux et leur condition mate-'
rielle est des plus misirables. Pendant tout ce temps,
les protestants et les autres sectes h6ertiques, qui sont
a Ourmiah depuis un an, ont employ6 tous les moyens
pour arracher aux n6tres le trisor de leur foi. Ils oat
essaye de les attirer par 1'argent. Ils out tent6 de les
decourager, de les d6sesperer, en leur disant: ( Qu'attendez-vous davantage de vos missionnaires catholiques? Ne comptez plus sur eux; ils vous ont abandonns; ils vous ont oubli6s; c'est fini pour la Mission
catholique. Faites-vous des n6tres, vous serez bien soign6s. )) Cependant nos braves catholiques ne se sont pas
laiss6 tromper. Ils ont repondu a tous ces propagaadistes: , Vous ne dites pas la verit6. Nous sommes sfrs
que Dieu ne nous abandonnera pas; nous savons que
nos missionnaires reviendront. ) Pendant ce temps, nos
malbeureux chr6tiens souffraient terriblement toutes
sortes de privations et vivaient dans la plus affreuse
misere. Leurs cris de d6tresse parvenaient sans cesse
de l'autre c6t6 du lac, jusqu'a Tauris. Je me suis rendu
A mon poste et j'ai trouv6 le nombre de nos chr6tiens
augmenti de prbs de 200oo unit6s venues de Tauris et
de Hamadan.
Apres m'etre installe tant bien que mal, je me suis
mis en devoir de visiter tous nos catholiques. J'ai
parcouiu toute la plaine d'Ourmiah et suis all jusqu'i
Salmas. J'ai trouvb des catholiques dans une quarataine de villages. Leur misere d6passe tout ce que je
poavais imaginer. Cependant ils oubliaient leur malheur en nous voyant et s'criaient : « Maintenant nour
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pouvons mourir, car nous sommes sirs que Dien a
jett sur nous un regard de mis6ricorde. Nous ne
nous sommes pas trompbs, le Tout-Puissant a
entendu nos supplications, notre confiance n'a pas
et6 vaine, puisque nos peres nous sont rendus. o
Chaque matin nous disions la messe dans un autre
village et d6ji avant le jour de nombreux fiddles nous
attendaient pour se confesser et faire la sainte Communion. Nous les avons consoles de notre mieux et
soulag6s leur misere suivant nos moyens. Un certain
nombre d'h6retiques ont fait leur abjuration et se sont
convertis; et nous sommes rentr6s de notre course
apostolique, navr6s de voir nos catholiques tant souffrir, mais remplis de consolation a cause du bien op6r6
par Dieu en cette occasion.
Apres notre retour i la ville, j'ai mis la Mission
d'Ourmiah sous la protection de la bienheureuse Therese de 1'Enfant-Jesus, lui demandant de convertir
les her6tiques et de nous donner des vocations. Or,
depuis ce jour, je suis presque effraye du nombre des
conversions op6r6es dans la plaine d'Ourmiah. Beau
coup n'ont pas etC accept6es, les preuves de leur sinc6rit6 n'6tant pas suffisantes. Neanmoins, un grand
nombre offrent toutes les garanties qu'humainement
parlant on peut obtenir. Ce mouvement a commence
par des conversions individuelles et, bient6t apres, des
villages entiers ont demand6 a se convertir. R6cemment encore, le village le plus important de la plaine
s'est converti en bloc au catholicisme. Ce village, qui

s'appelle Mouchava, est habiti exclusivement par de
vrais Nestoriens. Ils avaient refuse, jusqu'd ce jour,
d'accepter n'importe quel pr6dicateur etranger et
chassaient impitoyablement du village quiconque osait
toucher a leurs convictions religieuses. Ils 6taient

rest6s r6fractaires k touteinfluence catholique, protes-
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tante ou autres; et depuis l'existence des missions
dans ce pays, ils ne se sont jamaisJaissi s6duire ni
attirer par aucun moyen; ni meme par les riches trksors des protestants, des anabaptistes et des sabbatins. Or, tout ce village qui, lorsque tout le monde sera
rentre, comptera 8oo ames, vient de nous tomber dans

la main comme un fruit mfir. Cette conversion est vraiment merveilleuse; je la raconterai en detail dans:
notre bulletin. Le chef du village, qui est 1'Ame de ce
mouvement, est pratiquement le chef de tous les Nestoriens de la plaine. II a mis son fils unique dans notre
petite ecole apostolique, pour devenir pr&tre catholique; et le chef lui-meme demande A le devenir.
Nous avons jusqu'a present une vingtaine d'6lves qui
manifestent le d'sir de devenir pretres. Trois autres
villages ont suivi l'exemple de Mouchava. Tous les
chretiens ont tourn leurs regards vers la Mission
catholique. L'influence des orthodoxes et des Nestoriens est pratiquement paralysee, et celle des protestants est considerablement diminuee. Les autorites
persanes regardent d'un ceil favorable la Mission
catholique francaise, tandis que les autres sont plutbt
mal vues.
Les Missions catholiquesont donn4 une-lettre de Mgr Louis
Martin, de 1'ordre des Carmes df:hauss6s, dont nous extrayons
le passage suivant :

,<Charg6 des inter&ts catholiques de Perse en qualit6 d'Administrateur apostolique de l'Archev6ch6
d'Ispahan et de vice-gerant de la Del6gation du SaintSiage en ce pays, je viens exposer la situation des
catholiques telle que je l'ai trouv6e en parvenant &
Teh6ran, il y a quelques mois. Avant la guerre
mondiale qui a accumul6 tant de ruines, la Congregation des PNres Lazaristes travaillait en Perse Asemer
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la doctrine du saint tvangile et avait organis6 dans le
nord de ce pays, c'est-a-dire dans les provinces
d'Ourmiah et de Salmas, une chr6tiente vigoureuse et
saine avec un clerg6 indigene et une population
mes. Deux 6evques
catholique d'environ 4oooo0000
chald6ens dirigeaient ces pretres et ces fideles, et les
maintenaient dans la voie du salut sous la haute
autorit6 de Mgr Sontag, archeveque d'Ispahan et
d6l6gu6 de Perse. Quant aux aeuvres catholiques, elles
6taient soutenues par les Fils et les Filles de saint
Vincent de Paul, qui avaient ouvert 79 -coles r6unissant
1968 enfants, un seminaire et 37 6glises ou chapelles
ainsi qu'une imprimerie... C'est done dans un etat
tres prospere et plein de promesses que la guerre a
trouv6 cette nouvelle chr6tient6; mais elle devait la
detruire... On compte que 30ooo Chaldeens .sont
morts dans la guerre on les massacres; en 1923, le
reste de ce pauvre peuple tend encore les mains vers
nous pour 6tre sauv6 de la misere et de la faim. Aux
Peres Lazaristes, ils reclament des secours et du pain...

SYRIE
LetIe de M. SARLOUTIE, pritre de la Mission,
ei M. VERDIER, Supirieurgienral.
Antoura, le 17 mars 1924.

MONSIEUR ET TRES HONORE

PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
J'ai Ie regret de vous annoncer la mort de notre
Svner6 confrere, M. Richard Hogan, n6 le 23 d6cembre
1840, entr6 dans la Congregation le 17 novembre 1863.
I1 6tait a Antoura depuis le 22 septembre 1868, sans
avoir jamais quitt6 ce poste, sauf pendant la dernitre
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guerre, oi0 les Turcs avaient exile tous les missionnaires.
C'est done une (relique d'Antoura qui nous quitte.
Et nous en sommes bien peines, car M. Hogan &tait
vYneri et aim6 de tons. 11 avait toujours eth d'une
simplicite de petit enfant, et nous serions embarrass6s de signaler ce qui nous 6difiait le plus, on son
humilit6, on sa pauvrete, on sa charite, ou sa r6gularit6,ou sa pit&. Jusqu'i ces quatre derniers jours, il
a pu prendre part aux exercices de la Communaute,
qui 6taiqnt un des besoins de sa vie. Nous sommes
coavaincus qu'il est all tout droit f&ter au ciel saint
Patrice, son patron, pour qui ii avait la devotion du
vrai Irlandais. Depuis trois ans, M. Hogan ne pouvait
plus dire la sainte messe ; il se soutenait piniblement;
mais tons les matins, il assistait a la. messe et faisait
sa communion. II est mort en pleine connaissance,
apres avoir recu toutes les consolations de la sainte
religion; il s'est iteint sans'grande souffrance.
E. SARLOUTTE.

AFRIQUE
ABYSSINIE
II a paru dans les Missions catholiques un certain nombre
d'articles dus a la plume de M. Baeteman; nous en donnons

quelques passages (L. B.) :
A Betkliem. Pris des iglises abyssines, il y a une
petite cabane appelee Bethliem, ou a la maison du
pain ,. C'est l en effet que les diacres se ruunissent,
le matin, pour confectionner les douze pains qui serviront an sacrifice. J'6tais arriv6 vers midi, dans an
petit village, 4 douze heures environ d'Alitiena. Dans
la plaine immense et brfl6e, le soleil rutilait sous un
ciel sans nuage; son implacable beaute illuminait la
terre et faisait bouillir les cranes. Dcouvrant, enfin,
un petit arbre rabougri qui 6tendait ses bras maigres
comme un squelette, nous alluames, mon guide 1'ineffable Dillibis et moi, lui mendier un pen d'ombre.
Pour cela, il nous fallut p6netrer dans 1'enceinte de
l'6glise schismatique. M*me sous cet arbre, l'air 6tait
encore calcinant. Une vieille moinesse habitait une
masure en face. La tete glabre, les yeux m6chants,
imaciie, transparente, ridie comme une pomme fl6trie..., elle eut un rictus farouche et s'en alla. Cet
oiseau de mauvais augure annoncait un malheur. Le

malheur arriva. Nous etions occup6s h dtguster une
sardine sur le pouce quand nous entendimes du bruit,
Dillibis sortit prendre des nouvelles. Comme il ne
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rentrait pas et que le tumulte allait crescendo, je me
levai... de table, pour aller voir ce qui se passait. Tout
le village etait lb! Le chef avec son chasse-mouches,
les prEtres avec leurs croix, les hommes avec leurs
lances ou leurs casse-t&tes, et les femmes par derriere

comme des migeres en furie nous accablaient de
grimaces et d'invectives tres peu concordataires. C'itait
l'assaut! Deux contre cent! que faire?.. Je fis d'abord
semblant d'6tre un timide etranger qui passe et mon
guide 6tait charg6 du r6le d'interprtte. ( Qui es-tu?
- Un blanc,
me repose.
Bethl6em? notre eglise!
- Tu es un

un voyageur. - Que fais-tu ici ? - Je
Pourquoi es-tu entr6 dans notre
Pour 6chapper au soleil. - Tu as souille
- Moi? - Oui, toi! - Comment cela?
impur! - Un impur, moi? - Oui, et

maintenant il nous va falloir envoyer des hommes a la
capitale, pour demander a notre eveque la permission
de r&concilier et de purifier notre eglise! Et pour
cela, il nous faudra trois mois! - Alors j'ai souillI
votre gglise, moi? - Oui! - Je ne suis pas un musulman, pourtant! - Non, mais c'est pire, tu es catholique! i A ces mots, je vois Dillibis en colkre. Toucher
a sa religion, lui qui pr6tendait qu'il fallait avoir
c l'orgueil d'etre catholique n, c'itait mettre sa
patience a 1'1preuve d'une facon insupportable. Ii
allait, venait, criait, hurlait, tr6pidant, insultant les
insulteurs de sa foi... Du c&t6 oppose, la colere aussi
montait... Alors, m'approchant d'eux, je leur dis ces
quelques mots en leur langue : # J'ai recu ici la plus
sanglante des injures; moi, Europeen, chretien, je
suis trait6 d'impur. C'est bien! Je ne veux pas discuter avec vous; vous semblez une meute de chiens
d6chain6s. Mais demain, je cite le chef du village au
tribunal du commissaire. II verra et vous verrez ce
qu'il en cofte d'insulter ainsi un blanc et un chre-
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tien! ) Et sans riea ajouter, au milieu d'un silence
glacial, je me frayai une route parmi eux; je montai
sur ma mule et je partis. L'affaire n'eut pas de suite,
car je ne pensais mime pas & porter plainte, ma

menace avait suffi.
Brave komme: un de nos Irobs, voulait se marier.
Un matin, il arrive A la petite chapelle et dit an
missionnaire : , Pere, me voici. - Qu'est-ce que tu
veux ? - Je viens me marier. - C'est bien; oi est ta
femme? - Qui? - Ta femme. - Elle garde les
vaches. - Alors comment faire ? - C'est bien simple :

marie-moi aujourd'hui; elle, tu la marieras demain.
Chacun son tour, que veux-tu? I1 faut bien que quelqu'un reste pour garder les vaches! ,
Nos t Sauvages ) sont parfois aussi delicats que
bien d'autres. - J'&tais malade dans ma cabane;
ma soeur la Fibvre me minait fortement. J'avais une
soif ardente que rien ne pouvait apaiser. Bravant la
consigne, un gamin de sept ans arrive, ouvre ma
porte : c Mon Pere, ca ne va pas? -

Tu voudrais quelque chose? peu d'eau propre! -

Ca ira mieux! -

Oui, je voudrais un

Je vais t'en chercher. ),I1 prend

deux bouteilles et s'en va; mais l'eau du torrent ttait
alors tellement naus6abonde qu'on ne pouvait pas la
boire. II gri-ipe alors jusqu'au sommet d'une montagne
puiser un pen d'eau claire dans le creux d'un rocher
et me la rapporta tout joyeux : il avait fait peut-6tre
seize heures de marche!
Minilik et la Madone... C'itait quelques mois apr&s
la bataille d'Adoua. Les prisonniers italiens, I la
capitale, 6taient invites tous les dimanches A venir au
palais oa~ l'on tuait en leur honneur un certain nombre
de betes a comes. Durant un de ces festins pantagriuliques, on remit & Menelik une lettre venant
d'Italie. M. Ilg la traduisit alors au negus, qui en fut
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vivement 6mu. Voici ce qu'Acrivait une pauvre feame
d'Italie a l'empereur : a Je ne suis qu'une pamw;
mere et je sais que mon pauvre fijs est prisonnier che
vous. 0 grand Empereur, ayez piti6 d'une femme
malheureuse et rendez-lui son enfant. Je vous ie
demande au nor de la Madonde Kier, je suis all6
faire briler un cierge dans 1'6glise de mon village,
et, pendant qu'il brdlait, il m'a semblC que Marie me
souriait en me disant : a Espere, M6n&lik te rendra
ton fils ! C'est done au nom de la Madone, 6 grand
Roi, que je vous demande de rendre la libert iamon
enfant. , A peine la lecture terminie, Menelik fit
appeler le jeune soldat en question; et apr's s'tre
bien assure de son identiti, il lui dit : t Je te rends a
liberte. Tu partiras demain. Voici de l'argent pour
payer ton bateau et je te donnerai une escorte pour te
proteger dans le desert. Mais tu diras ceci a ta mire:
u( Ce n'est pas Menelik qui m'a rendu la liberte, c'est
Notre-Dame Marie. n Car, vois-tu, Marie est ma mere a
moi aussi. Et lorsque ma mere a dit oui, moi je ne
puis pas dire non. Va! et que Notre-Dame Marie te
protege. ,
Le petit pends. C'6tait un petit enfant de huit am.
Ses parents 6taient schismatiques. Lui, parsuite des
renseignements que lui avait fournis sur sa religion un
antre enfant de son age, se sentait instinctivement
attir6 vers la religion catholique. Un jour il vouilut
aller voir. En cachette de ses parents, il assista ! la
messe dans notre petite chapelle de Gouala et en sortit
emerveill&... Son cceur etait conquis. ii retourma, toujours en cachette, a la messe le dimanche; mais an
jour, son phre l'apprit. Fanatique an dernier degr 6 , il
lui d6fendit, avec les menaces les plus terribles, de
retourner a 1'rglise des catholiques. L'enfant atWx6pondit pas. Le dimanche suivant, bravant la defense
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paternelle, il 6tait a 1'6glise. Son pere le guettait et
s'en apercut. Le soir, il l'appela et lui dit : " Tu es
alle ce matin c-ez les catholiques maudits? - Oui,
mon pere. - Je te 1'avais d6fend ! - C'est vrai. Jure-moi de n'y plus retourner. - Je ne puis pas, car
dija, dans mon cceur, je suis catholique. - Tu ne
veux pas me le jurer? - Non. - Eh bien, je vais te
pendre. - Pends-moi. n Une courroie fut pass6e a la
poutre du toit; l'enfant vit un neeud coulant lui serrer
la gorge, le pere tira... L'enfant 6tait suspendu dans
le vide... Au bout de quelques instants, ses petits
pieds avaient cessi de battre. Le pere le descendit,
dinoua la courroie et, voyant qu'il n'6tait pas mort, il
lui dit : t Eh bien, maintenant me promettras-tu de
n3 plus retourner.chez ces maudits? - Non, papa.
Une deuxiime fois, une troisieme fois, la m6me scene
eut lieu et la meme demande rebut de l'enfant la m6me
rdponse. Faisant taire sa haine, le pere denatur6 crut
plus sage de recourir a d'autres arguments; il prit dans
ses bras le pauvre petit corps pantelant et dit i son
fils : c Mais, tu ne m'aimes done pas? - Si: papa, je
t'aime. - Alors?... - Mais j'aime mieux mon ame
que mon pere. n L'enfant revint pen a pen a la sante:
quelque temps apres, il 6tait devenu catholique...
La justice en Abyssinie: le ras va parler. c Maintes
fois, dit-il gravement, j'ai dilendu les razzias. J'ai

dit maintes fois que je punirais les coupables. Les
Azobos-Gallas sont incorrigibles. Vous avez raison (il
s'adresse aux femmes des accuses venues pour deman-

der grIce) de dire que vos enfants, vos epoux et vos

freres ont pich. Ils ont enlev& de nombreux troupeaux... ils oat tui 54 hommes. Comment pourrais-je
leur faire grice ? Demain matin,je leur ferai couper la
main droite' Quant h vous, allez en paix I... , Le lendemain l'exicution eut lieu. Les Azobos-Gallas forment
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une tribu oi celui • qui n'a tut aucun homme est
regard6 comme un enfant 1.
ANNALES DE LA PROPAGATION DE LA FOI.

N

569, de

jeillet
Un article de M. Baeteman, intitule Sous la tente,
nous dit que dresser la tente est la premiere occupation des hommes quand on fait halte. Puis on pense
au souper. w Le cuisinier glane de-ci, de-li quelques
brindilles ou attend patiemment qu'on lui apporte du
village voisin des... comment dire ?... vous permettez?... oui? eh, bien! des houses de vache, unique
combustible en usage dans le pays. S'il y a du bois,
naturellement c'est plus vite fait. Aucun gendarme,
aucun garde forestier ne viendra vous intenter procesverbal. Donc, ces... choses de vache s'allument lentement et le cafe finit par arriver. On le dtguste et l'on
attend la suite. Les hommes reviennent avec ce qu'ils
ont pu acheter (Io centimes une poule, 2 centimes un
ceuf). Plaignez-nous. Quant a la... machine de vache,
on en a 16 pour une piastre ou 4o centimes. Vous
voila renseign6s sur les prix du march6... a
1923.

Nous empruntons aux Annales Hollandaises(Sint-Vincentius a Paulo) Particle suivant traduit par M. Kamerbeek:

Abba Joseph, pretre indigene m'6crit d'Abyssinie :
- Je m'appelle Adagis, je suisle fils de Guebru et de
Teube. Je ne suis pas n6 catholique. Ma mere tomba
un jour malade et on lui dit que les Pares blancs
d'Alitiina sauraient hItgu6rir. Elle se rendit done k
Alitiena, recut des remedes et aussi de bons conseils,
c'est-A-dire des remedes pour I'&me. Voili pourquoi
une fois guerie, elle demanda le bapteme. Mon pare
aussi se convertit, il me conduisit au missionnaire et
lui dit : c(J'ai donn6 cet enfant i i'1glise, il n'est
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plus mon fils, mais le votre : chargez-vous de son dducation. n Par consequent c'est i la bont6 de Dieu que je
dois d'avoir 6te pris par le pretre, instruit et baptis6.
Au bapteme je recus le nom de Joseph et aujourd'hui
l'on m'appelle Abba Joseph, car je suis pretre; A Dieu
merci! Amen.
Pretre depuis deux ans, je fus charg6 par mon respectable superieur d'aller annoncer le nom de JesusChrist dansma pauvre et chore contr6e. It me b6nit
et me dit : a Va, mon fils, et travaille a la conversion
des ames de la tribu des Kamantes. )
Avec moi, partirent un autre de nos jeunes pretres
et deux de nos 61lves. Le mulet portait six bouteilles
de vin de messe, une pierre d'autel, des ornements
sacr6s et quelques provisions. Pour voyager dans mon
pays, il faut etre sain de constitution, courageux et
gai de caractere. Abouna Jacob, notre glorieux Pare,
fit souvent le chemin que nous suivimes, nous l'avons
pri6 par consequent de nous guider comme l'ange
Raphael qui accompagna Tobie au milieu de toutes
sortes de dangers. A cause des fauves et des bandits,
il est dangereux de voyager seul. Dieu veilla sur nous
et, des le deuxieme jour, nous pumes nous joindre a
une grande caravane de marchands. Nous nous sommes
bien gard6s de leur dire que nous 6tions catholiques
et pretres, cela nous aurait perdus. Nous 6tions habil16s comme des lettr6s.
Le chef de la contr6e par oui nous passames, venait
justement de faire pendre huit bandits a un arbre, le
long de notre chemin. Une nuit, nous campions dans
une prairie; aumilieu du sommeil nous fumes reveil16s par les gardiens : c Debout et sur vos gardes,
nous sommes entoures de r6deurs! ) En effet, il y en
avait huit, bien arm6s. En approchant de nous, ils
entendirent les lamentations des enfants d'6migrants
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qui s'itaient tranquillement joints a la caravane et se
dirent les uns aux autres : a Ce ne sont pas des marchands, il n'y a rien h prendre! ) et ils nous laisserent
pour aller chercher fortune ailleurs. C'est ainsi
qu'Abouna Jacob nous a sauvis du danger.
Ce jour-la, le directeur de la caravane avait donn&
des ordres pour partir t6t, le lendemain matin a quatre
heures : en effet, il avait appris que les rbdeurs nous
preparaient une nouvelle visite. I1 faisait encore nuit,
nous descendions une forte pente lorsque cinq r6deurs
arm6s de fusils arriverent sur nous. Six des n6tres,
qui avaient des armes, eurent juste le temps de semettre entre les bandits et nous. Quand ils se virent
moins nombreux, ils chercherent a entrer -aimablement en conversation avec nous, ils passerent avec
nous la rivibre A la nage et nous saluerent selon la
coutume : (Que Dieu vous garde dans le chemin de
tout danger!? Nous r6pondimes : "Ainsi soit-il! et
qu'll vous ramene en paix dans vos foyers. »
Une fois, nous faisions cuire notre pain aupres
d'une source jaillissant d'un rocher lorsque nous aperqiimes un inorme boa qui s'approchait pour se d6saltrer. Les hommes saisissent leurs armes et jettent
le cri d'alarme, le serpent crachant sa fureur se jette
sur nous, grimpe dans un arbre afin de pouvoir de ik,
plus facilement engloutir sa proie... trois balles le
traversent et un coup de sabre le partage en deux;
je l'ai mesure, il avait quatre metres et demi. Nous
devions notre salut k ces marchands. Dieu voulut

cependant que nous en soyons s6par6s : un soir nous
filmes arretis par des employds de la douane qui
examinerent nos bagages et decouvrirent notre vin de
messe ainsi que nos ornements sacres. * Vous etes des
r6volt6s ou des voleurs ! - Nous sommes des a dephteras Y (lettris) en voyage. - Alors que signifient ces
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4toffes de couleur ? » Nous ne rdpondimes pas, car il
n'est jamais permis de mentir et nous ne pouvions
avouer la verit6. Nous fumes done arr&ets. Toute la
journ6e, nous restimes priv6s de nourriture; heureusement qu'une vieille femme nous apporta un morceau
de pain. Le lendemain, les douaniers nous conduisirent aupris de leur chef : tout le jour, nous avons
df marcher i jeun. En cours de route, un petit enfant
nous donna deux petits pains et un peu d'eau. C'Atait
la veille de Noel; nous avons pens6 a Marie et ;
Joseph se rendant de Nazareth i Bethleem. Je promis
-de donner un thaler aux pauvres si nous 6tions delivrCs des griffes de ces l1opards. Is nous avaient tout
enlev6 : br6viaire, croix, chapelet... Aprbs bien des
supplications de notre part ils nous rendirent enfin
le chapelet que nous nous sommes mis a r&citer.
J'6tais convaincu que 1'Enfant de la Creche viendrait
a notre secours. De fait, le chef nous recut avec amabilit6 et, en apprenant que nous 6tions 6lves des
Blancs, il nous fit rendre nos bagages; puis il nous
signa un sauf-conduit pour Gondar. Nous avoms di le
supplier Agenoux de ne pas punir les douaniers, sinon
il les aurait fait flageller.
Pour varier, if nous arriva parfois des aventures qui
nous faisaient pleurer... de joie. Un jour que nous
faisions cuire des petits pois, I'un d'entre nous se mit
i dire : cSi nous avions seulement un peu de sel,
cela serait plus app6tissant.
L'un des lteves de
rxpliquer : ctUne id6el'je vais en demander A l'une
-de ces huttes de la mont6e. II s'y rendit, mais personne ne voulut lui en donner. A peine 6tait-il de
retour que huit veaux se pr6cipitaient sur notre fourneau; its fuyaient la queue en I'air, en bonds fantastiques, devant les hyenes qui en-tuerent six sous nos
yeux. Nous donnumes l'alarme, les paysans accou-

-

376-

rurent et parvinrent a sauver les deux derniers. a Vous
voyez bien, dit notre 616ve, comme vous avez et6
punis... Profitez de la lecon!, Le soir, nous avions
un bon repas: non seulement des pois et du sel, mais
encore de la viande fraiche!
Le 5 janvier, nous arrivions a destination, apres
vingt-cinq jours de marche. Le Bon D:-u nous avait
tires de mille dangers, nous avions bon espoir qu'll
nous benirait dans nos travaux apostoliques. Nous
4tions venus pour entreprendre la conversion d'une
tribu paienne de 6 ooo ames. Tiche aussi belle que
difficile. Nous devions passer pour des udephtbraset instruire les ames de bonne volont6 qui viendraient
a nous. Huit fois diji les pr&tres d'Alitikna avaient
tenth de s'y fixer, huit fois ils avaient 6t6 decouverts
et exil6s ou jet6s en prison. D'abord nous nous 6tions
retires chez Tachu, pere de l'un de nos deux 6leves.
Cet homme 6tait aussi michant que son fils ktait bon.
11 nous considira comme des esclaves et espionna
tout ce que nous faisions on disions. Toute la journee
et meme la nuit, sa maison etait remplie d'hommes et
de femmes, voire meme de soldats : impossible de
c6l6brer la sainte messe. C'etait un veritable esclavage
sans aucune consolation. Le hasard permit que notre
o h6te a fuit dans l'obligation de s'absenter pour huit
jours. Nous nous sommes dit : c Construisons une
hutte oh nous puissions etre seuls pour dormir et dire
la sainte messe! » Et nous nous sommes mis an travail.
Tout etait termin6 la veille du retour de Tachu; ce
dernier en devint furibond. Nous nous sommes fabriqu6 une table de bambou, c'etait notre autel. Une
femme du pays devait moudre notre ble, nous en
ferions des hosties et nous pourrions ainsi c6lbrer
la sainte messe. Vous devinez notre bonheur! L'un
d'entre nous disait la messe chaque matin; car nous
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ne pouvions dire deux messes i cause du vin et nous
aurions couru le risque d'etre remarqu6s. Pas de bruit,
un seul cierge allumA, toutes les ouvertures de la
hutte soigneusement fermies, nous disions la messe
la nuit, je ue sais trop a quelle heure, car notre
S(unique , montre 6tait cass6e.
Cependant, Tachu nous avait a l'oeil : nous nous
sommes d6cides alors i bitir notre demeure plus a

1'6cart de la sienne. II etait absent en m&me temps
que mon confrere, parti en compagnie de nos deux
el6ves pour aller administrer un malade a dix jours
de voyage. Je restais done seal. pour construire la
cabane. Or un jour que je portais du bois, je me blessai t 1'oeil si malheureusement que je craignis un
moment de perdre la vue. La fievre se d6clara, mon
visage se mit a enfler et je fus contraint de me mettre
au lit ea proie i d'atroces douleurs. Un garcon du
pays vint me voir et, a.la vue de mes souffrances, il se
mit a pleurer. ii m'est impossible de vous exprimer
combien ces larmes me firent du bien : dans ce pays
lointain, inconnu, j'avais trouvi un-ami! Une fois
gubri, je me mis A l'instruire et aujourd'hui il est
catholique. Le premier que j'ai baptise dans cette contree 6tait un aliene; son frere m'avait demand6 un
jour : a Est-ce que les fous peuvent entrer au ciel?
-

Bien sur, pourvu qu'ils soient baptis s! -

C'est

justement l la question; qui le baptisera? - Si ce
n'est que cela; j'ai bien appris ca autrefois. - Alors,
voudriez-vous baptiser non malbeureux frere ? - Bien
volontiers! a Je baptisai done cet insens6, qui n'a
jamais.p6ch6 et ne sera sans doute jamais capable de
le faire : apris sa triste existence ici-bas, il ira tout
droit au ciel. Le meme. individu m'amena 6galement
son enfant nouveau-ne : uPuisque vous savez si bien
baptiser, me dit-il, baptisez aussi mon fils. - A votre

service!
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C'6tait un enfant arrache

a

Satan.

Toutefois, je n'eus hient6t plus de vin de messe, ni.
d'argent. Des lors plus de femme pour moudre, pour
cuire le pain, pour aller chercher de 'eau : toutes
occupations pourtant qu'un homme ne pent pas faire
en Abyssinie. Nous n'avions A manger que ce que la
Providence voulait bien nous envoyer ou... nous ne
mangions rien du tout I II fut d6cide que mon confrere avec un 6lve retourneraient k Aliti&na. L'autre
e6ive qui restait avec moi amena sa mere chez moi
pour s'occuper de la maison. Bient6t j'en vins a la
consid6rer comme ma propre mere; je lui donnai
1'instruction religieuse. Dien iclaira cette ame simple
et elle demanda le bapteme. A peine baptiske, elle
montra un tel zýle pour convertir les autres membres.

de la tribu que cela me faisait honte a moi-meme.
Elle me consola, m'encouragea si bien que j'en 6tais
parfois imu jusqu'aux larmes. t Ne travaille pas ainsi
dans le secret, me disait-elle, va precher ouvertement
et quand les hommes connaitront les vhrites de notre
religion, ils se convertiront tous !n Dans sa simpliciti
elle pensait que le cceur des autres 6tait aussi bon que
le sien. Elle voulut reunir les hommes et les femmes
pour que je leur adresse la parole; d'ordinaire, elle
avait pen de succes. Une fois pourtant, beaucoup de
monde se r6unit; en me voyant venir, ils se moquirent
de cette femme. uC'est ce blanc-bec qui vous a parlk
de Dieu ? - I est jeune, r6pondit-elle, mais des son
enfance, il a itudi&. n Alors ils m'inviterent & leur

parler. Longtemps je discourus sur la mort, le ciel,
l'enfer et le pfch. a Est-ce que vous donnez un
salaire an serviteur qui ne vent pas travailler, qui se
moque de vous et vous insulte ? Non, n'est-ce pas?
Eb, bien! Dieu non plus ne vous fera pas jouir de
ces biens si vous ne voulez pas le servir et si vous conf

-

379 -

tinuez a 1'offenser par toutes sortes de p6ch6s!h Mes
paroles firent impression : ils me prierent de quitter
un moment 1'assemble, ils tinrent conseil et, quand je
revins, un.des anciens prit ainsi la parole: uCe que
vous nous dites nous plait bien; oui, vous etes un
homme de Dieu. Mais nous avons nos champs, nos
troupeaux, nos enfants... Si nous vous donnons notre
consentement de construire votre hutte pres des n6tres,
si nous vous invitens a instruire nos enfants comme
un pere instruit les siens, si nous vous prions de nous

montrer le gouffre qui ne rend plus sa proie et de nous
indiquer, par-dessus la tombe, le chemin qui conduit
a la lumiire et au bonheur eternel,-en un mot si nous

partageons votre doctrine, savez-vous ce qui nous
arrivera? Le chef apprendra que nous avons renonc6
a la foi de nos peres, il descendra chez nous, il s'emparera de notre moisson et de nos troupeaux, il nous
chassera des montagnes oh nous sommes nes. Jeune
homme, 6coutez notre conseil : allez trouver le roi,
demandez-lui l'autorisation de vous fixer parmi nous
et de nous faire connaitre les chemins de 1'.me. Alors
nous serons v6tres, nous, nos femmes, nos enfants et

les enfants de nos enfants. U
J'avais de la peine a contenir mes larmes : je voyais
ces ames si pres de la verite et de leur salut 6ternel;
mais je sentais bien aussi en meme temps I'impossibilit6 de jamais obtenir cette autorisation si d6sirie...
Je Suis rest6 encore dix mois, seul, dans cette contr6e
lointaine, sans autre pr&tre, sans nouvelles de ma
famille, sans lettre de mon sup6rieur. Je ne pouvais
me confesser, je r6citais sept chapelets par jour, Dieu
a veill6 sur moi si bien que je considere cette 6poque
comme la plus belle de ma vie.
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MADAGASCAR
FORT-DAUPHIN
par M. CANITRaT

CHAPITRE II. -

LES ANTANOSY (suite).

A l'exception des a fady , (prohibitions) et des
(amulettes), le tanosy parait n'avoir rien
retenu de la religion des Zafiraminy.
Deja au xvII6 siccle, les Francais avaient de la peine
a d6meler quelques pratiques vraiment religieuses
ce 1'ensemble de leurs superstitions. Quant a un culte
proprement dit et- bien defini, ni les Portugais ni les
u ody ,

Francais n'ont pu le discerner.
( Ce sont des infidles et des hommes sans Dieu,
6crivait le P. Mariano, puisqu'ils n'adorent ni le
soleil... ni les etoiles... ni les idoles, et qu'ils croient que tout est fini avec la vie temporaire, et que 1'ime
meurt avec le corps... Ilsont cependant une id&e
confuse de Dieu qu'ils appellent a Zanahary ,, dont
ils inuoquent le nom dans leurs serments et dont ils
reconnaissent la toute-puissance dans diverses circonstances; ils vivent cependant comme s'il n'y avait pas
de Dien dans le monde, ne lui 6levant ni autels, ne
lui faisant pas de sacrifices, ne consacrant aucune
heure a la priere et s'occupant uniquement de se
procurer les biens terrestres et d'en jouir. ),
i Je n'ai pu reconnaitre, ajoute Cauche, pendant le
long temps que j'ai sejourn6 en cette grande ile,
aucune religion, n'y ayant aucun temple, et ne les
ayant jamais vus prier ou invoquer Dieu ni adorer
aucune statue... Ils savaient bien qu'il y avait un
diable qui leur envoyait les maladies et un dieu qui
les faisait mourir, de sorte que pe dernier etait plus a
craindre que le premier... ,
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a Pour ce qui regarde la religion, conclut Flacourt,
ils n'en ont aucune : ils ne font aucune prijre, n'ont
aucun temple; ils ont seulement leur ( mitaha ) ou
sacrifices soit A l'inauguration de leurs maisons,avant
de cueillir leurs vivres et r6coltes, soit pour leurs
maladies... Toute leur religion consiste en certaines
coutumes et superstitions k quoi ils s'attachent extr6mement...

"

Ces sacrifices meme ont a peu pres disparu. Pourtant sur les confins de l'Anosy, et en Anosy meme,
dans certains villages comme Elakelaka, Manevy...
on peut voir encore des , hazomanga ), tronc d'arbre
pas meme &corce, fiche en terre et taill6 en pointe,
contre lequel s'appuie une pierre roulIe sur laquelle
on fait des sacrifices de brebis ou de boeufs.
Ici, comme ailleurs, la superstition a 6touff6 plus
qu'i demi la religion. L'irrbligion de nos tanosy est
done quasi complete et devrait combler de joie
les ath6es de tous poils. 1I n'en est rien, et ces messieurs sont d'autant plus s6veres dans leurs jugements
sur ces freres arrirers qu'ils ne font rien eux-memes
pour leur porter la bonne nouvelle...
Les tanosy, nous le rep6tons, ne se soucient guere
de Dieu et point du tout de la vie 6ternelle. Ils sont
arrives jusque aujourd'hui en se passant a peu pres
de pratiques religieuses. Aussi, quels progres! Ni

ecriture, ni sciences, ni arts. Rien que le culte du
bceuf ! Or, les tanosy plus que toutes autres tribus de
l'ile, ont 6te en contact avec des 6trangers pendant
pres d'un siecle, et ils n'en ont rien gard6, parce
qu'ils n'en ont point accept la religion... Et la religion mene, dit-on, A l'obscurantisme. Voil& qui le
d6montre peremptoirement... Quelques niais vicieux
tr6pignent de colere t la pensee que la religion
chretienne pourrait bien, un jour, transformer le pays.
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II est vrai que, avec la religion, ces tares trouveraient
dans 1'Anosy plus de savoir et surtout plus de verto
pour resister a leurs vices, ce dont ils ne veulent.
Si la religion n'est, en r6sume, que a la conversation de l'homme avec Dieu , , le tanosy ne saurait &tre

mis en marge de 1'humanit6 qui, i toute 6poque de
son histoire, a 6t religieuse. II y aurait done exageration et erreur i affirmer que l'indigene ne prie jamais.
Lorsqu'on l'interroge, il proteste aimablement, et,
levant les deux mains a la hauteur du visage comme
pour une offrande, il dit: - Je prie, je demande,
moi. *
En quelques occasions, en effet, il invoque Zanahary. Lors du mariage de deux jeunes fiancis, la
famille se reunit dans la case. La porte du c6te
est a etd ouverte. On s'assied, la face tournie
vers le levant, et le plus ancien on le parent le plus
ven6rable trempe un rameau dans un plat rempli
d'eau pose sur le sol, et asperge les assistants en
disant : « Any zanahary ! au criateur! Zanahary,
SCcoute-nous ; exauce Idamy et Ihova ici pr6sents et
donne-leur des enfants nombreux, bons, jolis... des

garcons... , Invoquant ensuite les ancetres, il appelle.
par son nom 1'aieul ou le pere decede et il lear
r6pete la m&me supplication.

S'ils sont gravement malades, I'ombiase est appel&
Celui-ci saigne un boeuf en lui coupant la gorge et en
retire du sang qu'il verse sur de la braise. Des que
les charbons sont refroidis, il marque le front et le
tempes du malade, et se tournant vers son oly (chaque
cabiase fabrique le sien a sa maniere), il supplie
1'amulette de donner sant6 et vie... Et ce a sorona ) eAs
leur unique sacrifice; mais ces soronasont nombreux.Une poule, -

noire de pr6f6rence, -

est parfois

sacrifiCe A la place du bIeuf. De meme, en certain,
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cas, l'ombiase s'adresse au plus ancien de la famill :
a Toi, demande a Zanahary de gufrir ton enfant...
parce que ton cceur irrit6 l'a renda malade... n etc...
A cette invitation, l'homme interpelli s'ecrie
, Zanahary, guiris bien ce malade... dilivre ses pieds,
ses mains ,,etc... Lorsqu'un prisonnier a fini sa peine,
ses parents et amis se rassemblent, et on tue un bceuf
dont le sang enlbvera les souillures de cette espce
d'esclavage qu'est la prison...
Dans les montagnes, aux passages difficiles, 4 1'endroit oii le sentier atteint le col, on rencontre souaent
un entassement fait de cailloux, de brindilles de

bois, de feuilles... c'est un a tatova ) (manova,
ajouter).
Au pied de la montagne, I'indigcne a dit: tJe d6poserai un brin d'herbe an a tatova ,,.Ce vaeu doit le

preserver de tout accident... Lorsque, harassi par la
montie, il est parvenu a la ligne de partage des eaux,
il souffle un peu etjette un bout de bois, un rameau,ce
qu'il trouve sous sa main, en disant: u Ho soa, puisse-

t-il faire beau ! Ho tsara, puisse-t-il faire bon ! Hangatsiaka, faire frais ! Hanaranara, pas chaud i Tsy
harindrio, puisse-je n'avoir pas la fievre. Tsy harikolitsy,n'avoirpas mal a l'epiderme (paules, poitrine)...
II formule aussi des souhaits selon ses desirs et ses
besoins: u Habazo vola amin'kariana, puiss--je avoir
de I'argent, des richesses. Hahazo an'omby, avoir des
baeufs ,, etc... Vceux bien innocents, souhaits bien
terre a terre, ne montant pas plus haut que le col de
la montagne oh il s'est assis. Au dela de cette terre,
pour le tanosy, ii n'y a jamais en rien... que des.

nuages. Le ciel est pour lui sanis 61lvation ni profondeur, car sa penske n'a jamais voyage si haut. 11 n'a
pas encore essayi de soulever son ame pour la faire
vivre dans les hautes regions de la vie de I'esprit.
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Quel est le degri de sa croyance aux ((helo ) esprits,
atronga revenants, omba giants, kotoko lutins, bilo
n6vroses, etc., dont le tanosy parle volontiers ? 1
serait bien difficile de 1'6tablir.
Le tanosy est persuade, ou semble 1'etre, qu'il existe
des esprits qu'on ne pent voir - ividemment - qu'en
songe. Une vari6ti d'ombiases qu'on nomme a antomoa » connaissent seuls la volont6 ou les d6sirs de ces
esprits. Dis qu'on est gravement malade, l'antomoa
ne manque jamais de couseiller de faire le a mivilyhelo n, d'apaiser l'esprit par quelque offrande. Comnme
le helo n'aime pas les lieux souill6s et malodoran:-aux alentours des villages, mais qu'il habite avec
satisfaction dans les branches des arbres ou sur l.
bord de I'eau, on bien dans les anfractuosit6s des
rochers, c'est dans ces endroits pr6f6r6s que les dons
sont d6posbs. Une poule noire, un rayon de mied
plac6 sur une large feuille ou dans une assiette, trois
baguettes de a rotra n ou de a soaravina ) fich6es en
terre et reliies par un fil blanc sont les cadeaux les
plus estimts du helo. Plut6t que d'offrir uo poulet
entier, les malins se contentent d'apporter a l'habi-

tation de l'esprit le bout de l'aile droite.
L'antomoa ou gu&risseur le plus illustre de la,
region, en ces temps passes, Atait Ravelompanahy de
Emenaraka. C'etait lui qui consultait a Ramanzer6 ,
la divinit6 qui donne la sant6. Quand on venait consulter cet antomoa, il r6pondait que, durant la nuit, ii
interrogerait Ramanzer6, et que celui-ci lui revilerait
en songe les moyens de gu6rison. Au matin, il apportait au malade ses remides qui consistaient en simples.
Ramanzer6 est I'Esculape des tanosy.-Souvent, le
soir,-les voisins et amis se r6unissent dans la case du
malade, et, tandis que les femmes chantent, battent
des mains, les hommes font des frr... frr... avec les
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mains qu'ils passent rapidement sur les nattes ou sur
les cloisons en falafa, chantant en maniere d'invocation : a Ramanzer6 6 ! Ramanzer6 6! »
Au dire des ombiases, le helo itait, jadis, le serviteur de Zanahary, mais un jour le helo ne voulut pas
ob6ir, d'cia bataille dans laquelle Zanahary ne fut
guere plus fort que son serviteur... Inquiet et chagrin,
Zanahary se retira un peu des frontieres de Madagascar, vers le levant: et la grande ile resta le fief du

helo...
Le helo est done le maitre de la terre malgache.
C'est lui qui donne la fecondite a la terre en distribuant le soleil et la pluie; lui qui fait murir les fruits,
qui gu6rit les maladies, etc. C'est pourquoi il est
consult6 et honor6 par les ombiases, ses serviteurs
fideles.
En de nombreux endroits, aux abords des villages,
on apercoit,- en passant, le fat d'un arbre mince et
long fich6 en terre, ne conservant de sa ramure que
la tate d'oii les feuilles desshch6es pendent au-dessus
d'un petit cadre en bois, d'un pied de bceuf, balancies
par la brise. Au pied de ce m&t est appuybe une table
faite de gaulettes au-dessous de laquelle sont plantbs
deux semblants de statues. C'est un bilo... un ex-voto
dressi lors d'un bilo.
II y a deux sortes de bilo; le bilo akoho et le bilo
an'omby. Le bilo akoho, qui consiste & ne tuer qu'un

poulet, n'a pas d'importance; c'est celui des malins,
des avares...
Seul le bilo an'omby, le bilo au baeuf, compte.
Des qu'un antanosy, homme.ou femme - les femmes surtout - ont a supporter quelque maladie nerveuse ou bilieuse, les parents afflig6s d'une telle longueur vont, apres quelques semaines, qubrirl'ombiase.

Celui-ci consulte les sikidy et dit : u C'est le bilo. a
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Aussit6t, parents, amis, connaissances sont mandes
on avertis que, dans 1'apris-midi, - car on travaille
dans la matin6e, - on fera du bruit chez lebilo (mandrombo-bilo).
Si le malade n'est pas riche, le 4 mandrombo ,, It
raffut ne dure qu'une semaine; s'il a des bceufs, le
tintamarre se poursuit l'espace de trois on quatre
semaines, un mois entier.
La premiere semaine, le malade encore trop fatigue

ne quitte pas la case. Pour le distraire, pour egayer
ses esprits, on lui jonedu ,, zezo ,. Des qu'il va mieux,
on met a profit les heures calmes de l'apres-midi pour
sortir devant sa case; mais entre cinq et sept, le
tapage recommence : kitsatoky, tambour ; antsiva,
conque marine; mitehaky, battements de mains;
miantsa, mibeko, chant et cris font rage.

Le malade, appuye sur un biton on une sagaie, se
balance sur ses jambes et essaie de danser. Quelques
jours apres, un mpanaty at bilo, un danseur vient a
l'aide du bilo, il l'interesse, le distrait, le fatigue na
pen en jouant a cache-cache, courant a droite et i
gauche.
Des que l'ombiasea d6clar6 que le malade est gauri,

le tiambilo, l'ami du bilo (une personne qui mene le
bilo comme une mere son petit enfant), ne le quitte
plus. On fait aussit6t assembler les bceufs que posside le malade a mampitoro-volon'anomby i,anf
que le bilo d6signe la victime d'apres la couleur da
poil. Apres qu'il a fait son choix, on se saisit du boeuf,
on le renverse i terre et on lui lave le front. Cette
eau lustrale recueillie dans un plat, le bile la boit.
Le lendemain, on plante en terre un arbre (rotra o0
bien filao) au sommet duquel on a suspenda un petit
cadre sur lequel on a ecrit ou on a dessinu des zig-
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zags a difaut d'icriture, et le bilo vient danser de
temps en temps devant cet arbre, et de temps en temps
jette un regard vers le cadre.
Au pied de l'arbre, sont deux morceaux de bois
grossiirement tailles repr6sentant un homme et une
femme. Fich6s en terre, ils pourriront sur place avec
le mat. C'est sur eux que la maladie du bilo s'est
abattue.
Le bceuf est amene, lui aussi, au pied de l'arbre, le
lendemain. D'un coup de lance, on lui perce la poitrine la hauteur du poumon. On d6tache une partie
du poumon ou du foie et on la tend au bilo. Le malade
mord aussit6t dans cette viande chaude et applique
ensuite la bouche &la blessure beante du bceuf et boit
du sang qui coule. Puis il se met a courir en machant
toujours du poumon saignant. Comme on a eu soin de
dresser le mat non loin de quelque cours d'eau, le bilo
se jette a l'eau et ceux qui le suivent lui chatouillent
les flancs afin de le tirer de la. A la sortie du bain,
on 1'interroge pour s'assurer s'il a repris ses esprits.
On lai demande oi est le nord ? le sud ? Le bilo simule
l'ignorance; iI feint de ne pas distinguer l'horizon, de
ne pas savoir s'orienter. II se jette done de nouveau
a l'eau. On l'interroge encore. Cette fois le bain a
dissous la maladie et nettoye le malade. Il r6pond
alors sagement et declare A l'entourage qu'il est gu6ri.
On le lave lui et ses v6tements et ii va s'asseoir sur la
petite table on claie dress6e contre le mit, au-dessus
des deux simulacres de statues. Le tiabilo est assis a
sa gauche.
Durant tout ce manage, I'assistance a d6coup6 le
beuf et I'a passe & la marmite. On apporte le morceau le plus d6licat au gueri qui essaie ses molaires
tandis que la foule, a belles dents, s'empresse de profiter de ce bilon'an'omby qui finit. Et c'est ainsi que le
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bilo, commne toutes choses en Anosy, s'acheve par us
bon r6gal de bceuf.
Si personne n'a vu le helo, en revanche beaucoup
ont apercu des << atronga ,, des revenants... Cette
frayeur des revenants ne differe point de celle que les
enfants de tous pays 6prouvent i 1'endroit des s6puttures, et le tanosy qui transfire les ossements de ses
parents, - apris les avoir racles si la decomposition
des chairs n'est pas complete, - redoute de passer, la
nuit, a proximit6 des cimetieres.
De tout temps, soit pour 6viter la justice, soit pour
se soustraire aux imp6ts et aux corv6es, il y eut dans
l'Anosy des fuyards, des vagabonds, des r6deurs qui
vivaient seuls dans les montagnes, se nourrissant des
productions de la forkt... Ces fugitifs sont devenus
des especes de g6ants < omba n, pour les antavaratra,
(C olon-kako , humains a poitrine velue et a cheveux
rouges, pour les tanosy. Flacourt les aurait appelis
< mpizeho ,. Realitirao, lun antavaratra d'Ambazaha
dans la valike d'Ambato, qui tous les ans faisait une
apparition aux alentours de ce village, est reste le type
de ces farouches hommes des bois, de ces loups-garons
inoffensifs... Depuis la r6volte de 1904 un village
entier s'est enfui et habite de cette facon les montagnes
d'Eminiminy...
Mais la forkt est la demeure privil6gi6e des (4kotoko , personnages minuscules, parents de nos lutins
et farfadets, chapardeurs fieff6s, ne vivant que de
maraude. Leur speciale preoccupation est de s'introduire dans les cas-s pendant la nuit pour s'emparer
des restes d'aliments abandonnes dans les assiettes...
Quand les kotoko ne sont pas repr6sentes par des
rats, etc., ils sont tres avantageusement remplacea
par des devaliseurs qui emportent plus volontiers les
assiettes et les marmites que les reliefs du dernier
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repas. Un kotoko qui n'etait pas des plus petits - les
empreintes de ses pas sur le sable en t6moignaient se plaisait a mettre a sac la modeste vaisselle-que
Mgr Crouzet avait au Vinany-be. Chaque matin, le
gardien se-plaignait amerement des depredations de
C'est bien, mon garcon, tu diras
cette gent pillarde : C
au kotoko que, la nuit prochaine, il recevra du plomb
dans la peau. ) Et le kotoko,qui 6tait aux 6coutes non
loin des oreilles du gardien, entendit ce propos facheux
et... ne revint plus.
Pour terminer ces ( sornettes n, ne convient-il pas
de mentionner la plus retentissante de toutes, celle
des ( kimosy >, des nains ? Ces pygmees ont eu au
dix-septibme siecle un assez long succs; et jusqu'ala
fin du dix-neuvibme, des hommes reputbs savants
ont cru s6rieusement, dit-on, qu' Madagascar il y
avait un autre pays de Lilliput... Vraisemblablement,
au d6but des immigrations qui, au cours des siecles,
peuplbrent Madagascar, arriverent, chassees de l'Afrique par des tribus plus puissantes, des peuplades
a courte taille, - negrilles ou negritos, - dont les
derniers descendants, sans cesse refoul6s, vinrent
expirer dans le sud. Peut-etre aussi que quelque tribu
avait jadis recu le surnom de kimosy (n'y avait-il pas
les a zana-kimosy ,, ils de nains?), a peu pres comme
les gens de la c6te appelaient avec mepris les hovas
c amboa-lambo u ?
Les arts n'ont pas encore fleuri au pays d'Anosy.
N'est-ce pas aux eaux vives de la religion que les arts
doivent leur croissance? Ne se sont-ils pas toujours
6panouis A la lumiere de la foi ? L'art du tanosy sera
done aussi rudimentaire que sa religion. H6las! il n'a
pas encore pris naissance. La sculpture est au niveau
des piquets funeraires, 1'architecture ne depasse pas
la hauteur du faitage des cases, et la peinture serait
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insoupqonn6e si les 6trangers n'avaient apport6 avec
eux des images. Quant i la musique, apres Ie kitsatoky, tambour lugubre, et l'antsiva guerriere, ils n'ont
invent6, bien qu'ils aient de (t l'oreille k, que le zezo,

viole grossiere compos6e de trois fils tendtis sur une
calebasse.
Vainement on chercherait des objets ouvt6s, a l'ex-

ception des fers de lance et des bracelets.
La t lefona ,,sagaie, objet precieux entre tous car
il servait a la fois d'arme de combat et de conteau de
cuisine, avait souvent la douille cerclie de bagues
de cuivre et d'argent, et ornement6e de dessins en
losange.
Les orfrvres du temps prisent fondent comme leurs
devanciers la monnaie divisionnaire et fabriquent des
t vango-vango ,,bracelets massifs pour les hommes
dont toute la valeur reside dans le poids, mais a
l'usage des bras f6minins ils en martilent a deux ou
trois bandes plates assez finement poinconn6es.
Ainsi que dans toute 'ile, les femmes tressent les
joncs et font elles-memes leurs nattes; quelques-unes,
surtout chez les antatsimo et dans l'Ambclo, oii le coton
prospere, tissent des toiles tres risistantes.
Bon nombre d'hommes savent faconner avec re bois
de ramy, etc., de larges plats ornbs de quatre pieds
et des cuillers de toutes dimensions.
Les habitants de I'ancienne Coucoumba (Antaviala)
avairet la sp6cialite des jarres on cruches en terre
glaise mel6e de graphite, auxquelles ils donnaient la
forme d'inormes calebasses.
Et c'est l toute l'industrie artistique du pays...
Pourtant le tanosy serait un bon ouvrier car il est
imitateur. De l'6cole professionnelle de la Mission, la
seule jusqu'ici pour tout le Sud, il est-sorti une legion
de charpentiers et de menuisiers sinon tres habiles,
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du moins fort appr6ci6s dans la r6gion par les services
qu'ils ont rendus. J. Rerodo, l'actuel maitre-menuisier de l'6cole, est a la Mission depuis vingt-cinq ans
et a obtenu a ce titre la medaille d'or du travail.
Si le tanosy voulait travailler !... Mais l'instruction

l'indiffere et le progrIs se resume pour lui dans le
nombre de ses boeufs sans cesse multiplies.
Quand les piquets, qui soutenaient la case, sont
pourris au pied, on les enfonce un peu plus en terre,
et la porte d&jA basse devient plus humble encore. Se
courber un peu plus pour en franchir 1'entrbe, qu'importe, si pendant une annie encore les feuilles du toit
vous mettent a l'abri du soleil et de la pluie! Ainsi
s'accommodaient les prres pour m6nager leurs forces,
ainsi feront les fils pour m6nager leur peine.
Le tanosy, depuis le dix-septieme siccle, ne parait
pas avoir volu6 sensiblement. Tel I'ont connu Nacquart
et Bourdaise, tel nous le retrouvons assis sur le pas de
sa porte, buvant le soleil ou cueillant I'ombre et le
frais, selon le cours des jours et des saisons.
Oubliant que 'bhabitant du royaume de Matacassi
n'est ni europ6en ni chritien, - ce qu'aurait reconau
ais6ment feu La Palisse, - beaucoup ont apprecil'indigene comme un Lapon jugerait un Cia-ae.
Rares ont 6t6 les voyageurs qui, apres avoir parcouru
1'Anosy, s'y sont arretes; aussi chacun en a juge hbtivement les habitants au gre de ses impressions premieres et surtout d'apris la nuance du verre de ses
lunettes.
Ceux des Europeens qui ont v6cu quelque temps au
milieu d'eux, ou bien gens de peu de caractire et de
mceurs trop faciles, se sont ,<tanosises , en se laissant
aller a la derive de la vie libre, ou bien se sont imagine que le tanosy rieur et bon garcon 6tait pr&t a se
plier a leur temperament et aux exigences de la vie
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telle qu'ils la comprenaient, et, de jour en jour, ils se
sont aigris par les disillusions dont I'amertume 6tait
quotidiennement accrue par l'expbrience.
Ceux qui, plus nombreux, n'ont fait que passer,
s'attendant a ne trouver que des cannibales apparent6s
aux primates, b6ats devant tant de bonhomie, tant de
sourires, tant de regards curieux et d'offres int6ressees, ne connaissant d'ailleurs de l'Anosy que la presqu'ile de Taolanara, ont d6clar6 et affirme que l'Anosy
6tait le paradis terrestre et que le tanosy 6tait le plus
delicieux type du chamite primitif...

D'autres, trbs rares, - c'etaient les plus avertis, se sont content6s de jeter par-dessus la batterie barbette de leur navire, ce regard interrogateur et un pen
lasse du coureur des mers, comme on lance A l'eau, en
rade de Djibouti ou de Zanzibar, une-piece de monnaie
pour se distraire de la monotonie du voyage en admi.rant les evolutions de ces hommes jusque-la ignor6s.
Le tanosy, autant que nous I'avons pratiqu6, ne
parait pas etre le sauvage que nous d6crivit Flacourt,
non plus que l'aimable naturel a ni corrompu ni michant n que nous vanta Rochon assez naivement...
bien qu'il eft c etudi6 avec Rousseau, l'homme dans
son 6tat primitif ,,.

.Inmedio... Ni sauvage ni civilis6, ni trbs vertueux
ni trop corrompu.

En realit6, le coeur du tanosy est, pour nous, aussi
myst&rieux que I'empreinte des pas que ces r6deurs
de nuit, chats sauvages ou furets,ont laiss6e au matin
sur le sable humide des sentiers indecis de la dune.
D'oii venaient-ils ? Oh allaient-ils dans les t6nibres?
Le vent du soir aura effac6 leurs traces avant qu'on
ait pu les relever jusqu'au bout...
(A suivre.)
CANITROT.
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BENEDICTION DE L'tGLISE DE NOSIVELO

Je suis parti de Farafangana le jeudi soir pour aller
coucher a Anosy, afin de confesser les chr6tiens de ce
poste et faire une derniere r6pitition des chants pour
le dimanche A la btnediction, car c'est 1a que j'ai mes
meilleurs chantres. Anosy est A deux heures de pirogue
de Farafangana; jusqu'a maintenant, c'est le quartier
general depuis la construction de l'6glise, il y a concentration des chr6tiens et catkchumenes de toute la
contr6e quand j'y vais dire. la messe le dimanche. II
y a environ 125 baptis6s, mais beaucoup sont encore en
bas age, car les cat6chumenes demandent a faire baptiser les nouveau-n6s. J'occupai la journee du vendredi a visiter les autres petits villages et a confesser
dans la chapelle de Sahafoza et d'Ivohitra, puis Ie
soir, j'accostai a Nosivelo avec, dans ma petite pirogue,
tout mon mobilier de voyage, une chaise pliante pour
m'asseoir et dormir, des casseroles, marmites, etc., car
dans la brousse malgache, il n'y a pas a se prboccuper
si on peut aller loger a l'h6tel ou non : i n'y a pas
d'h6tel. Cependant les Malgaches, tres hospitaliers,
off rent toujours au voyageur une case oi, comme tout
ameublement, ils mettent une natte propre.
A peine dibarqu6 a Nosivelo, une nouvelle petite
seance au confessionnal, catechisme, classe de chant
jusqu'a sept heures et demie du soir. Le lendemain
matin, aussit6t apres la messe, chacun allait a son travail : les filles allaient a la foret faire une provision
de larges feuilles devant servir de plats et d'assiettes
aux nombreux convives du lendemain. Les garcons
allaient chercher du ( Kitay " pour cuire le ( Sakafo o
(repas) des a( Vahiny ) (6trangers) qui devaient venir
assister A la fete. Pour ma part, je m'6tais r6serv6 la
decoration de l'6glise avec un ballot de drapeaux et-
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bannitres apportis de Farafangana et les palmes et
feuillages cueillis a la for&t voisine par les enfants.
Deux grands drapeaux du Sacri-Cceur voisinaient avec
1'image de sainte Marie-Madeleine, patronne de la
nouvelle gglise. Les branches de raphia faisaient un
tres bel effet entre les bannieres et les guirlandes qui
couraient sur les cloisons de a falafa " (genre de
roseaux). Cette pauvre 6glise, qui n'est qu'une paillote, puisque toute en bois et feuilles du pays, avait
cependant un veritable air de f&te.
Dans l'apres-midi, les deux scrurs, Mere Lagleize,
sceur Clotilde de Farafangana, qui 6taient parties le
matin pour venir dejeuner i Anosy, arrivrrent a Nosivelo pour reconnaitre les lieux, puis retournerent coucher a Anosy, oi nous avons gite d'etape. Entre temps,
elles avaient visit6 la chapelle du Rosaire a Ivohitra,
celle de la Sainte Famille ; Sahafoza, ainsi que tous
les villages interm6diaires, car tous sont situis sur les
bords de la riviere. Comme les Soeurs partaient, une
deputation d'une centaine de chr&tiens de Farafaagana, arrivait conduite par le siminariste Thomas Zafinasina. Is ne prirent que le temps de se rafraichir
avec un morceau de canne a sucre donn6e par les

gens du village, honor6s de recevoir ces citadins. La
semaine anglaise 6tant appliquee ici, beaucoup de
fonctionnaires purent venir, il y avait entre autres
quatre instituteurs. L'abb6 Thomas se montra infatigable; aprks une premiere classe de chant aux broussards, ii fit une r6p6tition g6nerale qui dura jusqu'i
huit heures et demie aux chr6tiens venus de Farafangana. Pour la circonstance j'avais amen6 un petit
harmonium; un employe du Tr6sor de Farafangana sait
tres bien s'en servir.
Le dimanche matin, le Pere Jourdan, parti de Tangainony vers cinq heures, arriva en pirogue avec une
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centaine de paroissiens, vers sept heures; les sceurs
quelques minutes apres. II dit tout de suite la Messe
a laquelle assisterent beaucoup de chretiens qui chanterent de jolis cantiques malgaches. Vers huit heure$
et demie, apres un cantique malgache, commenla la
b6nediction proprement dite avec Asperges me, Miserere, Litanies des saints pendant la procession autour
de 1'6glise. L'eglise, de memes dimensions que celle
d'Anosy, c'est-a-dire 8 metres de long et 5 de large, put
a peine contenir les chr6tiens; tous les cat6chumbnes
durent rester dehors. On chanta la Messe des Anges
commea Saint-Lazare. L'organiste faisait remarquer
qu'on avait mieux chant6 qu'd Farafangana; rien
d'6tonnant a cela, nous avions les meilleurs chantres
et chanteuses de Farafangana bien group6s a cbte de
I'harmonium et M. Thomas Zafinasina pour les diriger.
Il y a eu 220 communions a cette messe. La Mere
Agn6s disait qu'on ne saurait trouver un tel recueillement dans les cath6drales de France. Apres la Messe,
nos infatigables Malgaches chant6rent encore plusieurs
cantiques < maresaka , (retentissants). Dans le petit
discours que je fis aprbs l'ivangile, apres avoir dit le
sens de cette c6rimonie, remercie tout le monde, ceux
qui avaient travaille de leurs mains a la construction
de cette 6glise et ceux qui 6taient venus de loin pour
glorifier Dieu en ce jour; et aussi apres avoir demand6
de prier pour tons les bienfaiteurs de France, je fis
remarquer que cette nouvelle 6glise etait en quelque
sorte <<moana , (muette) puisqu'elle n'avait pas de
cloche pour appeler les gens a la priere. Apres la
Messe, 1'assemblie ouvrit une souscription pour acheter une cloche : je fis l'addition : 255 francs. Evidemment, soeurs, missionnaires et chretiens en ce moment
d'enthousiasme donnerent tout ce qu'ils purent donner. Cependant, je trouve que ce n'est pas encore assez,
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je veux attendre d'avoir 5oo francs, somme necessaire,
je crois, pour avoir une cloche de 5o kilogrammes. Une
cloche, ce n'est pas comme une glise en bois et feuilles
qui s'abime trbs vite; on fait une 6glise provisoire,
mais on peut acheter une cloche definitive. Nosivelo
mbrite une grosse cloche, car ce village est devenu Ie
chef-lieu de canton de toute la r6gion; en ce moment
on y transfere I'ecole officielle qui etait i Mandatsa,
3 kilometres plus haut. Enfin, bref, la souscription
reste ouverte a tous ceux qui voudront s'y inscrire
pour quelque chose, meme et surtout les bienfaiteurs
de France.
Pour completer la fete, on tua un bceuf et une vache,
ou plut6t non, la vache s'enfuit, on ne la tua que le
lendemain; aussi les gens de l'endroit, pour bien traiter
leurs h6tes, leur partagerent tout le bceuf et attendirent d'avoir retrouve la vache pour festoyer a leur
tour. Ne vous scandalisez pas au sujet de l'6norme
d6pense que j'ai faite : le bceuf a coitA 70 francs, la
vache 40 francs, et leurs peaux m'ont rembourse la
moitii, mais il est vrai que j'ai donne le prix de I'une
comme cadeau a tous les cat6chistes.
Je devais ce m&me jour faire l'erection d'un chemin
de Croix avant le salut du Saint-Sacrement qui devait
etre termine au moins a quatre heures pour permettre
aux phlerins de s'en aller de jour. Cette c6remonie
est longue quand on chante tout, car nous avons tout
chant6. Vous voyez que les Malgaches savent chanter.
J'avais dUjA fait travailler M. Jourdan : ii fit six bapt&mes et, apres d6jeuner, je voulais lui faire I'honneur
de donner le salut, mais an dernier moment il me dit
qu'il vaudrait peut-6tre mieux que je le donne; jen'insistai pas, mais j'eus vite l'explication : ses paroissiens n'avaient pas pu se grouper dans 1'6glise d6ji
trop remplie, ii les groupa dehors et ce fut par une
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fenktre qu'ils chantirent leur Laudate en faux bourdons! Quand on chantait un morceau connu des differents groupes, -comme un 0 Salutaris, ou un Ave
maris stella, c'itait impressionnant d'entendre 400 a
5oo fortes voix malgaches, louant Dieu et la sainte
Vierge dans ce coin de brousse qui n'avait jamais rien
entendu de pareil.
On a 6valu le total des assistants 900g personnes,
chr6tiens et cat6chumenes, reprisentant tous les villages de cette vall.e.
Entre le chemin de Croix et le salut, il y eut une petite
seance musicale sous un gros manguier, donn6e par les
jeunes gens de Farafangana sous la direction de
M. Thomas Zafinasina.
CHERPIN.
JUBILE SACERDOTAL DE MGR CROUZET

Une croix support6e par une ancre avec la devise
Spes unica, telles sont les armes parlantes de Sa
Grandeur Mgr Jacques Crouzet. En fils devot de saint
Vincent de Paul, ii y a ajout6 celles de la Mission. Son
ecu est done parti, & dextre, d'argent avec Notre-Seigneur 6vang6lisant, et, A senestre, de gueules avec
une croix dont le pied s'engaine dans une ancre.
Depuis trente-cinq ans, appuy6 sur la croix, cette
unique esperance, et men6 par la main de Dieu, il
conduit le petit troupeau du Christ et veille sur le
bercail.
Trente-cinq ans d'ipiscopat, cinquante ans de pr&trise,.vingt-sept ans de s6jour a Fort-Dauphin : ces
chiffres ont du relief. Ils nous faisaient signe qu'il
6tait juste de ne pas les laisser tomber et disparaitre
dans le pass6, sans les arreter un instant au passage.
Nous les arr&tames durant quatre jours.
Dbs les premiers jours de mai, une courte lettre
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circulaire annonca aux catholiques a ambanivohitra »,
( campagnards n, que le 7 juin serait une date mimorable... que chaque paroisse aurait sa banniere, etc...
Cette lettre, attendue depuis quelques mois, mit ea
rumeur joyeuse les campagnes environnantes et surtout I'Androy catholique.
L'Androy, c'est 1'extreme midi de 1'ile, bien qu'il
soit au vingt-huitieme degr6, alors que l'autre bout de
Madagascar, Diego, se r6chauffe au soleil du onzieme.
C'est le sud, done le Midi! II est vrai que 1'Androy
est surtout le pays de la soif...
En trois ans, a l'appel d'un vieux missionnaire,
l'Androy a biti ses 6glises. Elles ne sont pas riches,
les eglises de l'Androy. Elles n'ont pas de clocher;
leur toiture est faite de chaume; mais, largement
aerees, elles contiennent a l'aise nos catholiques. Et
nos catholiques sont fiers de leurs 6glises parce qu'ils
les ont bgties & la force de leurs bras.
Donc... l'Androy bougea. II graissa les roues de ses
charrettes, arrondit une natte au-dessus des ridelles,
siffla ses boeufs et attela.
Ampanihy qui est la-bas, au pays Mahafaly, au deli
du Menarandra, dans la province de Tulear, se mit
en route -le premier; Beloha, Bekily, Tsihombe,
Antanimora s'6branlirent, entrainant dans le m&me
nuage de poussiere, Ambovombe, Behava, etc. tandis
que, voisins de la province de Betroka, Tamotamo et
Tsivory ficelaient leurs hardes et se mettaient en
marche, ne comptant que sur leurs jambes pour franchir plus lestement les collines et les rivieres.
Comme la t&te de la colonne atteignait Fort-Dauphin, les Fort-Dauphinois, un peu imus, regurent i
leur tour 1'invitation que voici :
Jeudi prochain, 7 juin, la Mission, la Paroisse et le
Vicariat de Fort-Dauphin c6lebreront le cinquan-
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Grandeur Mgr J. Crouzet. Nous feterons aussi ses
trente-cinq annees d'episcopat et ses vingt-sept ans
de sejour dans l'Anosy.
Monseigneur officiera pontificalement, ce jour-la, a
la grand'messe qui sera chantie ; huit heures... A
trois heures de l'apres-midi, la b&endiction du Tres
Saint Sacrement sera donn6e par Sa Grandeur.
Le vendredi, 8 juin, fete du Sacr6-Ceur de Jesus,
grand'messe a huit heures. Le soir, a cinq heures,
b6nediction du Tres Saint Sacrement et consecration
du vicariat au Sacr6-Cceur.
Le samedi, a huit heures, messe en 1'honneur de
la Tres Sainte Vierge; a cinq heures, salut et consecration de tous les fideles du vicariat a la puissante
et cl6mente Mere de Dieu.
Le dimanche, io juin, t huit heures, grand'messe
pontificale, suivie de la procession traditionnelle du
Tres Saint Sacrement sur le terrain de la Mission.'
Dans l'apres-midi, apres le salut qui sera donne a
deux heures, b6nediction par Monseigneur d'une croix
monumentale 6rigee sur une dune dominant la rade de
Fort-Dauphin.
Vous ktes invit6, M... a ces diverses c6ermonies.
L'6glise de Fort-Dauphin, la cathidrale, bien qu'elle
ne date que de 19o3, avait perdu un peu de la fraicheur premi&re de ses vingt ans. Ses deux clochers
trapus ont essuy6 tant d'averses, g6mi sous tant de
bourrasques que l'un deux, lors du dernier cyclone,
avait laisse partir au vent le sommet de sa tete. Ses
tbles, aussi rouill6es que les feuilles mortes, furent
passbes a l'huile et prirent une teinte ros6e. Deux
croix en palissandre dlancerent les fliches. Les
vitraux, qui s'6caillaient, reverdirent sous le ripolin,
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et, enfin, le cintre des douze fenetres des bas-c6tCs

s'appuya sur une colonnette ipanouie en arcature.
La maison de Dieu se faisait belle tant qu'elle pouvait pour recevoir des enfants qui lui venaient de si
loin et qu'elle n'avait jamais vus.
De jour et de nuit, durant les trois journies qui
precederent l'octave du Corpus Christi, sans fracas,
paisiblement les charrettes arrivirent, suivies par les
voisins immediats de Fort-Dauphin : Ranopiso, Manambaro, Hosy-Be, Esalo, Soanerana.
Les unes s'alignerent sur le bord de la grand'route,
les autres, entremblant leurs timons, formerent le
cercle dans les creux des dunes; d'autres, - une trentaine, - plus audacieuses, vinrent se ranger aupres
de la Mission.
Dans le seul pare de Marillac, au quatriime kilomktre, plus de i5o boeufs s'assemblaient tous les soirs
et faisaient craquer les barrieres.
Ranomafana, Ampasimena, Manantenina,bien qu'ils
attendent, depuis 1904, la reconstruction de leurs
6glises incendibes, avaient envoy6 aussi leurs d6~lgations.
Les missionnaires du vicariat auraient voulu etre
tous aupres de Sa Grandeur Mgr Crouzet, en une telle
f&te... Mais Tulbar, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano Tangainony, Manombo sont bien loin! les
troupeaux commencent a devenir si nombreux que
tous les pasteurs ne peuvent s'absenter a la fois.
M. Briant de Vohipeno arriva le premier par le
bateau avec trois de nos Soeurs. Puis, venant de
TulIar, aussi allegre que ses porteurs, malgr6 une
vingtaine de jours de marche, ,M. S6vat; enfin
MM. Fabia et Gracia, apres avoir long6 l'oc6an durant
six jours.
Depuis qu'on ne s'etait vu, les barbes des ain 6 s
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avaient blanchi, les t&tes avaient pris un relief v6n6rable ou grisonnaient.., mais les caeurs rajeunissaient.
Un peu de grippe emp&cha Mgr Crouzet de recevoir
les vceux et les presents que les fideles auraient
desir6 lui offrir en assemblee pl6niere... Tul6ar lui
apportait des plumes d'autruche, Tsihombe un oeuf
d'epiornis, etc. La plupart de nos catholiques, ceux
de 1'Androy surtout, n'avaient jamais encore vu Sa
Grandeur ou bien ne l'avaient pas revue depuis des
lustres.
Ce fut un regal pour leurs cceurs lorsque, le 7 juin,
apr"s s'tre 6veills au son des trompettes mele B
celui de l'Angelus altern6 par nos deux cloches, ils
firent la communion des mains de Monseigneur a la
messe de six heures. Ce fut aussi un autre regal pour
leurs yeux quand, & huit heures, Monseigneur s'assit
a son tr6ne, assist6 de MM. Sevat et Briant en chape.
M. Fabia, ayant pour diacre et sous-diacre MM. Gracia
et Engelvin, chanta majestueusement la messe.
L'assistance, trop nombreuse, n'aurait pu trouver
place si les enfants n'en avaient 6t6 exclus : tout FortDauphin, autorites et peuple, etait 11. Monseigneur, en
quelques paroles qui 6murent profond6ment le compact auditoire, retraia les debuts de la Mission, les
travaux de ses missionnaires et les risultats acquis
par la gr&ce de Dieu, r6sultats que chacun pouvait
voir et compter de ses yeux.
II est aussi difficile de d6crire l'impression que l'on
ressentait a voir un evbque tel que le ven6rable vicaire
apostolique de Fort-Dauphin, que de noter exactement le recueillement attentif de cette foule si diverse
d'aspect, et pourtant si une dans la tenue et la pri&re
Mgr Crouzet, dont la barbe est aussi chenue que
celle de Charles le Grand, et s'&tale aussi large que
celle de l'archeveque Turpin, a, d&s qu'il coiffe la
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mitre, le profil d'ua de ces 6veques antiques qui firent
chretienne la Gaule; ii en a aussi la majesti.
Les Europeens, officiers et colons, l'estiment pour

sa haute courtoisie, le charme de sa parole, la droiture de son attitude; les indigenes poussent les ah!
ah! ah! d'une admiration prolongie lorsqu'ils le
voient passer pros d'eux. Des qu'il est a l'autel. les
ceremonies paraissent toujours et

a tons trop courtes.

- Et cette jaurn6e du 7 juin fut r6ellement trop
breve.
La fanfare, cette vieille fanfare de Fort-Dauphin
- ag6e, en effet, de vingt-six ans, mais sans cesse
rajeunie - avait precede le cortege 6piscopal avant la
messe. Elle ramena le vienrable jubilaire, et, soit
devant l'6glise, autour de la statue de saint Vincent,
soit au rond-point de la Mission, r6gala l'ouie de nos
indigenes.
Le Malgache est amateur de musique. Nos gens du

sud, qui n'ont pour rejouir leurs oreilles que le zzzo,
calebasse tendue de cordes, on le grossier violon tandroy, ecoutent volontiers le son de nos cuivres.
Durant ces trois journ6es, la messe finie, le concert
commengait; il s'achevait par un concours de cantiques. L'apres-midi r6unissait encore les m&mes
chanteurs.
Chaque paroisse etait invitee a son tour a executer
ses meilleurs chants. On s'asseyait sur le gazon, sur les
bancs autour da rond-point, et chaque assistant s'6rigeait en arbitre par ses applaudissements.
Le vendredi, fete du Sacre-Coeur, les offices furent
c616bris selon le programme. II en fut de meme, le
samedi. Tant6t M. Sevat, tant6t M. Briant, une fois

M. Fabia, une autre fois M. Gracia chanterent les
offices de leur voix solenneile, ou par leur parole persuasive affirmerent I'amour sans limites de Notre_
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Seigneur, la bont6 maternelle de Marie Immaculie
La vie de chaque jour, avec son train vulgaire de
soucis on d'amertumes, avait fui; on vivait dans une
autre r6gion, eu une altitude superieure oii seuls le
calme et la joie animaient les esprits.
L'an pass6, ala date du 7 juin, pour inaugurerl'ann6e
jubilaire, Mgr Crouzet avait b6ni une statue de saint
Vincent 6rig6e sur le parvis de 1'eglise. Premiire statue dresse souslecielmalgache,sur une place publique,
attestant - avant meme celle du marechal Gallieni que le premier, saint Vincent, par l'entremise de ses
modestes fils, avait pris possession, an nom du Christ,
de la terre madecasse.
II nous avait paru que 1'image de ce divin R6dempteur, pretre 6ternel et 6ternelle victime, que saint

Vincent avait essaye de fixer a Madagascar, devait
etre le courounement des f6tes du sacerdoce de
Mgr Crouzet.
Un a christ ) que la pidt6 de nos soeurs des a Missions , de la rue du Bac, largement assist6e par la
g6ndrosit6 de quelques ames d6vouees, nous avait valu,
6tait arriv6 depuis peu de jours. En fonte, i m. 60 de
hauteur, magnifique : il suffisait de colorer la peinture trop blanche pour exprimer en un relief plus vif
les souffrances du Fils de l'homme. Les chairs s'animerent, les muscles saillirent, le sang s'egoutta sous
la couronne d'ipines, etc. Fix6 sur un brancard tendu
de rouge. le Christ attendit dans I'eglise la mise en
croix.

Le mauvais temps ne nous avait pas permis de faire
la procession du Tres Saint Sacrement le dimanche pr6c6dent. Bien que la solennit6 et le recueillement que
cette procession seme chaque ann6e dans les sentiers
de la Mission,en les parfumant de la pr6sence du Sauveur, soient remarqu6s de tous, jamais pourtant ne

-

404 -

s'Ataient diployies telle magnificence ni semblable
devotion. Pourquoi nos processions sont-elles si belles?
- Sans doute que le Seigneur le veut ainsi pour recompenser la foi de nos premiers colons qui, Nacquart
enseveli, portaient processionnellement le tabernacle
oit reposaient quelques hosties, chaque annee, au jour
de la Fete-Dieu. Monseigneur, a qui la grippe avait
refus6 la joie de porter I'ostensoir, b6nit la foule des
2oo000 fidles duhaut du reposoir dress6 devantsa case.
Oriflammes par centaines frissonnant entre les mains
des petites flles, banni&res plus nobles, solennellement droites, majestueusement port6es par le president
de chaque chr6tient6, teintes si variees des v6tements
malgaches, qui pourrait d6crire le coloris de votre
ondoiement sons les souffles l6gers du matin, tandis
que les cloches bourdonnaient, que la fanfare claironnait, que les cantiques de chaque chrbtient6 bruissaient
sous la vofite fr6missante de nos filaos?
Matin6e indicible, foule d6bordante, visages emus,
vous reverra-t-on jamais sur les pelouses de notre
6glise? - II sera bien difficilede voir plus beau, r6p6tait-on. Ce fut pourtant aussi beau dans l'apres-midi,
a la benediction de la croix.
Dresser une croix sur la plage oi dbbarquerent nos
premiers missionnaires, une croix aux larges bras
itendus, face a l'ocean, pour accueillir les voyageurs
fatigues; une haute croix sur la plus haute dune faisant

signe a ceux qui viennent du Nord ou remontent da
Sud, qu'a Fort-Dauphin le Fils de Dieu est descendu
et les attend; signe du salut, croix premiere plantte
sur les rivages malgaches, tel avait 6t6 notre long
d6sir.

Dans la forkt d'Andranara un santal citrin, branches
dess6chees, tronc 6corc6 et blanchi, attendait depuis

un siecle la hache qui l'abattrait. Son fut mesurait

- 405 -

I2 m. 70; nous 1'6quarrimes o m. 40 d'epaisseur. Nous
le fimes glisser au bas de la montagne; mais il fallait
le porter sur la route, a 3 kilombtres de 1l, a travers
collines et ruisseaux, au milieu des broussailles, sous
la pluie. Un vieil ami, -

ami de tous les temps, -

M. Edgard Marchal, nous aida de ses hommes, de sa
voix, de toutes forces. Nous enchainames la poutre
sous quatre paires de roues, et, durant trois jours,
soixante hommestirerent.Le mercredisoir, le boisatteignait la route; dans la matin6e du jeudi, il arrivait a
Fort-Dauphin, au pied de la dune. 11 attendit la, huit
jours, allong6 sur le bord du chemin, fatigue, semblait-il, du poids de ses 2ooo kilogrammes. Le hisser
sur la dune paraissait une operation difficile; le
dresser, une manoeuvre pirilleuse... Le samedi 9 juin,
apres la grand'messe, tons nos chr6tiens de l'Androy
se mirent aux cables, et, en moins d'une demi-heure,
la croix fut debout, le pied engag6 dans une maSonnerie de 3 metres de largeur et I m. 70 de profondeur.
I1 ne restait plus qu'a clouer le Christ. C'est ce que
nous fimes, le dimanche, dans l'apres-midi, entre deux
et trois, tandis que les fiddles chantaient le u salut n
a l'6glise.
Lorsque, avec toutes ses oriflammes, toutes les bannitres, la procession, plus dense encore que celle du
matin, arriva au detour de la route, elle apercut le
Sauveur qui lui tendait les bras... - On se croirait a
Lourdes, disait, un peu plus tard, le commandant de
la place, en descendant de la colline. Et vraiment, le
recueillement et 1'emotion de nos indigenes n'etaient
l1'enthousiasme du plus d6vot peleripas inf6rieurs
nage, au moment oui les voix de deux missionnaires
redisaient tour a tour, enlangue francaise et en langue
mad6casse, les motifs de l'erection de cette croix sur
le rivage tanosy et les esp6rances qu'elle proclamerait.
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La Marseillaise, jouee par la fanfare, avait affirmn
que nous itions sur un sol francais, la ben6diction, en
purifiant et consacrant ce bois, affirmait plus haat
encore que le Christ et ses ils bien aimes, les catholiques, avaient pris d6finitive possession de cette terre.
oh dormaient depuis deux sikcles les his de saint
Vincent... Les larmes montirent aux yeux de piusieurs
en entendant proclamer que, de menme que nos premiers missionnaires, debarquant sur cette mCme plage,
avaient flUchi le genou et avaient donn6 cette terre au
Pape alors regnant, de meme, par cette croix,
Mgr Crouzet donnait a J6sus-Christ toute la terre du
Sud. Aux Francais, aux Malgaches, a tous d6sormais,
le Christ ouvrait ses bras, pour tous il implorait soD
Pere, Atous il montrait le ciel oh il nous attend...
Com.me le soir tombait, la foule - enorme pour FortDauphin - redescendit silencieuse de ce calvaire
nouveau.

Le jubilk s'achevait dans la s6renit6 des ames et du
jour.
Durant ces quatre journ6es, le ciel avait &t6, lui
anssi, rayonnant. Nos indigenes, les premiers, remarquerent cette cl6mence. Les jours qui avaient preced6
le 7 juin avaient 6t6 fort mauvais; la fete finie, la
pluie arriva.
Les luthbriens eux-m&mes, si encombrants, s'6taient
effaces. Leurs 200 00ooo francs annuels leur donnent
cette arrogance qu'ont souvent les parvenus. Volon-

tiers, ils font talage de leur blason dor6 a grands
ronflements d'automobiles et de motocyclettes. Batir
des habitations, des temples vastes et nombreux plait
Aleur vanite; mais dresser une croix, ils n'y ont jamais
song6. Cette c6remonie, oi tout Fort-Dauphin assisterait, non seulement leur deplut, mais les inqui6ta.
Leurs pasteurs interdirent a leurs adeptes de s'y

-

407 -

montrer; ils firent descendre de Manantantely leur
fanfare, mobilisbrent meme le photographe de l'end<roit, organistrent en hite un goiter a la pointe de la
presqu'ile, dans leurs luxueuses villIgiatures d'e6t, et
obligerent tout leur monde a y prendre part, sous peine
d'atre a potraka ) (timoignage du midecin protestant

indigene). ( Voa! ) Bien touches! dirent les indigenes
goguenards. ( Afa baraka! Ils ont perdu la face! '
dirent, souriants, nos catholiques, en constatant que
les temples 6taient fermes.
Au lendemain de la fete, on distribua les souvenirs.
D'abord, a chaque chr6tient6, sa bannibre; puis, i
diverses paroisses deux cloches, ensuite des chandeliers, des croix d'autel, des chemins de croix : dons
precieux d'amis genereux; enfin, a chaque famille, une
belle image.
Durant la tourn6e de ces mois derniers, aofit-septembre, j'ai revu dans l'Androy les bannieres, les unes
pieusement pliees dans leur boite, les autres montant
la garde ac6t6 de 1'autel; d'autres, comme a Bekily,
flottant suspendues a la voute, entre les drapeaux tricolores.
Souvenirs diji! mais souvenirs qui ne se faneront
que lentement. L'indigene, qui situe sa vie et celle des
siens par les ev6nements qui frappent et retiennent
l'attention de tous, a d6ja marqu6 cette date en r6p6tant partout: cc Fte de Monseigneur. n Cette fete est
signee dans chaque case par I:e ( souvenir ) : une
grande image repr6sentant le crucifiement sur fond

or... magnifique cadeau de nos Soeurs de la ruedu Bac.
Crux stat. La f&te est pass6e, la croix reste la-haut,
debout, seule au milieu de la rade. Un pi6destal 18 metres cubes de pierres - fixe pour toujours le
santal imputrescible. Les paiens, etonnes et ignares,
disent : C
C'est le takom-bato, la pierre lev6e de Mon-

-

4o8 -

seigneur! a Les catholiques se signent en passant. Les
voyageurs pensent: ( Le Christ et son tglise sont ici! a
Sur les quatre faces du monument, a d&faut de moulures, des sculptures dans le ciment redisent la vic.toire de la croix par I'amour, la lumiere, la paix, la
vie...
Les douze tribus principales du vicariat y relisent
avec fierte leurs noms :Antaimoro, Antefasy, Zafisoro,
Tanosy, Tatsimo, Tandroy, Vezo, Mahafaly, Masikoro, Bara, Tanala, Taisaka. Group6es autour de leur
eveque au jour de son jubilk, tels les douze fils de
Jacob. Et Mgr Crouzet, nouveau patriarche, et par 1'Fge
et par la majest6, en porte aussi le nom : et Jacobus

nomen ejus, les douze tribus devaient signer de leur
nom an pied de la croix de Celui a qui seul sont dus
honneur et gloire.
Puissent, par la croix, nos chrttiens devenir multitude comme les fils d'lsrael, et rpe6ter jusqu'au ciel
la devise ridemptrice du premier eveque de FortDauphin :
0 Crux... Spes unica!

FARAFANGANA
LA LfPROSERIE ACTUELLE
Par M. CASTAN

Situe sur la rive droite de la Manambato au sommet d'un mamelon qui s'avance dans la riviere en
6peron verdoyant, 1'6tablissement des 16preux ecbelonne ses nombreuses habitations sur les cretes d'Ambatoabo (sur la roche ilev6e), essaimant dans la verdure de la for&t qui l'environne quelques villages
nouvellement cr6es.
La Manambato borne au nord et a l'ouest la 16proserie Saint-Vincent-de-Paul; une bande de terrain

-

409 -

vague bois6e d'eucalyptus et essences diverses la
separe de la mer au sud et a l'est.
On accede la lIproserie par deux voies differentes,
soit en traversant la rivibre en pirogue sur une centaine
de metres aupres du village d'Ambahibo; sur la rive
droite se trouve un appontement modeste que quelques mrtres a peine separent de l'enceinte cl6tur6e
Une voie transversale 6loigne les Atablissements du
personnel des villages occupes par les malades. Une
autre voie au sud de Farafangana, apres avoir traverse
la Manambato, conduit a la L6proserie par une route
amorc6e a quelques metres de son extrem.it sud.
Comme nous 1'avons dit, le site est riant, la vue
s'etend tres loin sur l'horizon de la rivibre et de la
mer.
Sur les marais drain6s et combles, poussent . merveille des plantations d'eucalyptus, de cocotiers, de
iilas perses, d'orangers, de mandariniers. Les parfums
de fleurs, des feuilles de ces diverses essences embaument I'atmosphere et ce n'est pas sans un certain
charme qu'on penitre dans cet asile de la souffrance
et du mal terrible dont nos ancetres avzient une si
grande horreur.
La route principale est bord6e de ces arbres varies
assez rapproch6s les uns des autres, ce qui contribue
a donner a l'6tablissement un aspect de gaiet6 et de
propret6 tout particulier. A droite et a gauche autour
des bitiments principaux, s'6tendent des parterres de
fleurs aux corolles multicolores, roses, lis, daturas,
sourires 6ph6mEres de toutes nuances, col6optbsis,
tandis que des lianes et des capucines s'klvant en
d6mes sur les haies entrelacees d'hibiscus jaunes et
rouges, de mimosas aux boutons d'or, masquent l'emplacement des seurs.
Le coteau d'Ambatoabo est toujours ventil par la
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brise de l'est ou sud-est pendant la saison temphrie,
par celle dii nord-est pendant la saison chaude.
Parfois une !egire brume, s'6levant de la riviere et
persistant une heure ou deux apres le lever du soleil,
rend la matinee morne et quelque pen ennuyeuse,
mais bient6t la brise violente parfois vient diminuer
la marche ascendante du thermomntre.
La foret qui borne a l'est et au sud I'6tablissement
protege les malades contre la fraicheur trop vive des
vents du midi qui pourraient leur Atre n6fastes; l'organisme an6mie de ces pauvres infirmes r6agit difficilement au froid.
A droite, sur la route principale djaimentionn6e, se
trouve le logement des soeurs de Saint-Vincent-dePaul qui assurent le service de la leproserie. C'est
une grande case en ( falafa ,, recouverte en t6le avec
grenier au-dessus du plafond, exhauss&e d'un metre
au-dessus du sol, prot6ege tout autour par une vaste
veranda. Assez pres se trouve la chapelle des sceurs
oi les malades ne sont pas admis. Sur une m6me
ligne s'6tendent ensuite les d6pendances : r6fectoire
des religieuses, office, grenier a riz d6cortiqud, grenier a riz en paille et cuisine, puis le logement des
demoiselles infirmieres, agr6eges i la Communaute,
cases pour enfants non contaminbs, magasins divers, etc.
Sur le meme plan, plus au sud de la chapelle, est
un local servant de salle de distribution, de vestiaire.
Ensuite le pied-i-terre du missionnaire, aum6nier

des religieuses, completement isolk par un solide
entourage, soit de l'emplacement du personnel,soit de
la route, soit encore du vaste 6difice servant d'6cole
on de lieu de reunion pour les malades qui veulent
assister aux instructions du Pere aum6nier on a la
messe du dimanche.
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A gauche s'etendent les villages, qui sont au nombre
,de cinq, s6par6s les uns des autres par une large
route et bord6s de haies vives. Les deux principaux
villages, plus importants que les autres, sont places
plus a proximit6 des bitiments de l'administration.
Is sont occupes par 1es infirmes, les impotents, les
hommes an nord et les femmes an sud. Au centre de
chacun de ces villages s'61vent deux salles de pansement, fort bien amenag6es, avec claire-voie circulaire,
porte-fenetre permettant I'airation par tous les vents
et canalisation assurant le drainage des liquides
souill6s provenant des pansements quotidiens. De
nombreuses cases y abritent les invalides et les grands
infirmes, qui ne peuvent chaque matin se presenter a
la visite et venir eux-m&mes recevoir les pansements.
Au nord et an sud,trois villages tres spacieux renfermant chacun une vingtaine de cases qui donnent
asile aux l6preux que la maladie a quelque peu 6pargn6s. Tous ces villages ont leurs cases correctement
align6es, distanc6es les unes des autres de dix mitres
pour diminuer les risques d'incendie, separies par lea
allies larges, plant6es d'eucalyptus, de cocotiers,
de mandariniers.
Des routes plates et faciles s'embranchent sur
l'artire transversale et debouchent dans chacun
d'eux.
Afin de r6pondre aux besoins des l6preux, les
cases qui leur sont destintes, toutes 6lev6es sur un
module uniforme, ne different pas sensiblement des
habitations des villages de la c6te. Is peuvent ainsi
continuer leur existence d'autrefois, vivre selon leurs
habitudes ancestrales, sous un abri dans lequel ils
retrouvent tout ce qu'ils ont abandonn6 en entrant.
Chaque case construite en u falafa , avec v6randa
sur deux faces est surelev6e de cinquante centimetres
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au-dessus du sol. La toiture, d'une pente suffisante,
permettant 1'ecoulement rapide des eaux de pluie, ne
n6cessite de ce fait que de tris rares riparations. Les
couches d'air superieures sont continuellement renouvelies et deux portes situees sur les faces est et
ouest assurent une aeration excellente. Les planchers
en it rapaka n couverts de nattes sont laves frequemment. L'indigene de la c6te ne fait point usage de
lit. II dort de prfeirence sur des nattes. La tete
repose sur un oreiller dur de fibres de rafia. Aussi
l'administration de la L'proserie a-t-elle jugh inutile
de confectionner des lits dont les bois auraient trop
souvent aliment6 le feu qui brile nuit et jour dans la
case de ces pauvres malades.
Rien n'est done chang6 aux vieilles traditions des
hospitalis6s et les tribus de. la c6te est, les Antaincres,
les Baras, etc., ne sont point encore a ce point disireux du bien-ktre qu'il soit n6cessaire, utile mxme de
leur construire de spacieux batiments. Du reste, leurs
moeurs et habitudes en contradiction avec les rigueurs
obligatoires d'une vaste salle d'h6pital eussent totalement empechi la reunion, la cohabitation dans un
meme local de gens que des questions de baeufs, de
rizieres ou d'int6r&ts particuliers ont rendus pour
1'existence de mortels ennemis ou du moins des rivaux
irr6conciliables.
En outre, une maison d'isolement en cas de maladie
6pidemique et une chambre mortuaire ont &tC construites en dehors de ces villages.
Point de buanderie, car le l6preux lave son linge
lui-meme dans le ruisseau qui traverse le village, les
objets de pansement souill6s sont incinbris et enfouis
en terre. Sur les bords de la Manambato, a I'entree de
la 16proserie,se treuvent les logements du pasteur etdu
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gardien de nuit et de divers journaliers en service
r6gulier.
Ces cases cl6tur6es et entourees de plantations sont
situies a cinquante.mhtres du premier village lpreux
et ne sont nullement exposbes a etre contamin6es.
Aucun 16preux n'y p6nktre, pas plus que dans les
entourages r6serv6s au personnel administratif, les
auxiliaires sont tres rarement en rapports avec les

hospitalises.
II ressort de cette description rapide que l'isolement des lepreux est complet, qu'ils se suffisent a
eux-m6mes dans les villages et qu'ils n'ont aucun
besoin de p6n6trer dans les bUtiments de l'Administration dont l'acces leur est interdit; ils n'ont, de plus,
aucune relation avec l'extbrieur; il n'existe done aucun
danger de contagion.

AMERIQUE
ETATS-UNIS

ANNALS OF THE CONGREGATION

OF THE MISSION

Saint Joseph's, Emmitsburg, Maryland.
Extraits par L. B. des numbros suivants qui
viennent de nous 6tre communiques : octobre 1916,
avril 1917, juillet et octobre 19t8, avrilet juillet 19191920, juillet et octobre 1921 et le second tome de 1922.

En septembre 1916, les Filles de la Charit6 de la
province de Saint-Louis aux ]tats-Unis avaient la
joie d'assister a l'inauguration officielle de leur
Maison centrale, le s6minaire Marillac, ainsi qu'A la
consecration solennelle de leur magnifique chapelle.
Elles requrent A cette occasion deux tdl6grammes:
1'un venait du Pape; l'autre, en date du 26 septembre 1916, 6tait signi du Pere Villette et de la Mere
Maurice.
Le 15 mars 1917, a la cl6ture d'une nombreuse
retraite, on procede i la b6n"dic'tion d'une splendide
et monumentale statue de Louise de Marillac, a la
Maison centrale de la Province occidentale des
Etats-Unis.
Le 21 septembre 1921, dix jours apres son arrivie
en Chine, avec les premiers Lazaristes de la Province
orientale des Etats-Unis, M. O'Sh6a, leur superieur.
4crivait de Kanchow Ki :

CHER M.
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SKELLY,

La grdce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
Un bonjour de la plus jolie petite ville du pritenda
4 C6leste Empire J.Je n'ai pas encore pu d6couvrir
d'oi lui vient son surnom de (c Cl6este , ; et, selon
notre maniere de voir, A nous, Ambricains, il est
plut6t ( terrestre w, surtout si l'on considere la facon
de vivre des Chinois; mais peut-etre le temps me
montrera-t-il quel droit possede la Chine A cette
denomination. Nous n'avons pas encore pu approfondir le caractire des Chinois : c'est quelque chose de
bizarre, si nous en croyons tout ce qu'en racontent
nos predecesseurs. Quand je serai plus au courant,
je vous parlerai des chemins et des habits chinois.
Notre voyage fut tres interessant, bien que fatigant, surtout pendant les cent derniers milles. De
Shanghai au Kiu-Kiang, nous avons emprunt6 un
bateau fluvial sur le Yangtse : il 6tait confortable,
mais nullement comparable A l' I Empress , qui nous
avait transportis de Vancouver a Shanghai.
Du Kiu-Kiang an Nan-Chan, nous avons pris le
chemin de fer. Pardon ! je veux dire ce qu'on appelle
ici ( chemin de fer n... II faudrait tout an gros
volume pour d6crire ce train, j'aime mieux me taire;
bient6t M. Maune vous prendra comme a socius ,
dans sa visite de cette partie de la Province et alors
vous pourrez voir et juger par vous-mime. Pourtant
ne nous plaignons pas trop de ce pauvre vieux chemin de fer : il nous a transport6s pendant une bonne
partie de notre voyage et, bien qu'il y ait misletemps,
nous lui en sommes sincerement reconnaissants.
Nous sommes allis de Nan-Chan a Kin-Gan sur un
colirique petit vapeur chinois, aussi lent que malpropre. 11 mit trois jours A franchir cette distance :
etant donn6 I'exig.uit6 du pont, ses zigzags, .la saleth
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et la multitude des autochtones que les officiers
avaient entass6s a bord, ce fut la partie la plus desagreable de tout notre voyage.
De Kin Gan jusqu'a Kan Chow, nous avons joui du
luxe d'une v6ritable excursion chinoise. II nous a
fallu affr6ter deux jonques pour nous v6hiculer, nous
et nos bagages, A destination. Cela nous a demande
douze jours a cause de la violence du courant contre
lequel les bateliers devaient mener les embarcations.
C'&tait un peu monotone, mais non dipourvu de
charme; et nos hommes furent, durant tout le trajet,
d'une excellente humeur, en depit des lourdes et
incommodes barques qu'ils avaient a manier. Neanmoins nous ffmes tous bien heureux lorsque Kan-chow
se montra en vue le 11 septembre et que nous nous
vimes arrives au terme de notre long voyage. Certainement Dieu et sa sainte Mere ont veill sur nous et
ont parfaitement aplani notre route durant ces deux
mois et nous leur en sommes tres reconnaissants.
Priez pour nous afin que nous puissions leur temoigner
notre gratitude par notre fidelit6 aux grandes obligations qui nous attendent.
Si j'avais su ce que j'allais trouver lorsque j'ai quitt6
les •tats-Unis, peut-ktre euss6-je et6 moins presse.
C'est tout simplement prodigieux le travail que nous
avons a accomplir. Je ne sais si M. Maune s'en rend
un compte exact ou non, mais le fait est que le plus
gros de la besogne de sa Province est bien ici au
Kiangsi. Lorsque je suis arrive et que j'ai vu ce vaste
territoire, j'ai et frapp6 de stupeur. Je vais m'efforcer
de vous donner un court apercu de ce qui nous est
reserv6. II nous faut bUtir et entretenir les icoles,
6coles de catichumines, ecoles pour les enfants dans
les paroisses, coles pr6paratoires pour notre s6minaire. Nous ne devons pas seulement veiller a l'ins-
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truction, mais nous devons encore nourrir les 6lives
qui ne viennent que pour l'6tude de la religion. Nous
devons entretenir les catechistes qui forment les catichumnes. Nous devons prendre soin des orphelins
du Vicariat. Nous devons veiller, en leur distribuant
un modique salaire, a l'entretien des pr&tres qui travaillent ici (je parle du clerg6 indigene chinois).
Nous aurons A construire et A maintenir apris leur
construction, chapelles et 6glises, en un mot, notre
Province orientale des ttats-Unis s'est 'mis sur les
bras un inorme diocese (d'une etendue de deux cents
A trois cents milles) qu'il faut aminager et maintenir
en etat.
Il y a ici beaucoup de bien a faire pour la gloire
de Dieu et de notre Mere la sainte ]glise. Les gens
sont pr&ts et remplis de bonne volont6; oui, dans
certains districts, ils rclament pour s'instruire et si
nous avions cinquante pr&tres en ce moment, chacun
d'eux aurait de quoi s'occuper. Le sud du Kiangsi
possede un beau riseau de canaux naturels; de plus,
grace au Kan et A ses nombreuses ramifications, on
peut parcourir le vicariat dans presque toutes les
directions. Dans une contr6e oii les moyens de communication sont si primitifs, cette riviere est d'un
appoint pr6cieux. On n'a pas profite de cet avantage
dans le pass ; on ne se servait que de mules ou de
chaises, deux faqons de voyager trop lentes. Par suite,
1'6 veque n'avait que rarement I'occasion de visiter lest
centres, meme. ceux qui n'taient pas fort 6loign6s
de la residence 6piscopale. Certes, la cause de la
religion souffrirait trop si'le pasteur ne pouvait etre
aupres de ses ouailles ou ne pouvait leur rendre visite
que rarement. Pour remidier une bonne fois. iAcet
inconvenient, j'ai donn6 ordre a Shanghai de me
faire construire un petit canot automobile. Je pense
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qu'il me reviendra a quelque chose comme cinq cents
dollars environ; mais je crois que c'est 1a une somme
bien employee. J'ai deja 6crit au Pere Dodd, A Niagara, et je lui ai demand6 d'attirersur cette entreprise
1'attention des 6tudiants qui font partie de la Croisade
en faveur des Missions. J'ai la certitude qu'ils r6uniront le montant n6cessaire pour couvrir ce d6bours.
I1 existe aussi une organisation religieuse compos6e
de femmes indigenes qui ont leur Maison-Mere dans
ce vicariat. Elles ont &et institu6es pour prendre soin
des orphelins abandonnes et pour instruire les cat6chumenes de leur sexe. Nous en avons A present
vingt-huit dans la province. Le nombre des orphelins
s'l66ve Asoixante-deux. J'ai visit6 leur maison l'autre
jour et cette vue m'a rendu tres triste. c Mon Dieu,
pensais-je, comment des 6tres humains peuvent-ils se
voir obliges Ademeurer dans de si miserablestaudis ?N
L'asile et I'habitation des soeurs se composent de
quelques bAtisses antiques, malpropres et antihygieniques, sans parquets, avec quelques 6troits petitstrous seulement par oi pe6ntre un peu d'air et de
lumnire. Beaucoup de betes de somme ont, aux EtatsUnis, des logis plus confortables. Durant la saison
-des pluies (qui s'6tend de f6vrier a juin), le sol
d6tremp6, qui sert de plancher, est cause que beaucoupde petits enfants contractent des rhumatismes, tandis
que plus d'une sceur y a gagn6 une mortelle atteinte
de tuberculose. Rien que l'an dernier, la Mere Sup6rieure expirait dans cette maison de ce meme fliau.
Pourtant, ellessont heureuses et contentes malgr6 les
grandes souffrances qu'elles sont appelees a endurer;
oui, je n'h6site pas Ales appeler de v6ritables saintes.
Maintenant, je vais vous demander, Pere, si vous ne
pourriez pas int6resser en leur faveur quelque personne
argenteuse. 11 faut que nous leur construisions une
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espece de maison; les laisser dans la situation actuelle
serait un crime envers elles et envers les enfants. Si
vous pouviez seulement convaincre quelque bonne
ame de faire un don de 5ooo dollars dans ce but,
nous pourrions du moins leur 6tablir une demeure
saine. Je sais que je demande 1~ une grosse somme,
mais c'est si n6cessaire que Dieu, qui connait l'6tendue
du besoin, suggerera surement a quelqu'un la generosit6 de faire le necessaire. J'ai dbji 6crit un mot a
qe sujet & M. Maune ainsi que touchant d'autrebesoins pressants qui occupent notre attention, et je
lui ai sugg6r6 de venir au printemps. Si vous pouvez

venir vous-meme, venez a tout prix. Ce que vous
verrez sera inappriciable pour notre nouvelle revue.
Nous aurons alors notre canot, en ordre de marche,
vous mettrez moins de temps que nous pour venir
jusqu'& Kan-Chow et nous vous aviserons du moment

le plus propice pour eviter les grandes chaleurs.
N'ayez pas peur de lancer la revue ! Ne -vous tourmentez pas de la question financiere &son sujet; notre
bon Maitre s'en chargera. Ce sera notre principale
ressource ici et je vous dis bien simplement que nous
aurons grand besoin d'aide pour entreprendre nos
travaux en toute securit6.
Nous avons eu le feu ici, il y a deux ou trois nuits.
Une de ces vieilles ruines de lampes d6gringola les
pattes en t'air et emplit la chambre de fumie-; c'est
un miracle qu'elle n'ait pas fait explosion. Imm6diatement je me suis enquis du prix de revient d'une
installation electrique. II y a en ville une compagnie
chinoise qui la distribue a bon compte; c'estune chance
a courir pour nous qui avons tant de lampes hbuile;
aussi ai-je donne ordre de commencer. Cela me nous
coutera que cent dollars et '&clairage nous reviendra
ensuite a meilleut marche que 1'huile. Mon frere m'a
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promis une certaine somme A mon d6part des Etats-

Unis; aussi lui ai-je 6crit pour lui dire qu'il allait
avoir le privilege de solder cette premiere note.
Allons, mon bon Pere, il est temps que je songe a,
finir; j'ai assez divagu6 pour exercer convenablement votre patience; je conclurai done en me recommandant a vos bonnes prieres afin que Dieu se montre
misericordieux envers nous, pauvres exiles, et qu'il
benisse nos travaux en les faisant abondamment fructifier. Soyez persuade que vous aurez toujours uqe
place dans les n6tres. Chacun de nous vous envoie
ses plus sinceres et ses meilleurs voeux pour vous et
pour tous les confreres.
Votre tout d6vou6 en saint Vincent,
Jean A. O'SHEA, C. AM.
Lettre du Riv. D. Mc. GILLICUDDY, C. M;
(Catholic Mission, China)
a la Mkre MARGUERITE, Visitatrice.
CHERE MERE,

La grdce de Notte-Seigneur soit loujoursavec nous !
Enfin, apres deux mois de voyage, nous voici arrives au terme de nos p6regrinations. Nous sommes
dans notre nouvelle maison de Chine.
Le dimanche io juillet, les confreres des differentes maisons, assembles a Germaniown, nous faisaient
leurs adieux. C'etait une reunion vraiment fraternelle et saint Vincent, ainsi que nos bienheureux
martyrs, devaient etre au milieu de nous. Un devou&
confrere, le Tris Reverend Paul Lisson, archeyeque de
Lima au Perou, nous honorait de sa presence. Le
Tres Reverend Visiteur, P. Maune, C. M., dans unentretien profond6ment senti, nous dit d'aller de
l'avant, in nomine Domini, pour reniplir notre tache
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selon le v6ritable esprit de saint Vincent. La conclusion de son discours risonne encore a nos oreilles :
t En avant, et au nom de tons les Lazaristes, vos
confreres, je vous promets la plus complete et la
plus cordiale cooperation; oui, et je vous fais la
meme promesse au nom des Filles de la Charit6, en
ayant recu l'assurance de leur Mere visitatrice. n Le
Rev6rend directeur, M. Cribbins, 6tait li pour nous
confirmer cette assertion. Vous pouvez etre convaincue, ma chore Mere, que ce sera une douce consolation pour nous dans nos efforts de savoir que chacun
des membres de la double Famille travaille avec nous
i ce divin labeur.
Notre voyage t travers le continent nous a d'abord
amends i Chicago, oh nous ffmes recus trbs cordialement par nos confreres a 1'Universit6 de Paul. Nous
avons profite de notre s6jour en cette ville pour visiter les oeuvres des soeurs, 1'h6pital Saint-Joseph,
I'asile Saint-Vincent et 1'6cole Saint-Patrice. Nous
n'6tions pas des 6trangers, mais des confreres en saint
Vincent. Pendant trois jours, nous avons chevauch6
i travers ies champs de bl1 de Minnesota ct de
Dakota, t travers ies prairies d'Idaho jusqu'a Spokane. LA, nous avons 6te les h6tes des Peres Jesuites
i I'Universit6 de la ville : nous 6tions 1U comme chez
nous; nous avons eu la chance de nous trouver avec
quelques uns d'entre eux qui, revenus de 1'est depuis
plusieurs ann6es, y avaient fait du bon travail au
milieu des pauvxes Indiens. Nous avons passe le
jour de saint Vincent avec les Peres J6suites de
Seattle. Leuts confreres de Spokane les avaient pr6venus de notre arriv6e et ils nous firent fete. Vancouver 6tait notre port d'embarquement et, a notre grande
surprise, nous y avons rencontr6 les soeurs du Pere
Walsh, C. M., de Springfield, et le Pere Dodd, C. M.
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de Niagara. Is voyageaient dans l'ouest et etaient
venus nous souhaiter , Bon Voyage n.
Nous levions l'ancre le 21 juillet, jour a jamais
memorable. Tandis qu'aux Etats-Unis, bien des gens
6taient accabl6s de chaleur, nous autres sur le Pacifique nous grelottions de froid, car nous passions par
I'Alaska. Le I" aout nous voyait entrer dans le port
de Yokohama. Nous pumes y visiter les ceuvres catholiques et nous avons eu le plaisir de rencontrer Sa
Grace Mgr Rey, de Tokio. A Kob6, nous avons vu
le Temple des Martyrs japonais ainsi que 1'6glise
appel6e ( Notre-Dame de la D6couverte ). En effet
pendant deux cents ans, aucun pr&tre ne put p6n6trer
au Japon et pourtant les descendants de ces premiers
martyrs avaient gard6 la foi intacte durant tout ce
temps.
Je dois faire mention du fait suivant : Nous avons
eu le bonheur d'avoir la messe tous les jours de notre
voyage en mer, celle-ci etant tres calme. Trois sceurs
missionnaires de l'Immacul6e Conception, de Montreal, etaient a bord. Elles allaient en Chine, I'une
dans une liproserie, les deux autres dans un orphelinat de Canton. Nous avons profit&de leur presence
pour d6grossir notre francais. Le 5 aout nous atteignicns la terre promise a -nos d6sirs, la Chine. Nous
avons debarqu6 & Shanghai oa nous attendait le plus
cordial accueil de nos confreres. Les Lazaristes y
ont une procure. Nous 6tions tres heureux de nous
retrouver en famille. Nous y avons visiti la Maison
Centrate des Filles de la Charit. I1 y a lU une trentaine de seurs du S6minaire.. La visitatrice vous
connait pour vous avoir vue k Paris et a Rome. Se,
rattachant a la Maison centrale, un dispensaire reqoit
tous les jours quantit6 de pauvres. II faut vraiment
venir en Chine pour voir les veritables d6sh6rit6s de
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ce monde. Environ 250ooo malades sont soign6s a ce
dispensaire tous les ans. Les sceurs ont deux autres
maisons a Shanghai : un H6pital g6neral et une Providence. Celle-ci renferme h6pital, asile d'ali6ens,
hospice d'enfants trouv6s,' orphelinat, hospice de
vieillards et infirmerie de prisonniers. I y a 1~ environ i 6oo personnes. Tout y est gratuit. Un z6l6 et
charitable laique chinois, un certain M. Lo, -eunit les
fonds necessaires. Quelques heures de chemin de fer
nous menent a la Maison centrale des Lazaristes oi
nous voyons une vingtaine et plus de scolastiques et
une quarantaine de seminaristes. -Ici 6galement les
sceurs posshdent un grand orphelinat.
Un grand plaisir nous etait reserv h notre visite i
Ning-Po. C'est la que reside le bon, le paternel
Mgr Reynaud, C. M., Vicaire apostolique du Tchekiang oriental. C'est la aussi que la c6l6bre soeur Gilbert a sa maison de la Providence. C'est un pen comme
i Shanghai, sauf que dans 1'6tablissement de seur
Gilbert, on trouve d'encore plus pitoyables ruines
humaines. Une visite touchante estcelle de la Creche
oi V'on voit de pauvres petits enfants recueillis Cý et
la. Elle-les nomme ses a Petits voleurs du Ciel ), car

plusieurs meurent peu de temps apres leur bapteme.
A la fin du mois d'aofit, nous fimes route vers notre
Mission dans l'int6rieur. Trois jours durant, nous
avons navigu6 sur le fleuve du Yangts6, a travers une
'
ne remarquait guere
contr6e magnifique, mais o Pon
de traces de religion. Ce territoire est confi6 aux
Jesuites et ils y ont pen de pretres. Kiukiang fut le
lieu de notre premiere halte, car c'est Je port d'entree
dans le Kiangsi, notre Province. Nous y avons rencontre deux Filles de la Chariti irlandaises, qui sont
en Chine depuis de longues annees. L'une d'elles est
charg6e de I'h6pital de ces lieux et elle nous dit qu'elle
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ira 'an prochain a Shanghai au-devant des sceurs
am6ricaines : elle est persuadee qu'il va en venir. Je
dois dire en passant que par ici tout le monde pense
de meme : les <Cornettes ,americaines viendront I'an
prochain. Dieu fasse que cela soit, car nous avons
grand besoin de leur aide ! J'itais jusqu'ici tout a fait
convaincu que j'avais rencontre la mistre et la pauvret6 aux Etats-Unis; mais je n'avais rien vu jusqu'a
present. A 1'h6pital de Buffalo, on a quelquefois de
macabres spectacles, mais ici, en Chine, chire Mere,
c'est du pain quotidien. Une soeur me disait que chaqae
fois qu'elle doit sortir, elle cadenasse litteralement son
coeur, elle voit a la fois tant de wrshre et en meme
temps son impuissance a y porter remede! Nous ne
pourrons rien sans les soeurs. Nous ne pouvons en
esperer de France, car elles sont dans l'impossibiliti
de suffire aux besoins de leurs propres missions en
Chine. Tous sont d'avis que l'envoi de sujets dans les
Missions 6trangeres m6rite un accroissement de vocations. Aussi allons-nous faire violence an ciel en
faveur des t Cornettes n americaines... TrOve de digression. Nan-tchang, capitale de la Province du Kiangsi, etait la premiere sur notre route. A la vue de nos
passeports americains, on nous demanda si nous itions
protestants. On ignorait par ici qu'il y a des catholiques aux Etats-Unis, les ministres protestants sont,
en effet les seuls Am6ricains qu'on y ait vus jusqu'a
present. Nan-tchang est un lieu sacrt dans 1'histoire
de la Congregation : il y a une vingtaine d'ann6es, un
Lazariste y 6tait martyrise avec cinq frires Maristes.
Non loin de la, se trouve aussi l'endroit oix furent mis
a mort les bienheureux Clet et Perboyre. Nous ne
prmes nous y rendre a cause des troubles politiques.
Le i septembre, nous arrivions enfin a Kan-Chow
of Mgr Dumond nous attendait avec impatience. Le
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drapeau ambricain flotte dans la brise en notre honneur. A Kan-Chow,il y a la Maison Centrale des missionnaires, une cathbdrale, une 6cole de gareons, un
orphelinat et la Maison Mere des soeurs de SainteAnne, congregation indigene. Leur maison est une
veritable 6curie. Elles vivent 1 vingt-cinq dans un
taudis, dont nous ne voudrions pas pour nos chevaux.
Et pourtant elles sont contentes. Leui regle est calqu6e sur celle des Filles de la Charit6. Elles se livent
tous les jours a quatre heures et la plupart de leurs
exercices sont les memes que ceux des Cornettes. Elles
nous sont ici d'un secours inappreciable pour l'instruction des femmes catkchumenes. Elles dirigent aussi
des orphelinats de filles.
J'ai parl de cath6drale. Parfaitement, 1'iveque
ayant sa residence a Kan-Chow, 1'iglise porte le nom
de cath6drale. On ferait mieux de 1'appeler ( garage ,.
Le jour de notre arrivie, Monseigneur nous a montre
I'emplacement oi plus tard nos sceurs ambricaines
pourront ouvrir un h6pital. Kan-Chow a toujours eu A
latter contre de grosses difficults : persecutions,
manque de prktres et penurie des ressources. Il y a
quatorze ans seulement, toutes les constructions ont

6te livr6es aux flammes par les paiens soulevis contre
les chr6tiens.
Je n'eus pas grand loisir d'admirer les beaut6s de
Kan-Chow; car je fus vite envoye comme cur6 chez un
confrere italien, le P. Bonanate, C. M. a Sing-Fong:
c'est de la que je suis en train de vous 6crire. Nots y
possedons une r6sidence, des ecoles de gargons et de
filles, des catichuminats pour hommes et pour femmes.
I1y a vingt ans que mon confrere est en Chine et qu'il
travaille sans reliche pour ce pauvre peuple. Nous y
avons aussi des soeurs de Sainte-Anne.
Dimanche dernier, je suis alle voir. une leproserie
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voisine et c'est a vous fendre l'ame de voir la miserable conditiqn de ces pauvres malheureux. Personne
n'en a cure, personne ne les aide. Tandis que nous
nous trouvions au milieu d'eux, la pens&e me vint que
cet 6tat de choses ne serait.pas de longue durbe; nos
sceurs viendront un jour ici a leur secours.
Vous vous demandez quelle est notre vie. La plus
simple du monde, loin du brouhaha des Ptats-Unis,
au milieu de gens qui n'ont aucune id6e de Dieu, ni
de l'au-dela. Le paien chinois ne pense qu'a une seule
chose : le riz. Toutes ses facult6s sont accapar6es
par cette preoccupation. : avoir du riz; il ne se soucie
pas de savoir s'il aura une place poar dormir pourvu
qu'il ait assez de riz. C'est piti6 de voir un tel materialisme partout. Nous avons besoin de prieres, nous
avons besoin de secours temporels de toute sorte si
nous devons faire quelque bien ici aux ames.
Un exemple. Ici -mme, a Sing-Fong, nous avons
cent.vingt-cinq garqons, fillettes et cat6chumenes qu'il
faut nourrir tous les jours. De plus, il y a de petites
ecoles diss6minees a travers les districts, il y a nos
cat6chistes, nos professeurs, nous devons en supporter
tous les frais. II y a des 6glises a bAtir, des chapelles _
a 6lever sans compter les r6sidences pour les missionnaires. Les Chinois n'y voient aucune difficulte, ils ne
sont pas embarrasses pour nous, car (disent-ils) ( Mee
kuo chen fou Faht zei », u Les pretres d'Amerique
sont riches ). Nous serons incapables de rien faire
sans un secours constant " de 1'au-dela ). Plaise a
Dieu nous envoyer ce secours.
Je viens d'apprendre a l'instant que le P. Crossley
est alli a un endroit appel6 Tah-woo-ly; c'est un lieu
saint pour la Congregation, car il y a quatorze ans
qu'un confrere italien, le P. Canduglia, y fut martyris6 pendant une emeute. Le proverbe Sanguis marly-
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rum, semen christianorum s'est rialis6. En fait, toutes
les vocations de soeurs on de pretres viennent de Tahwoo-ly.
En implorant le secours de vos -prieres et de vos

Stours, je demeure sinchrement en Celui qui est notre
Tout,
Votre tout devou6,
Daniel Mc GILLICUDDY, C. M.

VISITE DE NOTRE TRES'HONORE PERE AUX ETATS-UNIS

Le dimanche i" octobre 1922 restera a jamais une
date memorable dans l'histoire de la Congregation de
la Mission et des Fliles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul. Dans 1'apres-midi, en effet, notre Tres
Honor6 Pere, le Tres Rev. Franqois Verdier, superieur
g6neral, accompagn6 de son assistant, le T. Rev. Patrice Mc Hale, C. M.,et de son secretaire le Rev. jean
Kelly, C. M., d6barquait, a New-York, du transatlantique Paris. Son arriv6e fut l'occasion d'une joie
unanime pour les Fils et les Filles de Saint-Vincentde-Paul, a travers tout le continent; c'6tait la premiere
fois depuis trois siecles, c'est-i-dire depuis le debut
de son existence, qu'il 6tait donne a la double Famille
de souhaiter la bienvenue a son superieur general sur
le sol des Etats-Unis.
Cette reception fut majestueuse: le Pere fut accueilli
au debarcadere par les visiteurs des deux provinces,

orientale et occidentale, les sup&rieurs d'un grand
nombre de maisons et une foule de pretres. Apres
l'dchange des vaeux les plus sinceres, toute la petite
troupe se rendit directement au college Saint-Jean
oh une entrevue g6n6rale avait Wt6 pripar6e par tous
les Peres de !'etablissement. Chacun voulait prendre

une photographie d'une circonstance si exceptionnelle.
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Le T. H. Pere Verdier fit alors le tour de 1'6glise et
des batiments du college. II passa le reste de la soiree
i converser d6licieusement avec les membres de la
coamunaut6, fournissant a tous l'occasion de faire
plus ample connaissance avec leur ventre Superieur.
II employa la journ6e suivante A faire la visite officielle de 1'6tablissement tout entier; il adressa la
parole aux saiinaristes, aux coll6giens, aux sceurs et
aux 61eves de notre 6cole paroissiale. Le mardi, il
commencait sa tournee a travers les Etats-Unis : il
visita ainsi les maisons de la double famille de saint
Vincent, laissant au coeur de tous ici le plus agreable
souvenir de son court sejour et le plaisir tout particulier de la promesse d'un second arret avant son retour
& Paris.
Ag6 de soixante-six ans, le Superieur gen6ral donne
l'impression d'un homme dans sa pleine maturit6. II a
environ cinq pieds sept pouces de haut, une structure
r6gulibre et vigoureuse, le teint color6 avec des yeux
clairs, un regard lumineux et une chevelure brune
lCgerement grisonnante. Tout son exterieur denote une
grande force de caractere, si bien temp&ree par un
certain air de douceur qu'il force a la fois l'affection
et le respect.
C'est un homne d'une extraordinairement vaste
capacit6 intellectuelle. Th6ologien et canoniste profond, il sait allier une large erudition aune grande
prudence et a un solide jugement : tout cela le pr6parait admirablement & la haute et redoutable charge
qu'il est en train d'exercer. II a consacrA savie entiere
a l'6ducation et i la formation du clerg6 s6culier.
Nomm6, des le d6but de son sacerdoce, professeur de
th6ologie au s6minaire de Nice, il passa ensuite au
s6minaire de Marseille, puis au seminaire de Mont-
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pellier oii ses remarquables talents et sa grande vertu
le firent placer a la tate de l'etablissement.
Lorsque, dans les premiires ann6es de son Pontificat, le Pape Pie X, de sainte memoire, demanda au
T. Rev. Antoine Fiat, alors Superieur gen6ral de la
Congregation de la Mission, I'un de ses pretres pour
faire la visite des s6minaires d'Italie au point de vue
de la discipline, des 6tudes et de I'administration, son
choix se fixa sur le P. Verdier, alors superieur da
grand S6minaire de Montpellier. II s'acquitta de cette
mission avec une telle habilet6 et un tel succes qu'en
19o5, le Saint-Pere confiait douze de ces s6minaires
A la direction des Pretres de la Congregation de la
Mission; lui-meme, M.. Verdier, devenait supirieur du
siminaire de Noto, fonction qu'il conserva jusqu'en
g914,lors de son election conmme assistant du Sup6rieur
g6n6ral, le P. Villette.
Aucun de ceux qui avaient suivi sa carriire ne fut
surpris lorsque l'Assembl6e g6nerale de 1919 1eleva a
ia charge de Supirieur g6neral et fit de lui le dixseptieme successeur de saint Vincent A la t&te de la
Compagnie. Aujourd'hui le P. Verdier gouverne prbs
de 4000 pltres et freres lazaristes r6pandus dans le
monde entier": en Europe, en Asie, en Afrique, en
Australie et dans les deux Ambriques. II commande
en outre 40000 Filles de la Charite. Le soleil ne se
-ouche jamais sur la blanche cornette des Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul et 1i oit vous les voyez, lI aussi
s'etend la juridiction du P. Verdier. Avec sa suite, il
est maintenant dans le ( Far West ,, visitant toutes les
maisons qui d6pendent de lui. II a beaucoup voyage,
mais nous n'hbsitons pas a affirmer qu'il n'a jamais vu
de contree qui depasse les Etats-Unis en prosperit6,
en vastes espaces, en sublimes panoramas, en profonde
pitL6. Lorsqu'il retournera a Paris, nous avons la cer-
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titude qu'il rapportera auprbs de la chasse de saint
Vincent une fervente priere d'action de graces pour
remercier Dieu des benedictions accordies A la double
famille de saint Vincent de Paul aux Etats-Unis et
qu'il demandera par l'intercession du saint Ap6tre de
la Charit6, dont ii tient la place sur la terre, la continuit6 et l'accroissement de ces divines faveurs.
(The Monthly Calendar, 6glise Saint-Jean-Baptiste,
Brooklyn, New-York, novembre 1922.)

PROVINCE ORIENTALE
Le T. Riv. Franfois Verdier, Supirieur gnexral, fait
la visile de la Maison Centrale de Saint-Joseph,Emmitsburg, Maryland, 9-II octobre 1922.
De temps A autre, depuis un an ou deux, circulaient
A Saint-Joseph de charmantes rumeurs sur l'intention
qu'avait le Trbs Honor6 Pere de faire une visite en Amerique. Un si grand privilege nous serait-il accorde?
Pouvions-nous esperer que ce projet se realiserait un
jour ? Un v&6nement si surprenant, ce fait sans pr6c6dent dans les Annales de la Communaut6, nous semblait incroyable.
En d6finitive, dans les derniers jours d'aofit, toute
incertitude cessa. Le P. Mc Hale 6crivait : ( Juste une
ligne pour vous dire que Notre Tres Honor6 Pere :
d6cid6 de visiter sa famille d'Amirique. Nous nous
embarquerons le 23 septembre sur le Paris et le -3o
nous serons a New-York ). La bonne nouvelle! Mere

Marguerite s'empressa de la communiquer A toutes les
maisons de la province.
Aprbs une attente de quelques semaines, attente
joyeuse s'il en fut, la visite promise devenait une
r6alit6. Le I" octobre 1922, Notre Tres Honor6 Pere
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dibarquait aux ]tats-Unis. Une semaine plus tard,
le lundi 9, sa presence ensoleillait notre a Valley
Home >>.

Avec une paternelle condescendance pleine de bont6,
le Superieur g6n6ral avait annonc4 la veille son arrivee a notre Mere par une lettre, dans laquelle il exprimait le plaisirqu'il 6prouverait a voir de ses yeux ( le
Berceau de la Communaut6 americaine .,.. II devait

avec ses compagnons de voyage quitter Washington
en automobile, A trois heures de l'apres-midi. Ils
e
devaient done arriver, pensait-on, un pena apris
six heures du soir. Toutes les smurs seraient a leur
poste, devant ta porte d'entr6e, au moment voulu pour
recevoir nos h6tes eminents.
Foin de tous les plans les mieux concertes! Juste
dix minutes « avant , six heures, on apercevait une
auto dans I'avenue; une minute apres, toutes les

cloches de la maison 6taient en branle. Vite 1 pauvres
Filles, vous n'6tes pas a votre poste et votre Pere est
diji 1U! Notre R6v6rend directeur s'l6ance promptement de 1'automobile et, en moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, le ven6r6 et T. H. P. Verdier etait
au milieu de nous. Des la premiere minute, son doux
et souriant accueil avait gagne tous les coeurs et instinctivement nous tombames a genoux pour recevoir
la b6endiction du v6nerable successeur de saint Vincent. Pr6cieux moment!

Salutations aux autres distinguis visiteurs, le
T. R. P. Mc Hale, le T. R. P. Maune, le R. J. W. Kelly
et le R. A. Bayol; puis tout le monde se rend a la
chapelle. Au-dessus de la porte d'entree que nous
traversons, se d6ploient de chaque c6t6 les u ttoiles
et les Bandes ) de nos couleurs nationales, ainsi que
le drapeau de la belle terre de France.
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Jamais le sanctuaire n'avait semble si bien pare. Les
portes en itaient grandes ouvertes avec, de part et
d'autre, des vases remplis de roses jusque sur les
marches de l'autel. L'autel lui-meme disparaissait
sous les flots de lumiere, la verdure des fougeres et
l'iclat des fleurs; des draperies d'or fermaient les
arceaux de chaque c6te. Un prie-Dieu avait 6t6 place
pour le .Tres Honore Pere dans le sanctuaire ou il
s'agenouilla dans une priere silencieuse de quelqtes
instants; puis il se leve et penetre dans la salle de
communaut6. Les sceurs s'6taient mises en mesure de
l'y devancer et chacune 6tait a sa place lorsque les
honorables visiteurs, accompagn6s du- P. Cribbins, de
la Mere Marguerite et de nos Seurs d'Office, apparurent.

Pr6cis6ment, au moment oi ils entraient, seur B6n&dicta preludait a l'harmonium et un double Vivat!
amorqait un chant de bienvenue. Vint ensuite un compliment en francais. Notre Tres Honor6 Pere 6couta
avec une bienveillante attention et la sour cpnclut
ainsi son discours : , Notre fervente priere et notre
plus cordial souhait vous accompagneront durant tout
votre voyage; en remerciant Dieu de votre presence
parmi nous, nous ne saurions nous empecher de lui
demander qu'll daigne vous faire revenir encore!
Soyez le bienvenu, mille fois! » Le Tres Honor6 Pere
r6pondit gracieusement en ces termes :
c De tout coeur, je vous remercie pour votre cha;
leureux accueil. II ne me surprend pas, du reste, car je
connais votre bon esprit 'et j'ajouterai simplement que
je m'y attendais. Vous me recevez comme votre pere,
c'est bien : or un pere est toujours heureux de se
trouver chez lui, entour6 de ses enfants ch6ris; done
suivant l'ordre naturel des choses, je suis 6galement
tres heureux de me voir entour6 de mes filles dans
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une maison appartenant a saint Vincent, en d'autres
termes, chez nous.
*( En d6barquant & New-York, ma premiere demande
fut de voir mes chires filles, mais il me fat r6pondu
qu'il n'y en avait pas. Je me suis rendu ensuite A Philadelphie et c'est l& que j'ai vu les premieres ~c Cornettes am&ricaines ,. Elles ont raison de se f6liciter
de m'avoir procure cette grande satisfaction. Je me
suis rendu successivement & Baltimore, a Washington, etc., et, dans ces diff6rentes visites aux maisons
de votre Communaut6, j'ai &t dfment pr6par6 A cette
r6cention de la Maison Centrale que je savais devoir
surpasser toutes les autres, Encore une fbis merci de
votre bon accueil.
it Vous m'avez dit que vous m'attendiez avec impatience. Eh bien! veuillez me croire, cette impatience
&tait r&ciproque. Dans les conseils &la Maison Mere,
le nom d'Emmitsburg revient souvent; on dit d'excellentes choses sur cette Maison Centrale et je me suis
demand6 plus d'une fois si j'aurais jamais le plaisir
de la connaitre. Je ne me rendais pas bien compte
alors de 1'immense distance qui nous s6parait. Maintenant que le premier pas est fait, il n'y a aucune raison
de croire que ce sera le dernier.
( Votre compagne m'a dit que bien des soeurs ici
presentes seraient contraintes de garder le silence,
faute d'avoir une connaissance suffisante de la langue
frantaise, mais que je pourrais deviner a leur joie
rayonnante les sentiments qu'elles sont dans l'impuissance de m'exprimer. Oh I oui, je n'6prouve auctfne
difficultt a lire dans vos yeux les sentiments qui
debordent de vos coeurs; oui, au fond de vos regards,
je vois clairement la tres cordiale expression de votre
filiale affection et de votre indefectible loyaute.

( Dans son discours, votre compagne m'a dit encore
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que j'ai peut-ttre d'autres provinces qui comptent un
bien plus grand nombre de Filles - c'est exact - que
peut-etre j'ai d'autres Filles bien mieux douses que
vous sous tous les rapports - ici, j'hisite; car je ne
suis pas oblig6 de prendre cela comme parole d'evangile - qu'enfin, par contre, je ne pourrai pas trouver
d'autres Filles plus fideles et plus soumises au successeur de saint Vincent - ceci, je ne puis le r6voquer
en doute; en fait,'je suis persuade que c'est la verite.
Je dois ajouter, pourtant, que j'ai voyage dans bien
des pays : en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans
I'Amerique du Sud, au Perou, au Chili, au Br6sil et
partout j'ai' 6t6 chaudement accueilli : j'ai trouv6 le
meme esprit de foi eclatant qui s'adressait, en ma
pauvre personne, au successeur de saint Vincent.
Pouvoir vous rendre ce temoignage m'est une source
de grande consolation.
a Juste en face de moi, au fond de cette salle,
j'apergois le portrait de l'un de mes pr6d6cesseurs,
M. Etienne, de sainte m6moire. II y a bien des annies,
quand les soeurs de Saint-Joseph d'Emmitsburg, se
rendirent a Paris pour la premiere fois, afin d'6tudier
les regles et les coutumes de la Communauti, le Pere
]tienne promit a la Visitatrice de venir a Em-mitsburg. II n'a pu le faire; eh bien! ce soir, moi, son
Successeur, j'ai le plaisir de remplir son antique promesse.
((Vous m'exprimiez un d6sir : que je revienne. A
cela, je ne puis ripondre : c Non, , car il est tout
naturel de d6sirer revenir l1 oh nous avons &tCsi bien
rejus. Au reste, ayanL exptriment6, dans cette premiere.visite, combien le voyage d'Ambrique est delicieusement commode et facile, je n'6prouverai plus
<du tout de difficult6 une autre fois. Mon excursion
m'a 6t6 rendue tres agr6able par mes compagnons : le

-- 435 bon Pere Mc Hale, qui est si parfaitement au courant
de tous les details d'une traversee; le Pere Kelly, mon
secr6taire; le Pere Bayol, le Reverend Procureur de
la Province de Chine, et le Pere Maune, qui a et6
assez aimable pour se mettre, lui et son expirience, a .
ma disposition. Le Pre Cribbins m'avait salue A mcn
arriv6e a New-York, puis il avait soudain disparu :
j'ai cru que ses obligations l'appelaient ailleurs, je
suis doublement heureux de le retrouver ici ce
soir.
,tje suis tres content de rencontrer de nouveau
aussi votre chere smur Visitatrice qui represente si
vaillamment ici la Communaut6 et avec laquelle j'ai
eu le plaisir de faire connaissance, il y a deux ans, A
la Maison-Mere, mais pas aussi intimement qu'aujourd'hui. Nous avons la-bas deux sanctuaires inestimables aux yeux des enfants de saint Vincent. C'est
d'abord la chasse .qui contient les reliques de notre
bienheureux Pere. Avant mon depart, je me suis
agenouill devant elle et j'ai pri6 pour vous. Je vous
apporte les b6endictions, que dis-je? plus que cela,
le parfum exquis de ses vertus. Puissent vos Ames en
&tre embaumies et marcher avec plus de ferveur sur
la trace de ses pas. Je suis alle galement A la rue du
Bac ou gisent les pricieux restes de votre bienheureuse Mere. et je lui ai demand6 de b6nir ses filles
d'ici et d'en faire de v6ritables seurs de Charit6. La
b6n6diction que j~ vais vous donner dans quelques
instants ne sera pas de moi, car alors elle serait sans
valeur; non, ce sera celle de saint Vincent qpi attirera
sur vous les plus riches benedictions du Seigneur.
( Je dois vous dire aussi qu't mon d6part de la rue
du Bac, votre Tres Honoree Mere m'a charge de vous
transmettre l'expression de sa maternelle affection et
de vous dire combien vous lui 6tes cheres. Je sais
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qu'elle est par la pens6e au milieu de nous, car elle
sait que je suis ici...
<,Je vous suis tres reconnaissant des priires que
vous faites pour moi et dont j'ai ressenti les effets...
((Oui, mes chores Soeurs, je suis heureux de vous
voir et tres heureux de voir les petites soeurs du Seminaire. Ah! le Seminaire, je 1'aime beaucoup. Vous
savez, quand on devient vieux, on apprend k aimer la
jeunesse avec plus de tendresse : le Seminaire, c'est
1'espoir de la Communaute. Avant de m'y rendre, je
vais vous donner ma b6nediction, ou plut6t celle de
saint Vincent, pour vous et pour toutes les soeurs de la
Province.
En quittant la salle de Communaute, la Mere
demande a Notre Tres Honor6 Pere s'il vent souper
maintenant ou bien visiter auparavant les soeurs du
Seminaire. II r6pond : (Oh! A tout prix! !e Seminaire d'abord!b
Son entree fut le signal pour le petit harmonium
de se mettre en jeu et d'entonner un chant de bienvenue; les ( Caps)) se grouperent en demi-cercle d'un
c6t6 de I'autel et, devant la bonte touchante de notre
venere Sup6rieur, elles se mirent A chanter de tout
coeur:
Heure a jamais fortunee
Que saluent nos cours 6mus,
Ah! Ila mesure est comblee
De nos vceux les plus ardents
C'est notre v6ndre Pere
Qui visite ses enfants.
SUnissons nos voix joyeuses
Et nos cceurs reconnaissants.

C6librons 1'heureux ivenement
Et disons: Soyez le bienvenu
Parmi nous, les petits bonnets blancs,
Pere vedner, merci! mercil
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Les sceurs reprirent leur place et I'une d'elles lut a
notre Tres Hocor6 Pere un compliment dont la Sceur
directrice lui remit une copie, accompagn6e de la traduction en francais.
Un jour plus radieux baigne notre vallie :
Des chceurs ailis, chautant notre jubilation,
S'en vont emplir les bois, loin de cette assemblde,
Et leur porter l'dcho de notre divotion.
Vous

4tes de Vincent, 6 Tres Honor6 Pere,

Le digne successeur, etc, etc...
...........................
.
.
Apres l'audition de cette lecture, M. Verdier parla
aux soeurs et son discours fat traduit par le Pere
Kelly :
%En penetrant dans votre Siminaire et en m'entendant saluer par ces strophes de bienvenue, que vous
chantez si bien en francais, j'ai etd frapp6 de l'accent
et de l'ame avec lesquels vous prononciez les paroles
et.je me suis dit que vous connaissiez toutes ma langue
maternelle. Mais i'on m'a drtrompC, c'est pourquoi je
prie M. Kelly de vous transmettre mes paroles.
(J'ai remarqu6 que dans votre beau chant vous r6p6tiez : t Merci, merci ! > vous I'avez dit deux fois; moi,
jevousle redis mille fois! Oui, je vous remercie
mille fois pour votre chaleureux accueil.
CJ'ai remarque encore dans le compliment, qu'on a
si bien lu, que vous ne trouviez pas dans les beautis
de la nature de comparaison pour exprimer votre joie
et votre bonheur de ma visite. De nouveau, je vous en
remercie mille fois! Il estjuste d'ailleurs que vous me
receviez ainsi, car tout cela s'adresse moins a ma personne qu'a notre fondateur, saint Vincent de Paul.
II me semble etre, non pas un itranger, mais un pere
qui, apres un long voyage, revient au milieu des siens.
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Je vous ch6ris avec une tendresse toute paternelle et
j'espere que vous me regarderez toujours comme votre
pere.
aJe suis heureux de voir aussi, dans les paroles de
votre compliment, que vous avez le. vritable esprit
des Filles de la Chariti, - esprit fait d'humilite,
de simplicite et de charit6. -

Dieu en soit beni! c'est

le veritable esprit de notre bienheureux Pere, saint
Vincent; et c'est dans la proportion dont vous en ferez
preuve dans la pratique de votre vie, que le nombre
des a petits Bonnets ) augmentera dans le monde
entier. Vous ftes aujourd'hui des 4,petits Bonnets,,
mais j'espere que vous serez toutes dignes de porter
et de devenir de a gros Bonnets , : vous pourrez alors
vous pr6valoir du titre d'indigne Fille de la Charit6,
Servante des Pauvres, non seulement par votre habit,
mais par l'esprit d'humilite, de simplicite et de charite comme saint Vincent. Le type de la sceur que je
desirevoir croitre en nombre a travers le globe, c'est
celle qui voit Jesus-Christ dans Ia personne des
pauvres qu'elle sert. - Je sais assez d'anglais pour
deviner que, lorsque vous me dites . aussi loin que
vous soyez •, vous voulez dire non seulement ici,
dans votre pays, mais partout oh je me trouverai;
aussi je desire que vous demandiez i Dieu que partout
oi je serai,je trouve de bonnes sceurs, fiddles i leurs
rigles et ces belles vertus d'humilit6, de simplicitt
et de charitd.
« Je suis joyeux de savoir egalement que vous ne
bonjourez pas que moi, mais aussi les pretres qui
m'accompagnent. Vous les appelez , mes honor6s confreres~), c'est juste; mais j'ajoute qu'ils sont a mes
honords et chers confreres ,. Je vous remercie en leur
nom des souhaits de bienvenue que vous leur avez
offerts.

-

439-

a Avant de quitter Paris pour entreprendre ce voyage

je suis all6 voir votre Tres Honor6e Mere et je lui ai
demande quel message, je devais apporter A ses filles
d'au dela de 1'Ocean. Elle m'a charge de vous dire
que, bien qu'elle ne vous ait jamais vues et que peutetre elle ne verra jamais qu'un petit nombre d'entre
vous, elle vous cherit tendrement chacune en particulier et s'int6resse grandement a vous toutes. - Je
viens de dire aux seurs A l'habit qu'elle leur offrait
son t6moignage affectueux; mais si elle a fait dire
cela aux , gros Bonnets ,, je puis bien vous dire qu'elle
vous envoie davantage encore, car une mere aime toujours beaucoup plus que les autres ses derniers
nes.
SCe n'est pas. tout. Avant de venir, je suis all6
auprks de la tombe de notre bien-aim6 PNre saint
Vincent afin de vous apporter ses commissions. II
m'a repondu, non pas-en parole, mais par ce suave
moyen special qu'ont les Bienheureux de nous communiquer leurs desirs. Comme nous le disons dans la
belle priere de l'office de saint Vincent, ses cendres
respirent encore le parfum de la chariti; et c'est la
commission, j'en suis sfir, qu'il d6sire que je vous
fasse. II veut que vous vous efforciez de grandir tous
les jours dans l'esprit de charit6, dans l'amour des
pauvres, de facon a voir toujours en eux notre maitre
et sauveur Jesus Christ.
( Peu apres, je me suis rendu a la tombe de votre
Mere, la bienheureuse Louise de Marillac,et je lui aidemand6 quel itait son message. On dit, comme vous
le savez, que son tombeau exhale toujours-un parfum
de violette-, symbole d'humilit6; et j'ai compris que
<c'etait la le message qu'elle d6sirait me voir vous transmettre de sa part. L'humilite ! voila ce que vous devez
mettre en pratique, car votre bienheureuse fondatrice
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et saint Vincent furent de doux rivaux dans l'acquisition de cette vertu.
(c Et maintenant, une fois encore, je vous remercie;
je vous offre non pas deux, mais mille mercis pour
votre accueil. Je sais que vos prieres m'accompagneront, non seulement ici, mais a travers l'Ocian. Vous
demanderez que partout ot mor devoir m'appellera,
Dieu me fasse trouver les a petits Bonnets n en train
de grandir en nombre en mnme temps que dans l'esprit d'humilit6, de simplicit6 et de chariti, ainsi que
dans un filial attachement a leur fondateur, saint
Vincent. »
II est impossible, a quiconque n'a pas assist6 a ce
discours de notre Tres Honore Pere, de s'en faire
une idie. De toute sa personne semblait se degager
comme dans une irradiation cet esprit dent il parlait
si 6loquemment, et qui est fait d'humilit6, de simplicit6
et de charit6; au contact de sa parole inspirie, les
coeurs les plus tiedes s'6chauffaient. Le Tres Honore
Pere conclut en donnant sa benediction et l'on se mit
en disposition d'aller souper. « II se fait tard, dit-il, et
il serait tres mal de ma part de faire faire aux « petits
Bonnets » un accroc A leurs regles des ma premiere
soiree. ,
Le lendemain matin, M. Verdier c6l1bra la messe a
cinq heures et demie et distribua de sa propre main la
sainte Communion a chacune des sceurs: en mime
temps, les 616ves du collIge et de l'Acad6mie la recevaient des mains du P. Cribbins. Ceremonie fervente,
accompagnae de chants... Les P. Mc Hale et Bayol c616braient leur messe aux autels des bas-c6tes et M. Kelly
A l'oratoire de l'infirmerie. A huit heures et demie, le
sup6rieur g6neral s'y rendit pour voir les sceurs
malades. II leur parla des sceurs de la Communaut6
a travers le monde : leurs occupations et leurs devoirs
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sont nomnbreux et varies. Chaque membre a son office
particulier fixe par Dieu pour accomplir les fonctions
de la Compagnie et pour parfaire sa sanctification personnelle. Les unes enseignent dans les &coles; d'autres
soignent les malades dans les h6pitaux; d'autres enfin
ont en partage la squffrance et doivent offrir leurs
6preuves pour le succes des ceuvres. Notre Sauveur,
dans l'euvre de notre R6demption, a endure les pires
tourments, bien que cela ne filt pas indispensable dans
son cas, mais 11 a voulu par U1 nous montrer qu'il considere la douleur comme un moyen tres efficace pour
I'accomplissement de notre grande tiche.
Le devoir des sceurs a l'infirmerie est de souffrir.
Aussi, lorsque nous supportons avec joie les douleurs,
la fatigue, etc., qui accompagnent habituellement la
maladie, rous apportons par 1A notre concours aux
grands travaux de la Compagnie. Pour bien remplir
le r6le que Dieu nous a assigne, il faut que nous J'ai-

mions. Et si notre partage est la souffrance, nous
devons aimer la souffrance, tout de meme que les
autres fonctions de la Communaut6. C'est pour nous

un pr6cieux encouragement de savoir que ce devoir de
souffrir, s'il est accompli de ia bonne maniere, attire
de grandes benedictions surla famille entiere et accroit

en m&me temps nos propres mirites personnels.
Le d6veloppement et le. succes des ceuvres de la
Communaut6 doivent quelquefois leur prosperit6 aux
prieres et aux souffrances d'une bonne soeur infirme

qui se croit inutile. Si, parfois, nous sommes tentes de
nous decourager sous le poids denos maux, levons nos
regards vers le crucifix et apprenons de Lui la valeur
de la souffrance.
Les sceurs malades ont bien raison de prier beau-

coup pour notre chore Communaute, et les superieurs
comptent sur les prieres des soeurs malades tout sp&-'
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cialement pour attirer les b6endictions de Dieu sur
leurs nombreuses et vastes entreprises.
Dans l'apres-midi, a cinq heures,notre Trbs Honor&
PNre donna une conference, A la chapelle, sur un
sujet cher A tous nos coeurs, c'est-a-dire les vertus de
nos saints Fondateurs, saint Vincent et la bienheureuse Louise de Marillac. Nous reproduisons, autant
que cela nous est possible, cette belle conference
d'apres les notes que l'on a pu prendre pendant que
parlait M. Kelly, son interprete.
'i Interroga majores tuos, considerez vos superieurs.

Telles sont les paroles que je desire soumettre A votre
meditation aujourd'hui... Les superieurs que vius avez
a regarder et dont vous devez imiter la foi ne sont
pas les sup6rieurs qui vous commandent aujourd'hui;
mais ces premiers Sup6rieurs qui ont 6t6 choisis par
le Tout-Puissant pour organiser la Compagnie; vos
superieurs A vous et A moi, nos superieurs, saint Vincent et labienheureuse Louise. Ils furent les premiers
en tete de cette cite de Dieu, appelke la petite famille
de saint Vincent. En lisant leur vie et en etudiant leurs
exemples h6roiques, nous nous sentons portes A les
imiter dans la-noblesse de leurs pensres et dans la
generosit6 qu'ils ont apportee au service de Dieu.
u Considerez les vertus qui composent la vie et I'esprit de nos sup&rieurs. II n'y a pas de vertu qu'on ne
trouve dans leur vie... L'lglise, dans ses travaux en
vue de leur canonisation, a examine scrupuleusement
que le
leurs vertus et a trouve que leur mort n'a &tW
couronnement des vertus heroiques de leur vie. Ils
possedent toutes les vertus a un degr6 hiroique, spicialement celles qui conduisent A la perfection. I1 est
permis de se demander quelle fut, pour ainsi dire, la

pierre angulaire de tout leur edifice spirituel. On
demandait a quelqu'un qui avait bien connu saint Vin-
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cent durant sa vie, quelle 6tait la vertu qu'il avait particulibrement remarquee dans notre saint fondateur.
II me semble, ripondit-il, que M. Vincent a pratique
d'abord et par-dessus tout 1'imitation de Jesus-Christ,
s'appliquant a modeler sa vie sur celle de notre Sauveur
et k en reproduire les vertus. a
a C'cst parfaitement vrai, mes cheres filles; que
n'avons-nous le loisir de parcourir la vie entiere de
saint Vincent! Nous trouverions A chaque page
quelque trait qui nous rem6morerait la vie de NotreSeigneur Jesus-Christ. Le principal effort de sa vie
fut le souci constant de conformer ses pens6es avec
celles de Notre-Seigneur. Toutes ses affections avaient
pour base celles de notre divin Sauveur; c'6tait la
source de toutes ses inspirations, de toutes ses bonnes
oeuvres; son attention et son labeur incessants 6taient
d'imiter Jesus Christ, de faqonner sa vie de sorte
qu'elle devint une parfalte reproduction de l'existence
men6e par Notre-Seigneur.
a Aussi, mes cheres flles, c'est afin que nous continuions exactement 1'oeuvre de saint Vincent que je
vous ai dit : « Consid6rez vos sup6rieurs ;. Consid6rez
et imitez la foi de notre saint fondateur : ii est mort
comme il avait v6cu. De quoi sa vie 6tait-elle faite
sinon de foi? II est mort de m6me dans la paix et
dans l'esprit de foi; depuis le d6but jusqu'A la fin de
sa vie, son unique soin fut de donner a Dieu un t6moignage de sa foi.
c Mes cheres filles, filles de saint Vincent, efforcezvous de conformer parfaitement votre vie a celle de
saint Vincent. Que l'on puisse dire de vous que toutes
les pensbes de votre esprit, toutes les affections de
votre coeur sont puisees dans l'esprit de foi, a l'imitatation de votre saint fondateur. Si quelqu'un demandait aprhs votre mort queiie etait votre vertu princi-
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pale, qu'on puisse lui r6pondre : la vertu qui la
caract6risait, celle qui frappait le plus en elle, c'6tait
son application constante a reproduire la vie de NotreSeigneur, c'est-a-dire l'imitation de l'existence terrestre de Jesus Christ.
c II convient que notre vie soit consacree a l'etude,
a l'imitation de Jesus-Christ. Vous &tes Filles de la
Charit6. Qu'est-ce que la charit ? Qu'est-ce que
l'amour? L'amour du Verbe a et6 cause que le Fils de
Dieu a voulu se rendre visible aux yeux des hommes...
L'amour a fait que le Christ s'est manifest6 lui-m&me
sous forme humaine. Vous etes Filles de la Charit6,
mais en m&me temps vous etes Filles de saint Vincent
et, en cette qualit6, vous devez, aux yeux des heretiques et des incredules, etre la vivante image des
vertus de votre vocation; vous devez etre comme une
sorte de r6incarriatiofi de l'Amour dans ce monde qui
connait peu ou point J6sus-Ch'rist.
a N'oubliez jamais que vous etes v6ritablement les
6pouses de Jesus-Christ, soit que vous ayez fait les
saints voeux, soit que vous vous y prepariez. C'est 1l
une mysterieuse union, une ineffable consolation, non
pas une union terrestre, mais une union parfaite, rien
ne venant mettre un obstacle quelconque A la perfection de cette union. Comment serez-vous unies a notre
divin Maitre? Comment pourrez-vous bien vous dire
son epouse, si vous ne conformez aux siennes toutes
vos pens6es et toutes vos actions ? Copiez votre divin
module; car ce n'est qu'a cette condition que vous,
qui vous pr6parez i devenir ses 6pouses, serez moins
indignes de Lui. Alors le jour de l'union se lvera
comme un jour de bonheur ineffable.
( On peut apporter encore bien d'autres raisons
pour vous encourager a vous livrer a l'etude des vertus
de saint Vincent, mais le temps presse. Regardpns
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maintenant la bienheureuse Louise qui poss6dait toutes
les vertus. Comme en saint Vincent, n'en examinons

qu'une seule : sa confiance en Dieu qui etait comme la
base de toutes ses actions.
6
( Quelle fut sa vie? Toute de simplicit , d'obscurit6 et d'humilit6. Personne n'a parl6 d'elle : elle
travaillait dans le silence et le mystere ; elle etait tout
entibre a ses occupations qu'elle accomplissait en
vue de Celui qu'elle aimait dans la personne des
pauvres. C'est dans la meme obscuritl qu'elle descendit dans la tombe et, durant deux cents ans, le tombeau
a sembl6 l'avoir engloutie a jamais. 11 est vrai qu'on
savait vaguement qu'une certaine dame avait aide saint
Vincent; peu de gens la connaissaient alors, bien
qu'aujourd'hui un grand nombre soit fier de son nom;
nous pouvons dire qu'elle a pratique jusque dans la
mort ses vertus favorites de simpliciti et d'obscurite.
Elle voulait etre ignor6e partout et toujours, abandonnant le succes de ses entreprises entre les mains du
Tres-Haut.
(iNous voyons dans la vie de labienheuriuse Louise
son esprit de foi; elle consid&rait saint Vincent comme
son pere et son guide. Elle avait confiance en ses
paroles; or il lui disait de voir Dieu dans les pauvres
petits enfants trouv6s, dans les desherit6s, dans les
v6l
malades, de voir la main de Dieu dans tous les
nements de la vie, agreables on non.
6
, Considerons les debuts de la Communaut ,
quelques pauvres filles des champs, c'est comme la
graine de moutarde de 11'vangile; votre venerable
Mere travaille avec elles gnetreusement dans le
silence. Et nous sommes surpris, stupifaits que Dieu
ait, dans sa sagesse, choisi de pareils instruments de
faiblesse pour 6tablir des oeuvres si merveilleuses :
-votre Communauti est r6pandue sur toute la surface
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de la terre et fait la joie de l'Eglise en mime temps
qu'elle forme la plus belle apologie de l'esprit de
saint Vincent et de la bienheureuse Louise de Marillac.

u Je termine en vous redisant : Considirez vos Superieurs. Mettez en pratique cet esprit de £oi et cette
humiliti, l'imitation de la bienheureuse Louise. Vous
avez encore ici, en ces lieux ven&r6s, une autre Mere
et protectrice, Mere Seton,qui, dans sa vie si 6difiante,
a pratiqu6 les vertus d'une veritable fille de la bienheureuse Louise et de saint Vincent. La Mere Seton
n'avait pas l'avantage d'etre une fille de la bienheureuse
Louise, elle ne portait pas votre saint habit, mais elle
etait revetue des splendides et rayonnantes vertus qui
font la vraie Fille de la Charit6. Vous vivez pres de
ses restes et, bien qu'elle ne soit pas encore glorifiCe,
la petite Maison Blanche qui renferme et garde pr6cieusement sa tombe doit etre pour vous une source
d'inspirations. Je souhaite qu'unjour, avant longtemps,
ce monument devienne un lieu de fr6quents pelerinages, et que l'endfoit oi elle a travaill et souffert
devienne un temple, rendez-vous de foules nombreuses.
Les priires de tous ses enfants doivent tendre a ce
but. Vous aurez, certes, alors trois bons guides spirituels:saint Vincent, la bienheureuse Louise et la Mere
Seton.
(c Et maintenant, en recevant ma ben6diction ou

plut6t la b6endiction de saint Vincent, rappelez-vous,
je vous prie, que je vous la donne non seulement a
vous, mais a chaque sceur en particulier et a toutes
celles de vos maisons, en demandant au Tout-Puissant
qu'il daigne faire revivre en vous l'esprit de Foi et
de Charit6 si remarquable dans la vie de vos saints
Fondateurs.
(t

Benedictio, etc. ,
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Le lendemain matin, la messe fut encore c6lebr6e

par notre Trbs Honor6 Pere, qui, a cette occasion,
voalut bien, avec sa bonti et sa condescendance habituelles, distribuer personnellement la sainte Communion non seulement aux sceurs, mais encore aux 61ves
en grand nombre, heureuses d'une telle faveur. Toutefois la tristesse de la s6paration se faisait dejA sentir,
car M. le Superieur g6n6ral devait nous quitter dans
le cours de la matinee.
Il 6tait pres de onze heures quand nos visiteurs
entrerent au S6minaire pour faire leurs adieux aux
a petits Bonnets n. II efit &t impossible de pr.voir que
l'on pft 6prouver un si profond sentiment de deuil
personnel apres de si courtes relations; pourtant, chacane ressentait un r6el chagrin en apprenant qu'elle
voyait notre Tres Honor6 Pere peut-4tre pour la dernitre fois. II parut partager cette 6motion qui transpirait dans ses dernieres paroles, conques a peu pres
dans les termes suivants :
wJe souhaite que. vous ayez toutes 6te aussi heureuses que. moi durant cette visite. Je suis rest6 deux
jours au milieu de vons et ii me semble que je viens
seulement d'arriver : le temps a pass6 si vite et si
agr6ablement! Je sais que vous avez etk contentes
aassi, mais je crois que je l'ai 6tc encore bien.davantage, c'est comme un avant-gofit du bonheur du ciel
que je viens d'6prouver sur la terre.
* Et maintenant, quelles nouvelles voulez-vous que
jedonne aux c petits Bonnets , de France? (Alors, les
sceurs du S6minaire lui dirent de leur exprimer leurs
sentiments d'affection fraternelle.) Je le leur dirai et
j'ajouterai que, bien que vous soyez moins nombreuses
qu'elles, vous etes trbs pieuses et tres ferventes. Oui,
j'ai remarqu6 que vous 6tiez tres ferventes, toujours
dociles et bien oblissantes a votre bonne soeur direc-
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trice; d'ailleurs, le contraire est impossible avec une si
extellente maitresse et a si bonne 6cole! Vous &tes
obeissantes et dociles aujourd'hui A votre bonne sceur
directrice et j'espere que, lorsque vous recevrez la cornette, vous demeurerez toujours aussi obeissantes et
aussi dociles A votre bonne sceur visitatrice et a votre
pere directeur, pretes a vous soumettre en tout et a"
aller partout ou ils voudront vous envoyer- meme en
Chine I
, Quand vous deviendrez, je ne dis pas vieilles (car
vous savez qu'on ne devient pas vieux en communaute,
on devient seulement moins jeune), donc, quand vous
serez avanc6es en ige, pour ainsi dire, quand vous
serez moins jeunes, vous parlerez aux nouvelles soeurs
de l'heureux temps que vous avez passe au s6minaire
quand le Sup6rieur g6enral vous a rendu visite.
a Maintenant que nous avons fait connaissance
mutuellement, nous sommes lies par des liens plus
itroits, et je sais qu'en n'importe quelle contr6e oi
mon devoir m'appellera, vos priires me suivront et
m'aideront a diriger avec sagesse la grande barque de
saint Vincent, qui m'est confi6e.
I Il y a encore une chose que vous, les c petits Bonnets ,, vous devez faire : c'est d'obtenir la beatification de votre Mere Seton. Je vous promets de revenir
alors pour la c6ermonie. Donc, si vous d6sirez mon
retour, cela ne tient qu'a vous - c'est A vous, comme
vous diriez, de faire vite - car je deviens moins jeune,
j'avance en age, et si vous attendez trop longtemps, je
ne vaudrai pas la travers6e! Mais si vous l'obtenez

bient6t, je reviendrai pour les fetes et j'emmenerai
votre Tris Honoree Mere avec moi!
, C'est toujours un peu triste, un d6part; mais,je le
sais, le bonheur que nous avons eprouvA se prolongera
au ciel, oh il n'y aura jamais ni tristesse, ni s6paration.
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Aussi je nevous dis pas ( adieu n, mais 4 Au revoir! »
Notre Tres Honore Pere donna ensuite sa benediction aux (t Bonnets ,; apres quoi, la Sceur directrice
exprima les remerciements du seminaire pour la
relique de la bienheureuse Louise qu'il leur avait
donn6e. II fut tres heureux d'apprendre que c'ktait la
plus belle du S6minaire. Chacune des seurs recut
alors une image de la chapelle de la Midaille miraculeuse des mains de notre bien-aimi Superieur g6n&ral.
De li, on passa a la salle de communaut6 ou les
sceurs 6taient deji r6unies. Notre Tres Honor6 Pire
-prit place sur l'estrade, nous saluant de nouveau avec
ce sourire qui inspire a la fois confiance et respect. I1
commenaa ensuite a nous parler de son prochain d6part
de la a Vall6e D.
a Le moment est venu, dit-il, oi nous devons nous
dire mutuellement adieu on bien au.revoir, selon le
bon plaisir divin. Je vais vous r6peter ce que j'ai dit
aux seurs du S6minaire : si vos priires sont assez ferventes pour obtenir a bref d6lai la b6atification de
Mere Seton, je reviendrai m'associer a vos fetes.
cCMes chores Filles, il y a deux manieres de se
saluer en francais lorsqu'on va se s6parer : ( Adieu n
en un seul mot, qui equivaut a good bye, et puis (c
Dieu n en deux mots, qui veut dire a vers Dieu, en
Dieu n. II me plait de vous dire (Ci Dieu ), to God,
jusqu'& notre prochaine reunion dans cette meme
salle.
, I1y a encore une autre maniere de nous revoir, c'est
par un 6change de prieres dans le coeur et aux pieds
de notre divin Maitre. Soyez bien persuad6es que je
prierai pour vous et je sais que vous me le rendrez.
Vos prieres pourront etre plus ferventes que les
miennes, mais, pourtant, j'ajouterai que, bien que plus
ferventes, elles ne seront pas plus fr6quentes. Je vous

x5
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laisse entre les mains de Dieu avec la ferme confiance
que nous nous rencontrerons souvent dans le Coeur de
notre divin Maitre, ce qui sera une grande consolation
pour vous et pour moi.
, I1 existe, enfin, un dernier lieu de reunion et c'est
le ciel. L'lcriture nous dit que, dans la maison du Pere,
il y a beaucoup de demeures preparees pour ceux qui
l'aiment. Dans cette Maison centrale du ciel, si je
puis m'exprimer ainsi, il y a une place riservee pour
les fils et les filles de saint Vincent. Combien y
aura-t-il de missionnaires? Je ne sais. Combien de milliers de sceurs? Je ne le sais pas davantage. Mais ce
dont je suis certain, c'est qu'il y a l~ de nombreux
enfants de saint Vincent, qui y .-itourent leur Pere.
C'est 1I que je vous donne rendez vous.
( Mais, mes chores Filles, bien que je vous donne
rendez-vous au ciel, aux pieds de saint Vincent, n6anmoins, je dois ajouter : ne soyez pas trop pressies! Le
temps est court, l'eterniti est longue; tant que vous
6tes ici-bas, vous travaillez i amasser des trisors aux
pieds du Pere. Avant de prendre place aupres de son
tr6ne, il faudra rbpondre A certaines questions :
a Ltes-vous v6ritablement mres enfants? ites-vous
vraiment mes filles? Avez-vous bien ex6cute les oeuvres
qui vous ont et6 confiees? Avez-vous suivi les principes de votre bon PAre? Aimiez-vous les pauvres,
avez.vous travaill6 a la sueur de votre front et aux
depens de-vos bras pour les pauvres? Vous &tes-vous
efforc6eslde vous rendre moins indignes d'6crire, de
signer : ulIndignes Filles de la Charit6, Servantes des
pauvres'malades?) Si nous pouvons r6pondre, malgr6
nos faiblesses, que nous avons suivi les rbgles de saint
Vincent, alors il nous dira : ( Venez, possedez ]a
demeure qui vous a ete pr6paree ), etc.
Apres avoir distribuk des images comme au Semi-
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naire, notre Tres Honor6 Pere voulut porter lui-meme
i l'infirmerie celles qu'il destinait a deux malades. Les
sceurs furent profondement touch6es de cette marque
de bont6 de sa part.
On decida de grouper toute la maison devant la
porte d'entrxe pour honorer d'un dernier hommage de son d6part... Le
respect notre Trbs Honore Perec
soleil se mit de la partie et illumina cette scene de ses
plus doux rayons, pour la premiere fois depuis l'arrivie de M. Verdier : celui-ci eut enfin le plaisir de
contempler la belle vall6e de Saint-Joseph dans tout
son 6clat. Encore un signe de Ia main, des sourires,
derniers mots d'adieu et les automobiles emportent nos
visiteurs iori des veux, mais non des cceurs.
Ces deux journees d'indescriptible bonheur, du plaisir le plus doux, avaient pass6 avec la rapiditi de
1'clair; mais elles feront epoque dans nos annales oih
elles resteront pour toujours inscrites en lettres d'or.
Oui, les fruits de la visite de notre Tres Honor6 Phre
demeurent et demeureront Ajamais dans notre maison
de Saint-Joseph...
Ecole Sainte-Euplimie, Emmitsburg, Maryland.
Depuis l'arrivee di TrBs Honor6 P&re, dans la
matin6e du 9 octobre, la petite communaute de SainteEuph6mie attendait avec une febrile impatience l'honneur d'une visite de sa part. Les enfants de l'6cole
itaient egalement sur le qui-vive et pr6paraient un programme tres simple, mais appropri6 a cette r6ception.
. Le jour si-longtemps attendu arriva enfin. Le soleil
6clatant d'une propice matinee d'octobre inondait la
vallee, colorant les montagnes avoisinantes de toute
l'opulence. de sa richesse automnale, symbolisant a sa
maniere le chaud enthousiasme et I'amour filial ainsi
que la f6licit6 qui d6bordait du coeur des Filles de saint
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Vincent. Un peu apres huit heures, dans la matinee
du II octobre, un message t6l6phonique, provenant de
la Maison centrale, nous informait que le Sup6rieur
g6naral serait chez nous dans quelques minutes. En
effet, bient6t nous vimes arriver le Tres Honore Pere
accompagn6 de son secretaire, le Rev. J. W. Kelly,
du T. Rdv. P. Mc Hale, du Rev. Bayol, de Shanghai,
procureur de 27 vicariats en Chine et dont II sont
confi6s aux Pretres de la Mission, de notre directeur,
le T. Rev. J. P. Cribbins, et de notre pasteur, le
Rev. J. C. Hayden. Tous se dirigent imm6diatement
vers la chapelle , pour saluer, selon la remarque de
notre Trbs Honor6 Pere, le. bon Dieu ). Quelques
minutes d'adoration devant le Saint Sacrement et tout
le monde se rend ensemble a la salle de communauti
oil M. le Superieur g6neral donne sa benediction aux
scurs.
Avec tout l'interet que porte un bon pere a ses

enfants, il s'enquiert de nos ceuvres, du nombre,
d'616ves, etc. II exprime -ressentir un plaisir tout particulier i la nouvelle que nous avons aussi une classe
pour ( les enfants de couleur ,. II promet d'aller voir
les 6elves; mais, en attendant, il nous distribue des
images au dos desquelles il consent t. mettre sa signature autographe. Touchante condescendance... et pr6cieux souvenir... Mais le temps presse : on groupe les

enfants, ils lisent leur compliment, le TrIs Honor&
Pere les remercie, leur donne sa b6n6diction, ils
entonnent le chant i la Bannikre itoile et applau-

dissent M. le Superieur g6neral quand il leur accorde
un c jour de cong6.

'

Maison de retraite Mount Hope, Baltimore, Maryland.
Notre-Dame du Rosaire nous a gratifibes d'une
faveur exceptionnelle, car c'est le jour de sa f&te que
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nous e6mes le privilege de saluer le successeur de
notre saint Fondateur, dans la personne du T. R6v.
Francois Verdier.
Le samedi aprbs-midi, le bruit courut dans la maison que les seurs se rassemblaient dans le corridor
d'entre : ilest environ six heures; tout le monde s'empresse. Les soeurssont align6es jusque sur les marches
du perron tandis que le petit groupe des postulantes
se tient plus bas. Attente anxieuse. Enfin, une (<PierceArrow » arrive portant nos distingu6s visiteurs... 1ls
sont recus par notre aum6nier, le P. Elder et les
sceurs. Le Superieur g6enral s'arrkte dans le vestibule,
donne sa b6endiction et s'ecrie : < Comme c'est beau!
Comme c'est beau! C'est comme la Maison-Mere! ,
Visite a la chapelle tout illuminee, coup d'ceil aux
fresques artistiques et aux tableaux varies, entre autres
a ceux de la bienheureuse Louise et des martyres
d'Arras... Reunion a la salle de communaut6 : le Tres
Honor6 Pere dit quelques mots, traduits aussit6t par
le P. Kelly : < Combien y a t-il de sceurs?... Combien
de malades ?..., Le Tres Honor6 Pere nous dit qu'il
offrira le saint sacrifice de la messe le lendemain a
l'h6pital Sainte-Agnes et exprime 'espoir d'y rencontrer quelques-unes d'entre nous. Puis il nous quitte
apres avoir distribu6 des images, tout en parlant de
sceurs volontaires pour la Chine, dont on s'enquiert de
I'age.
Voici le r6sume de la conference donnee par Notre
Tres Honore Pere a la maison de retraite du Mont-del'Esperance, a 6 h. 20, le soir du 1 octobre 1922 :
MES TRES CHtRES SCEURS,

Comme vos penibles occupations ne vous ont pas
permis d'assister a la conference de l'h6pital, je saisis
l'occasion pour vous adresser quelques mots. Je suis
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heureux de rendre ce ti~moignage que j'ai rencontri
au Mount Hope des saeurs remplies de foi, de simplicit6, d'humiliti, d'amour du devoir et de l'esprit de
leur itat.
(II rappelle ensuite qu'il a pri6 pour elles; a ia chapelle de la Maison-Mere, a Paris, la Vierge Immaculie
et la bienheureuse Louise; il y retournera pour porter
leurs t6moignages d'affection. Puis il continue) :
De votre travail ici, je puis bien dire quq c'est un
des plus difficiles et des plus d6licats parmi tous ceux
qui sont confi~s h la Communaut6. Vous savez combien
il 4tait cher au coeur de saint Vincent qui aimait a rappeler l'exemple de Notre-Seigneur, se plaisant a passer
parmi les homm'es comme un etre d6nue de raison.
Rappelez-vous la nuit-oii il fut train6 au palais d'H6rode: Jesus y fut le jouet d'une grossiere soldatesque:
<( C'est un roi! s'6criaient les soudards, on peut bien
le couronner! , et ils lui enfoncerent sur la tete un
diademe d'6pines. I Mais un roi doit avoir un manteau! , et ils le revetent d'un lambeau de pourpre.
t De plus, un roi doit porter un sceptre! » et ils lui
mettent en mains un roseau. Ce n'est pas tout: <,Un
roi doit etre ven6re! ) et ils lui crachent au visage...
C'est ainsi qu'il voulut prendre sur Lui toutes nos
infirmitbs. Ayez sans cesse devant les yeux votre mod&le, saint Vincent, dans sa conduite enversles insens6s
de Saint-Lazare: avec quelle bont6 il leur parlait,avec
quelle patience il pourvoyait a toutes leurs exigences!
Les soeurs des classes ont plus de consolation...
Celles qui dirigent les associations des -Enfants de
Marie egalement...
Votre travail au contraire, mes chores Soeurs,
r6pugne davantage a la nature, il est plus ingrat,
raison de plus de vous appuyer uniquement sur les
6paules de Notre-Seigneur. L'esprit de foi qui ani-
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mait saint Vincent vous est indispensable; regardez
sans cesse Jesus. De tous !es malades, ceux de l'esprit
sont ceux qui ont le plus besoin de compassion.
N'ayant pas a escompter de r6compense sur cette
terre, songez combien grande sera celle qui vous est
reservie dans 1'eternite. Je vous souhaite de tout
coeur et je vais vous donner, non pas ma benediction,
mais celle de votre Pere saint Vincent. Benedictio...
Ensuite necre Tres Honor6 Pere, dans sa grande
bont6, informa les soeurs que ( le lendemain il c 6 16brerait la messe de saint Vincent pour toutes les
seeurs de la Communaute, pour les sceurs-de la Province, sp6cialement pour la maison et pour chacune
des seurs en particulier. Offrez aussi, ajouta-t-il,

votre sainte communion a ces intentions ,.
C'est ce qui eut lieu, et apres, tout le monde se
riunit a la salle de communaute pour 6couter les
dernieres paroles d'adieu de notre Tres Honore Pere
qui dit : ( Je tiens a vous exprimer combien j'ai-it

consols de tout ce que j'ai vu chez les Filles de la
Charitk en Amerique. A votre Maison Centrale, elles
ont un grand esprit de foi et les seurs du S6minaire
sont ferventes, quoiqu'qlles soient encore peu nombreuses; j'y ai vu aussi un college splendide. Vous
avez bien raison d'etre fibres de votre Maison Centrale
et de 1'aimer. Et maintqnant je dois vous dire adieu,
j'espere que ce n'est que pour un temps. Apres mon
voyage a Saint-Louis, jE ferai mon possible-pour vous
revoir. Je vous remercie tres sincerement en attendant
et je vous souhaite toutes sortes de prosperites et de
b6nedictions. n
Benediction et, a deux reprises, Good Bye! puis
nous regardons 1'auto s'l6oigner jusqu'g ce que nous
la perdions de vue.
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M. le Sup6rieur g6enral a visits tous nos 6tablissements de Philadelphie, de Baltimore, de Washington,
de Buffalo, de D6troit, de Troy, d'Albany, de Boston
et de Bridgeport. Le temps ne lui permit pas d'etendre
son excursion vers le sud, au grand regret de nos
soeurs de Virginie, de la Caroline Nord et de la
Floride; n6anmoins toutes les Sceurs servantes rencontrerent notre Tres HonorFPere en se rendant dans
la maison la plus voisine lors de son passage. Pour
lui, il donna une conference dans chaque ville, de
preference dans la maison la plus importante comme
plus a meme de recevoir un grand nombre de sceurs.
Celles qui assisterent a ces entretiens ne savent
comment en exprimer leur gratitude. c Nos soeurs en
furent enchantees outre mesure, 6crit une soeur servante; elles furent 6galement profondement impressionnies de la bienveillance et de la bont6 de notre
Tres Honore Pere. Ce fut certes une grande gr&ce de
voir et d'entendre le successeur de notre bienheureux
P&re, saint Vincent, et de recevoir la sainte Communion de ses mains v6nkrbes. II est juste de penser que
sa presence aura attire les beindictions de Dieu sur
notre maison. Je souhaite et je demande que nous
soyons de plus en plus pen6tr6es de l'esprit de notre
bienheureux Pere, aimant ce qu'il a aim6 et mettant
en pratique ce qu'il a pratique. )
Dipart des premieres seurs

four la Chine

Un autre v&6nement suivit la visite de notre Tres
Honor6 Pere: ce fut le depart de nos sceurs pour les
missions lointaines. Le i" novembre, sons le patronage d e tous les Saints et avec l'6cho des beatitudes
de la 4messe du matin r6sonnant encore A ieurs oreilles,
trois Filles de la Charit6 faisaient leurs adieux ,
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Emmitsburg et commencaient leur voyage vers la terre
de Chine. Les sceurs d6sign6es pour cette nouvelle
mission 6taient : sceur Emilie Kolb, sceur Eug6nie
Beggs, soeur Louise Cush.
Le Trbs R6virend Pere J. Cribbins, directeur, et
sceur Bernard Orndorff, tr6soriere, accompagnbrent le
petit-groupe jusqu'a Baltimore oiu l'on passa quelques
heures A l'ecole industrielle de Saint-Joseph. Dans la
soir6e, un grand nombre de sceurs des diverses maisons de la ville vinrent faire leurs adieux A nos chores
voyageuses. II en vint m6me de Washington, de
l'ecole professionnelle de Sainte-Rose, oiu sceur Cush
avait 6t6 plac6e.
Aprbs la b6n6diction du Saint Sacrement et le
souper qui eut lieu a 1'heure habituelle, on eut le
temps de passer quelques minutes en r6cr6ation; puis
a sept heures et quart, nos soeurs nous quittaient pour
gagner la station de 1'Union oi elles devaient prendre
le train de nuit pour Chicago. La Soeur tr6soribre
6tait avec elles.
Le lendemain, elles 6crivaient de Chicago : a Nous
allons partir pour la Californie. Nous sommes arriv6es
vers quinze heures et demie, les soeurs nous attendaient a la gare et nous avons soupe i l'h6pital SaintJoseph apres le Rosaire et la B6n6diction. Nous nous
portons toutes tres bien, dernier adieu! ) L'une d'elles
raconte ainsi le trajet de Chicago a San Francisco;
elle 6crivait le 6 novembre,de l'h6pital de Notre-Dame
du Bon-Secours :
a Bonjour, ma chore Sceur, a vous et a toute la maisonn6e du Vallon. Enfin, nous voilI arriv6es au terme
de notre randonnee a travers les Etats-Unis : nous
sommes confortablement installees dans cette merveilleuse Californie.
i Quand noustraversions le Wyoming et la Nebraska,
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nous avons essuye une 6norme templte de neige, de
longs et 6pais glacons pendaient des toits. Nous avons
6prouv6 bien des changements de temps durant notre
voyage. De Baltimore a Chicago et meme le lendemain, on se serait cru en 6t6, si bien que nous avons
demand6 qu'on laissit ouverte la glace du salon.
Mais ensuite, nous avons eu l'hiver et, pour comble,
une espece de nuage opaque dfi L la fumee des pipes.
Quelques voyageurs s'en plaignirent; pour nous, nous
fimes semblant de rien. Finalement, en approchant de
la Californie, on aurait pu penser que c'6tait le debut
du printemps -- magnifiques palmiers, fleurs en pleine
6closion, ici et la troupeaux de moutons et de bceufs,
t:iel d'un bleu limpide, tout ce qu'il faut pour mettre
les coeurs tout a la joie - et pourtant on nous a dit
que c'6tait 1H 1'hiver pour San Francisco!
Nous atteignions Oakland vers deux heures du
N
soir et nous attendions le bac, cuand, a notre grande
surprise, nous vimes deux soeurs s'avancer vers nous.
Quel bonheur de revoir les cheres cornettes! Comment
vous remercier de votre maternelle tendresse et de
votre sage prevoyance ? Que Dieu vous le rende! Tout
le monde est excessivement aimable pour nous, nous
sommes gaites partout; c'est ce qui me remplit de
confusion et je m'humilie devant Dieu a la pens6e que
c'est mon n6ant et mon indignit6 qu'il a daign6 choisir
pour &trel'objet de tant de condescendance et d'attentions de la part de nos soeurs dans les diverses
contr6es des ttats-Unis. Qu'il est consolant de penser
que partout ou nous allons, que ce soit pres ou loin,
nos sceurs sont toujours les mnmes; nous nous sentons
toujours chez nous. Dieu en soit b&ni!
« Nous gagnons l'h6pital vers trois heures; un
succulent diner chaud nous y attendait. Oh! le plaisir
des soeurs A nous voir, - et l'avidit6 de chacune
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d'elles pour entendre les nouvelles de notre parcours,
de notre Mere et de la chere maison de Saint-Joseph !
Que de questions!... Soeur ZoA ne reviendra pas de
Saint-Louis avant mercredi matin, c'est Sceur Dolores
Carlos qui la remplace : ele est la bonte mime...
Plusieurs sceurs des autres maisons sont venues nous
voir et nous ont invitees a leur rendre visite, puisque
nous devons rester ici jusqu'i mercredi soir. Nous ne
pouvons sortir aujourd'hui, il pleut a verse, c'est ce
qu'on appelle une v6ritable journ6e d'hiver. Nous
avons eu la grande consolation d'entendre deux messes
le
It
ce matin. Le P. Bayol cel6bra la premiere
meditanotre
pendant
la
sienne
dit
J.,
S.
P. G!eeson,
tion. Sceur Agathe nous a fait visiter 1'6tablissement
dans la matinee; c'est assuremeht un magnifique
b6pital.
c Le Pere Bayol 6tait tout au plaisir de nous voir;
il s'enquit de ce qui concerne Saint-Joseph, puis ii
nous a parl6 des dispositions prises pour le reste de
notre voyage. Nous partons le mercredi a seize heures,
notre compartiment est le 41 A; arriv6e a Seattle-le
vendredi matin, descente chez les Soeurs de Charit6
de la Providence pour la nuit, et alors embarquement
samedi matin. Nous cCClbrerons la fite du bienheureux Perboyre ici et c'est le Pere Bayol qui nous dira
la messe.
it Toutes les sceurs regrettent beaucoup que nous ne
nous soyons pas arr&t6es a Marillac. C'efit kt6 un grand
plaisir pour nous, je suis sure, surtout pour moi,
puisque cela m'aurait fourni l'occasion de voir ma
chere Soeur Directrice ; mais nous avons offert ce
sacrifice en reconnaissance pour les graces que Dieu
nous a donn6es jusqu'ici... n
Le vendredi, la soeur crivait :
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H6pital de la Providence, Seattle, xo novembre

r922.

MA CHERE MERE,

La grdce de Notre-Seigneursoil loujours avec nous!
Reprisentez-vous la chose : vos trois petites voyageuses dans le nord-ouest des Etats-Unis et traitees
comme des reines.
Nous sommes arrivees a Seattle a six beures et
demie, ce matin; dl6ivrance des bagages, mont6e en
taxi et, quelques minutesapris, nous etions a l'h6pital.
L'ddifice est splendide et les parterres bien joliment
traces. La superieure nous reooit a l'entr6e et nous
souhaite le plus cordial bonjour. Apres nous avoir
indique notre chambre, une sceur nous mine a la
chapelle. Nous assistons a la messe du Pire Bayol
et nous y recevons la sainte Communion, douce consolation, certes, surtout apres avoir etd priv6es de ce
secours spirituel. Nous entendons une seconde messe,
puis nous allons d6jeuner. La chapelle est tris belle :
d'un c6t6 du maitre-autel, se trouve une grande statue
de Notre-Dame de la M6daille Miraculeuse; et l'un
des petits autels est d6di6 a saint Vincent, dont les
soeurs d'ici se r6clament comme de leur fondateur.
Cela nous fait croire que nous sommes chez nous.
Apres la messe, nous avons rencontr6 une sceur
de Maryknoll ; il parait qu'il y en a trois qui se
forment ici avant de se rendre en Chine : l'une est a
la pharmacie, I'autre a la ch'irurgie et la troisi-me a
l'6cole normale. C'est celle-ci que nous avons rencontr6e; elle parait tres heureuse de nous voir, car elle
aime beaucoupi notre costume. Elle vint nous faire
une courte visite dans notre salle et alors je remarquai
qu'elld portait une grande Medaille miraculeuse,
retenue a son cou.par une chaine d'argent. Je lui en
fis la remarque et elle me dit : ( Oh ! mais elle fait
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partie de notre habit et toutes les seurs de Maryknoll
en oat une. » Elle d6sire s'embarquer avec nous.
Laissez-moi maintenant vous raconter une jolie
chose. Apres la messe, la soeur nous dit qu'elle avait
requ deux t6elgrammes : 'un qui lui est adresse par
la seur Zo6 et qui lui annoncait notre arriv6e; I'autre
est pour nous. Grande 6tait notre joie, mais elle
diborda quand nous vimes la signature. Ce t6l6gramme
venait de l'6cole professionnelle de Sainte-Rose,
Washington, D. C. ; il 6tait conqu en ces termes :
SA ma sceur ]milie Kolb, aux Filles de la Charit6.
o Souhaitons a vous et a vos compagnes, premieres
missionnaires de Chine, que Dieu protege et b6nisse
la fin de votre voyage.
a F. VERDIER. D
Mais la sceur sup6rieure vint nous chercher pour
nous faire voir la maison. Certes, voil un h6pital
vraiment bien mont6, muni des derniers perfectionnements modernes. Nous sommes dans la soiree, nous
allons sortir avec la superieure pour voir une partie
de la ville. C'est tres elev6 ici. Nous jouissons d'une
veritable journee d'6t6, la fenetre ouverte, par ohu le
soleil entre i flots.
Les sceurs de Maryknoll possedent une garderie
pris de I'h6pital et nous ont invitees a aller les voir.
Nous sommes de veritables betes curieuses pour les
gens d'ici.
Les sceurs de charitA de la Providence nous disent

qu'elles ont nos rggles ainsi que les Conferences de
saint Vincent. Je pense qu'& un moment donne, elles
voulaient se joindre

a notre Communaut6. L'une

d'elles parait s'interesser beaucoup A la vie de la
bienheureuse Louise. Ma Mere, voudriez-vous lui
envoyer quelque chose a ce sujet, ainsi que sur nos

quatre sceurs martyres ? Je sais qu'elle (et en rialit6
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toutes les autres aussi) s'interesserait beaucoup a ceslectures; je vous donnerai leur adresse. La seur nous
dit qu'elle a cherche partout une biographie en
francais de notre bienheureuse Mere, mais sans
succes. Les soeurs sont tres bonnes pour nous et nous
offrent du linge dans Ie cas oi nous en aurions
besoin... Elles aiment notre communaute. Nous nous
sommes bien amus6es dans notre visite aux sceurs de
Maryknoll.
Nous quitterons 1'h6pital demain, samedi, a neuf
heures du matin, et en route h onze heures. Que Dieu
nous protege ! Le Pere Bayol nous dira la messe le
plus souvent possible...
Sceur E...
Un mot

a bord du:
President Jackson, i novembre 1922.

Nous approchons de Vancouver; aussi, nous saisis-

sons l'occasion de vous icrire quelques lignes pour
vous informer que tout va bien. Deux sceurs de
Maryknoll et deux de leurs postulantes, Japonaises,
sont venues assister a notre embarquement et ont
voulu venir avec nous.
Je vous 6cris sur le pont; nous jetons un dernier
regard d'adieu a nos bons vieux Etats-Unis, tandis
que le navire s'6branle. Priez pour nous, chere MereVOS VOYAGEUSES.

Germantown, P. A.
Dipart de Missionnaires pour la Chine.
Le dimanch'e soir, 12 novembre, la communaut6 de
Germantown se rdunissait pour faire ses adieux .

deux confreres sur le point de partir pour leurs
nouvelles occupationssur la terre de Chine.- Le Pere
Moehringer et M. Porter sont les heureux elus design6s pour lutter c6te a c6te avec les Lazaristes ameri-

- 463 <ains dej i l1'oeuvre lt-bas, La bibliotheque du seminaire avait 6t6 transform6e en une vraie feerie orientale pour la circonstance. Des lampions et des banderoles multicolores, de r6jouissants caracteres chinois
et de curieuses bannieres donnaient un air d'authentique Far East a notre plate et prosaique MaisonMere.
Les fetes du matins'ouvrirent, avec ungoitt select*,
par l'orchestre des s6minaristes. Puis vint le compliment lu par un 6tudiant qui exprimait les sentiments
<t les souhaits de toute la Communauti a l',gard des
partants... Sur l'invitation de M. le Sup6rieur, le Pbre
Moehringer prit la parole et rappela qu'il avait, lui
aussi, lu un discours pr6c6demment, en semblable
circonstance; il fit remarquer la vogue croissante pour
les missions de Chine, et se recommanda aux prieres
de tous pour le succks et la perseverance de son
entreprise. M. Porter se fit 1'6cho des m&mes
pens6es...
Le sup6rieur exprima son espoir de voir le petit
courant, parti de Germantown sous de si heureux
auspices, s'6tendre en largeur et en profondeur. II
attira I'attention sur I'extraordinaire privilege que
nous avions de posseder a cette occasion notre Tres
Honor6 Pere, sur qui repose la responsabilitA de toutes
les missions, le Tres Rev. Pere Mc Hale, troisi6me
assistant de la Congregation, q-i, depuis deux ans,
s'occupe des int6rts de notre province, et le Trbs .
R6v6rend Pere Maune, visiteur de la province orientale des etats-Unis, qui a 6et le premier a promouvoir l'ceuvre de Chine.
Le Pere Maune parla du bel exemple de d6tachement donn6 par ceux qui vent nous quitter, soulignant la joyeuse acceptation du Pere Moehringer a
son nouvel appel. II r6v6la aussi que, lors du d6part
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du premier groupe, M. Porter avait offert de payer
lui-m6me son voyage, si seulement on lui accordait
d'aller en Orient. Le Pere Mc Hale montra que c'6tait
bien lI le propre de l'esprit americain et d6crivit la
frequence des departs a Paris pour les differents pays
de missions.
Profond6ment impressionn6 par l'honorable pr&sence de notre Tres HonorC Pere, chacun 6couta de
tout son ceur les iloquentes paroles qu'il voulut bien
nous adresser. II nous dit que les missionnaires qui
.taient sur le point de nous quitter s'en allaient comme
de doux et angeliques messagers a la conquete des
.mes a Jesus-Christ, dans l'esprit de saint Vincent.
Puis, se tournant vers les autres confreres, il rappela
que le sang des martyrs n'est pas l'unique semence
de 1'Eglise; mais ceux qui travaillent dans leur propre
pays peuvent aussi par les fatigues et les sueurs de
leur zble amasser un poids 6ternel de gloire.
La soir6e se cl6tura par sa b6endiction paternelle

et nos freres partaient des le lendemain matin. Nos
pribres les accompagnent dans leur long voyage
jusqu'I San Francisco, qu'ils quitteront le 20 novembre; elles les accompagneront jusque sur le nouveau terrain qu'ils vont cultiver; puisse-t-il les trouver
prets a r&colter des millions d'ames dans la vigne du

Seignehr i
Messe solennelle de Requiem
a 1'glise de l'Immacul6e-Conception de Baltimore
pour le repos de l'~me du R6evrend Barthilemy Randolph, C. M., mort en Chine, le 3 septembre 1922.
(Article de la The Baltimore Catholic Review, du
IS novembre 1922.)
C'est l'histoire d'un enfant dont les qualites intellectuelles faisaient 1'admiration de tous ses condisciples et dont la surnaturelle humilit6 et -'amour de
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Dieu inspira la vocation. II fut pretre : il enseigna
aux autres i devenir les ambassadeurs .du Christ et
termina sa propre carrire au service du Maitre sur une
plage etrangere, loin de son pays natal, Baltimore, et
loin des siens, au milieu d'un peuple dont il ignorait
la langue; telle fut 'histoire qui nous a •6t relatee,
vendredi dernier,h 1'6glise de l'Immaculee-Conception,
par le Rev6rend Joseph A. Cunnane, cure de SaintAndre, a la tnesse solennelle de Requiem, offerte pour
le repos de l'ame du R6v6rend Barthelemy Randolph,
C. M. C'6tait un enfant de la paroisse de l'Immacul6eConception : 'histoire de sa vie et de sa mort est
digne d'occuper une place d'honneur dans chaque
bibliothbque catholique, dans chaque 6cole catholique, dans chaque maison catholique. Mgr l'archeveque Curley,retenu au loin'par les ordinations,s'etait
fait excuser et representer. On remarquait un grand
nombre de pretres de la Mission et d'eccl6siastiques
amis du missionnaire defunt, beaucoup de Filles de
la Chariti Le Pere Cunnane prit pour texte de son
discours les paroles de saint Matthieu : c Si quelqu'un
veut venir apres moi,qu'il se renonce lui-meme, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive... (XVI, 24-25) et il
montra que la vertu caracteristique du Pere Randolph
fut le d6tachement de toutes les choses de la terre...

PROVINCE OCCIDENTALE
(Extrait de The Vincentian Weekly de Chicago,
num6ro du 22 octobre 1922.).
L'6glise Saint-Vincent et l'Universit6 de Paul ont
eu l'insigne honneur de recevoir la. visite d'un personnage distingu6 et de sa suite. L'illustre visiteur
n'6tait autre que le Tres Honor6 Pere Francois Ver-
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dier, C. M., superieur general de la double famillede
saint ".=-ent de Paul ripandue dans le monde entier,
les pr&tres de la Congregation de la Mission et les
Filles de la Charite. Jamais dans l'histoire on avait
vu un pareil 6vnement.
Imaginez-vous quelle impression aurait produite
une d6marche du Saint-Pere le Pape Pie XI venant
voir ses enfants, les -catholiques d'Am6rique. Telle
fut, bien qu'a un moindre degre, celle qui naquit
dans les cceurs des fils et des filles de saint Vincent
lorsqu'ils apercurent leur Tres Honore Pere la plupart
pour !a premiere fois et qu'ils jouirent de sa premiere
visite.
Nos voyageurs avaient quitt6 Le Havre, a bord du
transatlantique a Ville de Paris o, le 25 du mois
dernier et avaient d6barqu6 a New-York aprbs un
petit grain, le iz octobre. Apres quelques jours
employes Avisiter les pr&tres et les sceurs de Brooklyn,
de Philadelphie, de Baltimore, d'Emmitsburg, de
Buffalo, de Niagara et de Detroit, ils arriverent ;
Chicago, lundi soir, 16 octobre. Ils passerent ici deux
jours, jours de sensationnel bonheur; aprts quoi, leur
objectif fut Saint-Louis et le s6minaire Kenrick. La
Maison-Mere de la province occidentale des Lazaristes devail aussi recevoir leur visite sans omettre le
vieux College Saint-Vincent a Cape Girardeau, Mo.
Puis ils se rendront probablement a la NouvelleOrleans et regagneront New-York par Baltimore.
Leur retour est retenu pour le 19 novembre.
Le Pere Verdier est, certes, un hoinme tres pieux
et tres instruit. En sa qualit6 de fils et de digne
successeur de saint Vincent, il a cultiv6 les vertus qui
6taient si cheres'I son saint Fondateur. Une admirable
simplicit6, une grande douceur, nne charmante humilitu, un certain air d'autorit6 et un grand zele pour le
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salut des ames se lisent comme dans un miroir en son
extirieur d'une remarquable affabilit6. C'est en meme
temps un polyglotte distingue : un jour, il se mit A
parler couramment en espagnol avec le Pere Ordonez,
C. M.,professeur a l'Universit6 de Paul; puis il tint A
la communauti des Lazaristes un discours en latin,
ensuite il prononcait en francais une conference pour
les Filles de la Charit6 a l'h6pital Saint-Joseph sur ce
texte: Curale inftrmos. Celles qui ne savent pas le francais i'entendirent dans une traduction en excellent et
harmonieux anglais faite par le Reverend Jean Wo
Kelly, C. M., son zl66 secr6taire, qui fait partie de la
maison saint Vincent d'Isleworth, prts de la capitale
de l'Angleterre. Ce dernier servit encore d'interprete
quand le Superieur g6enral parla aux itudiants de
1'Universite et de l'Acad6mie de Paul. Aprts avoir
ainsi parl espagnol, latin et francais, le Pere Verdier
eut un entretien en italien a la Chancellerie avec
notre Tres Rev6rend Archeveque Mgr Mundelein. Un
autographe authentique de saint Vincent de Paul et
qui est la propriete de Sa Grice, le surprit et l'int6ressa vivement. I1 etait dans l'ordre de faire un bond
jusqu'au s6minaire Sainte-Marie du Lac, ou un lunch
fut servi.
Mercredi dernier, dans la matin6e, le Superieur
g6neral et sa suite prenaient le train pour Saint-Louis,
laisjant derriere eux leurs benedictions sur les gens
de Chicago, mais emportant surement aussi d'agreables souvenirs.
Visite au siminaire Marillac.
Normandy, Missouri.
Combien grand fut notre privilege ! Doux privilege

que l'on aurait a peine os6 esperer et que mwme
maintenant qu'il est venau r6jouir nos coeurs, on
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serait tenth de prendre pour un r&ve. Notre Suprieur g&nral est venu nous voir, notre Tres Honor6
Pere a v&cu au milieu de ses enfants, le successeur
de saint Vincent est venu nous donner sa b6nediction,
non pas par interm6diaire, ni de loin, mais de sa
propre main, dans nos maisons, dans nos chapelles.
Vraiment nos cceurs exultent de reconnaissance et le
Magnifcat qui est sorti spontanement de nos levres a
sa vue ne cessera jamais de retentir au fond de nos
Ames reconnaissantes.
Lorsqu'il y a deux ans, les visitatrices des fItatsUnis revinrent des grandes f&tes de la Beatification
de Louise de Marillac, elles rapportaient une parole
du Tres Honore Pere exprimant I'espoir de se rendre
un jour en Am&rique. Dernierement le brait courait
qu'il avait rbellement l'intention de franchir 1'oc6an;
mais les jours s'ecoulaient et notre esperance diminuait au point de faire douter de la r6alisation de'ce
beau projet. Un si long voyage, pensait-on, exigerait
une trop longue absence de Paris pour permettre au
Pere Verdier de l'entreprendre au milieu de ses multiples soucis et de ses graves obligations.
Immense fut done notre joie lorsqu'en septembre
dernier, nous apprimes que sa venue aux Etats-Unis
itait decid6e... il quittait le Havre avec ses compagnons le 27 septembre.

Frbquentes et ferventes furent les prieres qui monterent vers le ciel du fond des coeurs des fils et des

filles de saint Vincent en Am6rique, afin que ce voyage
fat completement favorable; sans aucun doute, les
pieuses oraisons n'6taient pas moins ardentes de la
part des enfants qu'il laissait de l'autre c6te de
l'oc6an. 11 n'y a done rien d'etonnant A ce que Dieu
ait b6ni cette travers6e et que les anges aient si bien
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guid6 et prot6g6 le < Paris - depuis le Havre jusqu'i
New-York.
Notre cher Directeur le Tres R6v6rend. Pere J. J.
Sullivan, C. M., se mit en route de son c6te avec le
Tres R6v6rend T. Finney, C. M., visiteur de la province occidentale, pour rejoindre les confreres de la
province orientale reunis a New-York : ils devaient

ensemble recevoir nos h6tes illustres et leur donner
toutes fraiches les dernieres nouvelles capables d'int6resser le Sup6rieur g6neral, vrai pere au milieu de
ses enfants.
Depuis cet instant jusqu'au moment ou notre v6n6r6
Pere arriva a Saint-Louis, tons les cceurs furent sur
le a qui-vive , dans une legitime impatience, sentiment tempire par une certaine crainte respectueuse
i la pens&e de recevoir le successeur de saint Vincent
lui-m6me.
La maison fut nettoybe et orn6e de fond en comble; quelques soeurs se payerent m&me le grand plaisir d'astiquer les placards afin que le regard du Sup&rieur g6neral pht p6n6trer a l'int6rieur. Tout cela
recelait un d6sir 6vident d'honorer celui qui remplit
i nos yeux la place de saint Vincent : l'affection et le
respect se prouvent par les actes.
Enfin se leva l'aurore du 19 octobre oh le Pere
Verdier devait arriver a Saint-Louis. La messe fut
avanc6e d'une demi-heure & Marillac, afin que notre
vener6 directeur put faire partie du grdupe qui allait
attendre nos visiteurs a la gare. Le Tres R6v6rend
J. J. Cronin, C. M., notre sous-directeur, itait venu
quelques jours auparavant de Chicago, pour representer la Communaut6 et saluer notre Tres Honore
Ptre a son entree dans la Province. Les voyageurs
parvinrent a l'heure fix6e et furent accapares imm6diatement par le s6minaire Kenrick oi ils offrirent le
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Saiat Sacnice et pnrrent part an dejeune-r

Pisque

ses fis le possda.ent, nous caressions l'espoir de

pouvoir obtenir une courte enrevue avec le Pere
Verdier ; mais nous avions mal juge son grand cieur

qui ne lai permit pas de rester plus longtemps sans
venir le jour m;me rendre visite a ses filies. Apres
le diner, un mot noes apprenait en effet que pous

aurions le bonheur de voir longuement notre Tres
Honori Pere qui se rendrait chez nous vers les deux
heures.

La nouvelle fut immdiatement communiquee aux
sept maisons de la vilie et les sceurs servantes des
dififrents

6tablissements avec quelques-unes de leurs

compagnes, se rendirent aussit6t & la Maison centrale. Quelques sceurs servantes de Californie et une
de Porto-Rico 6taient deji arrivees pour la retraite et
ces privil6gies benissaient la Providence d'avoir fait
coincider leur presence avec ce jour tout a fait inou1
bliableQuelques minutes apres deux beures, ils etaient
tous la : M. Notre Tres Honor6 Pere, le P. Mc Hale,
le P. Kelly, le P. Bayol, le P. Finney, le P. Maune,le
P. Ryan, le P. Souvay. le P. Krabler, le P. Sullivan
naturellement et son assistant le P. Cronin.
A la porte d'entree, les sceurs a l'habit 6taient groupies pour saluer leur Superietr qui, du premier coup,

sut gagner tous les ccears; son aimable et condescendante cordialitf mit tout le monde a l'aise et donna
la claire impression que nous assistions vraiment 4 la
visite d'un phre &ses enfants. Toutes se pr6cipiterent
a genoux pour recevoir sa benidiction et le suivirent
a travers la cour pour se rendre a la chapelle. Les
soeurs du S&minaire se tenaient dans la cour d'honneur et les c petites Soeurs, recurent un aimable bonjour de la part du successeur de saint Vincent qui les
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benit aussi tandis qu'elles s'agenouillaient devant lui.
A son entree A la chapelle, notre Tres Honore Pere
fat salu6 par l'orgue et bient8t des voix harmonieuses
entonnerent le joyeux chant du Magnificat...
A la salle de communaut6, M. Verdier entretint les
sceurs en francais, mais M. Kelly est un si merveilleux interprete que nous sommnes certaines de n'avoir
pas perdu une syllabe des paroles de Notre Tres
Honor6 Pere... Nous transcrivons quelques notes
prises au vol a 1'intention des absentes :
((Mes cheres Soeurs,
Ce serait un grand plaisir pour moi de pouvoir vous
parler dans votre propre langue, mais je ne puis
malheureusement pas le faire et je dois, par force,
avoir recours A une langue qui vous est 6trangere. Je
vous parlerai en francais; plusieurs d'entre vous du
reste me comprendront et, pour,les autres, M. Kelly
leur traduira mes paroles.
Tout ce que j'ai a vous dire aujourd'hui se resume
en ceci : je suis venu vous dire bonjour et apprendre
le chemin de votre maison afin de pouvoir y revenir.
Je reviendrai vous voir bient6t, aujourd'hui je me
contente do doux plaisir de saluer mes cheres Filles
et de leur souhaiter toutes sortes de graces et de benedictions de la part de saint Vincent.
C'est aussi mon grand plaisir, mes cheres Sceurs, de
vous apporter des nouvelles de la Maison-MWre et de
votre Tres Honor6e M&re en particulier qui me suit
par la pens6e dans mon voyage Atravers les Etats-Unis.
Si elle n'est pas physiquement pr6sente au milieu de
nous, elle l'est certainement par le cceur. Je suis heureux de pouvoir vous dire qu'il y a quelques jours
j'ai encore requ d'elle une lettre oi elle m'exprime
ses souhaits et me prie de transmettre a ses filles
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d'Amerique ses sentiments de maternelle affection et
de tendresse; elle ajoute qu'I la Maison-Mbre on fait
des prieres incessantes pour le bon succes de ma
rapide excursion i travers vos deux provinces.. Je
pourrai lui rdpondre que ses prieres sont en train
d'avoir leur complete realisation, car pour longue que
soit ma promenade, elle a 6t6 jusqu'ici prospere et
agr6able. Je suis tres content aussi de pouvoir lui
assurer que partout oi je suis alle, dans toutes les
maisonsque j'ai visit6es(cequi fut le cas en particulier
dans les grandes Maisons centrales ici et A Emmitsburg), j'ai pu rencontrer des visages differents, mais
toujours le meme type de Fille de la Charit6. Ce sera
une grande consolation pour elle de savoir que ses
enfants d'Amerique sont tout a fait semblables a ses
enfants de France, exactement, de tous points, de
vraies Filles de la Charit6, de v6ritables enfants de
saint Vincent.
Cela, certes, mes chores sceurs, ne m'a pas surpris
de trouver dans la double province ambricaine, des
enfants de saint.Vincent aussi fidles a la pratique
de leur rbgle, au developpement de son esprit, car
bien que je ne vous connaisse pas personnellement,
bien que je ne vous ale pas vues des yeux du corps,
n6anmoins la renomm6e de vos oeuvres et votre bonne
reputation sont venues a ma connaissance par.differentes voies, comme vous le pensez bien.
J'ai encore eu le grand plaisir de rencontrer Rome,
a l'occasion de la B6atificatipn de votre bienheureuse
Mere, ma soeur Visitatrice qui vint me voir et qui nm'a
bien reconfort6 par les consolantes nouvelles de la
province occidentale. En lui disant aujourd'hui le
grand plaisir que j'avais eu de la voir, j'ai profite de
1'occasion pour lui faire part de mon desir de la revoir,
avant qu'il soit longtemps, a d'autres fetes religieuses
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ou pour une autre raison. Elle m'a bien console en
m'assurant que les Filles de la Charit6 en Amirique
sont de v6ritables filles de saint Vincent comme partout, fid~les observantes m6me des plus petites pratiques de la Communaut6... d6sireuses de donner
toute satisfaction a ceux que vous appelez vos vndreis

suprieurs... Je suis content aussi de ce que ma presence coincide avec les exercices de la retraite, car
cela me fournit I'occasion de voir bien des soeurs que
je n'aurais pas connues sans cela, et de leur donner une
benediction sp6ciale dans l'espoir que cela les fortifiera dans leurs bonnes rbsolutions.
Maintenant je dois vous laisser, mais pour peu de
temps; je me propose de revenir, de c6l6brer la sainte
messe un jour de la retraite et aussi, avec la permission
de votre Tres R6evrend Directeur et de son Assistant,
de vous dire quelques mots. Mais cela suffit, je vais
vous donner ma bin6diction. "
... Aprbs avbir donn6 sa b6nidiction, Notre Tres
Honor6 Pere promit de revenir faire une a reelle
visite et d'aller aa Seminaire. II pr6senta une boite
renfermant un magnifique crucifix a la sceur Visitatrice, en lui disant : , Je vous donne une autre
croix ,, mais il ajoute aussit6t : Non, je me trompe,
car vous n'avez pas de croix. » Les croix sont inevitables a tous les enfants d'Adam.
Au S6minaire, les ( petits Bonnets ) attendaient sa
visite... L'une d'elles lui lut un compliment en francais, auquel le Phre Verdier r6pondit ainsi :
a Mes ch&res Enfants,
Votre compagne vient de me lire un joli et Rlogieux
compliment. 11 est de toute 6vidence qu'elle le comprend tres bien pour le lire avec tant de conviction.
Elle a pos6 une question d'un profond k propos : ( Oi
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trouve-t-on le bonheur-? ) Tout coeur humain aspire
au bonheur; c'est aussi sp6cialement le d6sir de tout
coeur feminin. Evidemment il y a le bonheur du Ciel,
mais sur la terre il y a aussi place pour le bonheur
et il faut se l'assurer; mais, comme le demande la
aOa est-il ? ,
petite sceur :
C'est la question que tout le monde se pose.
Hommes, femmes et enfants recherchent le bonheur.
C'est l'aspiration du cceur humain; mais le monde le
cherche la oii il n'est pas. Ce que le monde appelle
plaisir n'est que cendre et poussiere. Les mondains
disent que nous sommes sur. une terre maudite et,
apres bien des discussions, ils aboutissent a cette conclusion qu'il n'y a pas de bonheur. Vous avez appris
une philosophie autrement profonde et vous savez oit
il faut placer son bonheur.
... Vous l'avez plac6 dans votre vocation. Soyer
toujours de saintes upetites soeurs~ du Seminaire et
progressez dans cette voie durant tout le temps de
votre vie de communaut6.
Maintenant, laissez-moi attirer votre attention sur
les tableaux qui garnissent les murailles... (tableaux
de l'Apparition, donn6s par Mere Marguerite au
Seminaire Marillac lors de 1'inauguration). Regarder
la ((petite,)soeur du Seminaire : elle parait a petite ),
son costume a upetitei apparence, elle est bien
S(petite ) en vocation puisqu'elle ne fait que d'entrer.
Voyez cette simple et humble fille agenouill6e aux
pieds de la Tres Sainte Vierge Marie, les mains.
jointes reposant sur les genoux de la Reine des cieux;
voyez comme elle regarde notre Mere du Ciel, on
dirait qu'elle boit ses paroles. N'6tait-elle pas heureuse alors? Oh, oui! Et n'6tait-elle heureuse que
lorsqu'elle jouissait de ces visions? Non! elle a poss6d6 le bonheur durant toute sa vie et la mort meme ne
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I'en a pas privde, car nous sommes persuades qu'elle est
anaintenant en possession de la vision permanente de
la Bienheureuse Vierge Marie. Oi done cette petite
sceur avait-elle trouv6 le bonheur qui ensoleilla tous
les jours non seulement de son S6minaire (de ce S6minaire qui est pour chacun de nous l'epoque b6nie et
memorable entre routes), mais qui l'a accompagnee
-durant toute sa vie de communaut ? Elle avait decouvert le bonheur dans la saintet6 et la perfection qui
caract&rise la vraie Fille de la Charit6. Elle avait
place son bonheur dans la pratique des vertus d'humilit6, de simplicit6 et de charite. Je vous exhorte et
vous engage fortement, mes cheres Enfants, a vous
exercer activement a la pratique de ces vertus qui
ont brill avec tant d'6clat dans sa vie * voir Dieu,
I'aimer, le servir dans la personne des pauvres; etre
.bien soumises a vos sup6rieurs; avoir une filiale
devotion envers la Bienheureuse Vierge Marie et
saint Vincent de Paul, tout comme la petite sceur

Catherine.
II y aura bientbt un siecle qu'elle a et6 favoris6e
de ses apparitions i il est grand temps qu'elle soit
glorifi6e officiellement par l'Eglise, que nous puissions 1'invoquer sous le titre de ((Bienheureuse, et
que nous ayons la pleine certitude de poss6der une
nouvelle protectrice dans le ciel. Que l'objet de votre
priere, que votre ambition, que votre ardent d6sir soit
de voir bient6t la glorification de votre petite sceur.
Autre chose encore : sceur Catherine itait remar-quable par sa pi6et envers la Bienheureuse Vierge
Marie et le but principal de sa vie fut de propager
I'honneur et la gloire de notre sainte Mere. Elle
avait aussi une grande confiance en saint Vincent et
c'est pourquoi saint Vincent se plut a lui manifester
son coeur qui est charit6. Les autres rev6lations lui
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furent faites a cause de son attachement a notre reine
Immacul6e : c'6tait chez elle une devotion toute filiale
qui la faisait aller A Marie avec la simplicit6 d'une
enfant. L'amour envers Marie et I'amour envers saint

Vincent sont ins6parables chez nous : soyez-y passionn6ment fideles. Efforcez-vous d'acquerir cet esprit
et qu'il demeure en vous non seulement durant les
mois de votre S6minaire, mais encore apres que vous
aurez revetu l'habit et que vous serez melees au service actif des pauvres. Je vous exhorte de nouveau i
travailler avec grande abnegation et grand esprit de
sacrifice, sans rien n6gliger,sans vous m6nager vousmemes; mais que votre activit6 s'accompagne en meme
temps de grande genbrosite et d'amour de Dieu: vous
serez ainsi de vraies Filles de la Charit6. Puissiez-vous
alors gofter, vous aussi, le bonheur qui rejouissait
l'Ame de la petite seur Catherine et voir se pencher
vers vous le visage souriant de notre Immacul6e Mere
et celui de notre saint Fondateur !
Maintenant, mes cheres Filles, vous avez trouve le
bonheur et vous avez compris oii il puise sa source.
Votre compagne l'a dit : ( Le bonheur r6side dans la
saintet6 de vie. ) Moi aussi, je l'ai trouve : de meme
que tout vrai pere place sa joie et sa consolation dans
ses enfants, ainsi je trouve mon .bonheur et mon
r&confort dans mes flles, j'ai vu en vous, comme dans
les autres Sceurs du Seminaire de la Communaut6
dans le monde entier, la pi6t6 et le veritable esprit de
saint Vincent, l'amour de Dieu avec l'amour du sacrifice : telles sont les qualit6s qui font les veritables
Filles selon le coeur de saint Vincent et c'est ainsi que
je d6sire vous voir... ,
Puis Notre Tres Honor6 Pere se recommanda &
leurs prieres, lui-meme, leur zel'e sceur Directrice,
leur d6vou6 directeur avec son assistant; il conclut
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en leur annongant qu'il devait aller a Rome dans deux
ou trois mois s'agenouiller aux pieds du Saint Pere et
qu'il lui demanderait a leur intention une benediction
toute particulire. II termina en leur rappelant de bien
prier pour la canonisation de la bienheureuse Louise
de Marillac et la beatification de sceur Catherine Zoe
Laboure ainsi que de la Mere Seton; il leur donna
encore des nouvelles de la Communaut6 et des Soeurs
du S6minaire de la rue du Bac et les b6nit en leur
disant : ( Au revoir! »
Avec la naturelle pr6dilection d'un pere envers ses
Benjamins, M. Verdier prolongea son sejour au s6minaire, si bien que ses honorables compagnons se trouverent 16g&rement dans 1'embarras, car on avait un
rendez-vous avec Mgr l'archeveque pour quatre heures.
Son automobile fila done devant les sceurs de l'lnstitution Saint-Vincent, et leur d6sappointement eut
Wt6 grand si on ne les avait prevenues que notre Tres
Honor6 Pre allait revenir a sa sortie de l'archev&ch6.
Et c'est ce qui arriva; M. Verdier fut recu 6galement a Saint-Vincent au chant du Magnificat. Ses
paroles ne nous ont pas ete conserv6es par la st6nographie, de sorte que nous ne pouvons en reproduire
que de m6moire les principales idees. II exprima
d'abord son contentement d'etre aux Itats-Unis au
point qu'il y fixerait volontiers son sejour, mait son
devoir le retient au loin et l'on ne serait pas de son
avis a Paris. Ensuite, il exprima sasatisfaction de voir
tant de maisons plac6es sous le patronage de saint
Vincent, car cela prouve que les enfants de saint Vincent d'Amrique considerent vraiment leur Pere commun comme le patron de toutes les ceuvres de charite n et si je suis chez moi dans toutes les maisons,
continue notre Tres Honore Pbre, je m'y considbre
encore davantage dans celles qui sont d6di6es a saint
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Vincent : c'est reellement t ma , maison qu'une maison Saint-Vincent. On doit aussi y &tred'autant plus
anim6 de son esprit... ) Distributions d'images, b6n6diction, visite a une Saeur malade et depart pour le
s6minaire Kenrick.
Le jour suivant, 12 octobre, apres avoir pass6 les
premieres heures de la matinee au s6minaire, M. Notre
Tres Honor6 PFre s'en fut visiter l'6glise Saint-Vincent, une ou deux maisons de sceurs et se rendit i
1'h6pital Mullanphy pour le diner; le soir, il allait a
Perryville, maison centrale des Lazaristes de l'Ouest,
qui fut leur premiere r6sidence et qui renferme les
restes pricieux du v6n6rable Felix De Andreis. Les
soeurs ont en ville une &cole oi le P. Verdier offrit
le Saint Sacrifice le samedi matin et fit une conference;
il partit vers dix heures pour Cape Girardeau, a
43 niitles plus loin, voir l'icole apostolique. Quelques
heures plus tard, il 6tait de retour de Perryville et
cette randonn6e de 86 milles en auto, sur les routes du
Missouri, n'est rien pour lui, nous dit-on; de fait, le
Sup6rieur general semble aussi dispos et aussi actif
qu'au depart.
Dans la soiree, les confreres, jeunes et vieux, firent
fete a leur Pere qui, selon son habitude, repondit
aux vceux de ses enfants de la maniere la plus aimablement paternelle. Le dimanche fut passe au
t cher vieux Barrens ); le lundi matin, les voyageurs
regagnaient Saint-Louis et directement Ie siminaire
Kenrick; le soir meme, nos h6tes v6n6r's devaient le
quitter pour Dallas : nous n'aurions done pas, pensions-nous, le bonheur de voir notre Pere i Marillac;
quand, apres le diner, un coup de t6I6phone nous
apprit qu'il allait venir nous dire : a Bonjour! , Et il
arriva pour nous dire a deux mots n, ainsi qu'aux seurs
de la retraite. Voici ses paroles :
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, Mes cheres Filles,
a Je ne viens pas vous faire une conference. Je
reviendrai lundi prochain et nous nous arrangerons
alors pour cela; mais, apres avoir passe plusieurs jours
loin de vous a visiter quelques-unes des maisons des
confreres et des soeurs, en particulier celles de Perryville et de Cape Girardeau, je suis de retour a
Saint-Louis; avant de repartir pour Dallas et la Nouvelle-Orlians, je ne puis resister au plaisir de venir
vous souhaiter beaucoup de joie surnaturelle et de
progres pendant la retraite que vous faites...
« ... Lundi matin, s'il plait a Dieu, et je n'en doute
pas, grice a vos bonnes prieres, je pourrai venir faire
la consecration de 1'autel place sous le patronage de
la bienheureuse Louise de Marillac; tout le reste de
la journ6e, je serai i la disposition des sceurs qui
disirent me voir : celles qui savent le frangais se serviront du francais, les autres aussi pourront s'ouvrir
entoute confiance et en toute libert6 devant mon interprete.
u C'est une coutume a la Maison-Mere, I Paris, qu'&la
ci6ture de la retraite, le Supirieur general adresse aux
soeurs une petite conference avant deles laisser partir...
Ily a encore une autre coutume : c'est qu'a la cl6ture
de la retraite des sceurs servantes, on dit une messe
d'action de graces a la rue de Sevres : elles se rassemSblent a cette occasion auprbs de la chisse de saint Vincent.

a En attendant le plaisir de vous voir a la MaisonMere, nous agirons de meme mardi prochain, comme
si nous 6tions a Paris...
(4Que la retraite soit bonne pour vous, pour vos.
Oeuvres, pour la province! n
Apres avoir blni les sceurs servantes, le Tres.
Honor6 P&re, bien qu'il ne lui restit que quelques ins-
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tants, voulut aller saluer les soeurs du siminaire. I1
se rendit ensuite a l'orphelinat Sainte-Marie, A la
pouponniere de la maison Saint-Patrice et f l'icole
professionnelle de Sainte-Philomene oil eut lieu le
souper, la gare en 6tant plus proche. En effet, apres le
repas et quelques delicieux instants de r6cr6ation,
les voyageurs se mettaient en route pour Dallas et la
Nouvelle-Orl6ans.
De Saint-Louis, nous suivions en esprit le train qui
emportait notre Tres Honore Pere; puis, lettres et
t6l6grammes vinrent nous tenir au courant des delicieuses visites qu'il fit dans ces deux villes.
La semaine parut longue quand meme .notre impatience; enfin un mot nous apprit que les voyageurs
seraient de retour samedi matin et qu'ils se rendraient
directement a l'Institution Saint-Vincent...
Le dimanche matin, le P. Verdier cilbra la messe
& Saint-Vincent, mais il fut occup6 tout le restant de
la matinee par le Trbs Rev6rend Visiteur de Cuba, qui
etait venu le voir. Cependant, apris le diner, nous
efmes la joie de voir notre Tres Honore Pere en compagnie de plusieurs de ses confreres, se promener sur
la route 6lev6e qui relie Marillac & Saint-Vincent. Les
soeurs se pricipiterent a sa rencontre et l'accompagnerent jusqu'a la salle de communaut6. Quelqu'un
proposa alors de faire le tour de la propri6tA et notre
Tres Honor6 Pere r6pondit aimablement-:- Quand on
est dans une maison, on doit obbir aux d6sirs des
sup6rieurs; done si tel est le d6sir de ma soeur Visitatrice, nous allons le faire. »
Les installations ilectriques de la cuisine I'intCresshrent particulibrement et une jeune soeur de cet
office mit. en mouvement, sous ses yeux, le Hobart
Mixer. Pendant cette ricreative promenade, comme
les soeurs babillaient autour de lui, notre Tres Honor6
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Pere, s'arr&tant soudain et les regardant srieusement,
ieur dit: a Quand je serai de retour a Paris, je dirai
avotre Tres Honoree Mere que toutes les Filles d'Am6rique sont ( muettes ); si elle marque quelque surprise, je lui dirai : c Allez-y voir! , Vous jugez de
'&clat de rire qui s'ensuivit.
Arrive devant la porte du s6minaire, Notre Pere
entra juste le temps de dire aux sceurs :
" Mes chores Enfants,
, Je viens vous dire un nouveau c bonjour ,, mais je
reviendrai apres-demain vous dire un dernier " au
revoir n.

Maintenant je viens simplement vous rappeler que
je consacrerai demain l'autel d6di6 a la bienheureuse
Louise de Marillac et que vous devez bien prier a cette
occasion, voici pourquoi : les prieres que vous ferez
pendant cette c6r6monie et durant la messe qui suivra,
vous le savez bien, auront une efficacit6 plus grande.
Vous priez toujours pour moi comme pour votre Pere,
mais je vous r6clame un souvenir special pendant que
j'accomplirai cette action liturgique. Et comme vous
quitterez le s6minaire t6t on tard, je d6sire que vous
vous passiez cette consigne de g6enration en g6n6ration, de prier pour le Sup&rieur g6n6ral en souvenir de
ma visite et de ce que j'ai eu (je ne dirai pas le privilege ou l'honneur, mais) Ie plaisir de consacrer cet
autel... n
M. Verdier passa le reste de la soiree du dimanche
a Kenrick, mais revint passer la nuit a Saint-Vincent,
a cause de la cr&omonie du lendemain matin.
Au moment de la b6atification de la bienheureuse
Louise, on avait 6rig6 un magnifique autel en marbre
de Sienne, orn6 de mosaiques et, quelques mois apres,
arrivait d'Italie la statue de notre bienheureuse Fon16

.
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datrice qui fut mise sur I'autel.'C'6tait 1l le double
cadeau d'un coeur g6enreux et d'une ame d6vouee a la
Communaut6. Notre v6en6r directeur avait concu le
pieux dessein de le faire consacrer par Notre Tris
Honor6 Pere qui, dans sa bonte, r6alisa ce d6sir le
lundi 13 octobre.
Afin d'etre pr&tes pour la c6remonie, toutes les
sceurs firent !a sainte Communion dbs cinq heures,
assisterent a la sainte messe et s'en furent d6jeuner.
A six heures exactement, le Superieur g6neral,
rev6tu de la chape, sortait de la sacristie : il 6tait
accompagni du T. Rev. J.-J. Sullivan, C. M., directeur provincial, du T. Rev. J.-J. Cronin, C. M., son
assistant, du T. Rev. M. S. Ryan, C. M., sup&rieur
du s6minaire Kenrick, du R. D' Souvay, C. M., et
du R. F. J. Remler, C. M. Ils prirent place sur les
sieges places devant I'autel et l'on commenqa le chant
des psaumes de la p6nitence; la voix mblodieuse et
sonore du Sup6rieur general se distinguait tris bien
au milieu des autres. Toute la c6ermonie de la consecration fut conduite avec un calme et une pr6cision
remarquables. On aurait pu croire que ces messieurs
avaient l'habitude d'accomplir ces cer6monies tous les
jours : et elles parurent si solennelles et si interessantes A tout le monde qu'on n'en remarqua pas la
durbe. A huit heures, notre Tres Honor6 Pere commencait la messe sur I'autel nouvellement consacre;
les P. Souvay et Remler la servirent et I'on put se
croire transporte a Saint-Lazare, quand le Superieur
g6niral offre le saint Sacrifice, assist6 de deux s6minaristes. Durant la messe, le chceur chanta un hymne
a la bienheureuse Louise et plusieurs autres beaux
morceaux. Pour faire part a notre Tres Honor&e Mre
de notre joie en cette circonstance, le t6lgramme suivant lui fut adress6 : c Autel de la bienheureuse Louise
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,consacre aujourd'hui par notre Tres Honori Pere.
Nous avons pri6 pour vous et pour la chore Maison
Mire. Magnificat. t
A dix heures, M. le Superieur g6neral pr6sidait le
conseil provincial et, apres le diner, il vit les soeurs
qui d6siraient avoir un entretien avec lui. Dans l'aprbsmidi, il donna une tres belle et tres pratique conf6rence aux soeurs servantes de la retraite : nous ne la
reproduirons pas, car elle n'itait destin6e qu'd elles
,et n'int6resserait pas les autres.
Apres cette laborieuse journ6e & Marillac, Notre
Tres Honor6 Pere retourna a Saint-Vincent pour la
mait.
L. B.

(A suivre.)
SAINT LOUIS CATHOLIC HISTORICAL REVIEW. Numeros
d'avril-juillet 1923.
Apris un Appel a tous ceux qui detiennent des
documents int6ressant la revue, apris un apergu historique sur l'arrivie des Pkres Jisuites a Saint-Louis,
quelques chapitres de l'histoire de l'Universit6 de la
.ville et une notice sur Henri Pratte, le premier pr&tre
natif du Missouri, nous lisons un article de M. Charles
Souvay, C. M. AAutour de la Catkidralede Saint-Louis
avec Mgr du Bourg 1818-1820 >. C'est la publication
d'une conference- donnee par notre confrere, le
21 novembre 1917 : lors de l'arriv&e de Mgr du Bourg
. Saint-Louis, la ville comptait environ 2000 habitants
dont les deux tiers 6taient Francais, un tiers Ameri-

cain, et de plus il y avait 4 a 5oo negres qui parlaient
francais comme la majorit6 des gens. La plupart aussi
4taient catholiques, mais les nouveaux arrivanrts taient
tous des protestants et I'on a pu 6crire : (c Si Mgr du
Bourg n'6tait pas venu

a temps a notre secours, la

S484 derniere 6tincelle de foi aurait &t &teinte dans notre
contr6e. ) C'est le 5 janvier 1818 que Mgr du Bourg
et ses compagnons, Mgr Flaget, le P. de Andreis, le
P. Bodin et M. Niel, debarquerent. Quand its itaient
venus pour la premiere fois (Mgr Flaget, M. de Abdreis
et M. Rosati) le 17 octobre 1817, ils n'avaient trouvi
comme presbytere (maintenant palais episcopal) qu'une
b&tisse bien delabrie , sans portes, ni fenetres, ni
plancher, ni meuble ). Depuis on avait fait des reparations et l'iveque pouvait 6crire : a Ma maison n'est
pas luxueuse, mais elle sera suffisamment confortable
quand tout sera fini. J'aurai un parloir, une chambre
a coucher, un bureau, une salle a manger et quatre
chambres pour les eccl6siastiques; puis tout pres, un
immense jardin. , I1 etait bon orateur, connaissait a
la perfection .le franais et l'anglais; parfait gentleman, il avait aussi bon coaur que belle intelligence. II
ne s'est fich6 qu'une seule fois dans sa vie (dans une
lettre qu'il regretta ensuite amerement) a cause de
l'opposition qu'il avait rencontr6e en face de certains
de ses projets. Avec cela, il 6tait franc, confiant, trop
noble de caractere pour soupqonner la malice chez
autrui; sa bont6 et ses libaralites ont 6t, incroyables.
II refusa un lit dont les bois 6taient, a son sens, trop
luxueux et trop encombrants pour son habitation; il dit
de le lui echanger contre un lit plus modeste et ajoute:
< C'est du pain dont j'ai besoin, moi et ma maison. *
11 supprime le cafe comme trop cher ainsi que le sucre:
a Nous avons un potage aux pommes de terre, aux
choux, a l'oignon ou aux pois et, avec un plat de viande
ou un'petit fromage, nous faisons un grand souper. 11
songe n6anmoins a batir un college, des ecoles et...
une cath6drale; car, dit-il lui-meme : u Ma cathidrale
est une espece de grange miserable qui tombe en
ruines. » II lance des souscriptions, la premiere pierre
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est posie, le 28 mars 1818 : en juin, les murs s'6levent
i 05 pieds au-dessus du sol et I'annee suivante on y
cel6bre les offices de Noel, quoique la benediction
n'eut lieu que le 9 janvier 1820. On a pu dire que
c'ktait un bijou qui n'avait pas son pareil aux LtatsUnis; mais il n'avait reuni que i2oo0

dollars sur

20o00 que la construction avait coat&. II ie mit a batir
le college d&s le 2 novembre 1819 et plata a la t&te
M. de Andreis : c'est aujourd'hui le Kenrick Seminary. Un concours malheureux de circonstances a
voulu qu'il laisskt une dette de 4500 dollars, mais on
ne peut lui en faire un reproche de prodigalite, ni de
manque de savoir-faire.
L. B.

THE VINCENTIAN. Analyse des numeros
de 1923 et du numero de janvier 1924.

o1, II, 12

L'Association des Dames de la Chariti de Nashville
(Tenn.) qui, an debut de son organisation inspir&e par
la seur superieure de l'h6pital Saint-Thomas, comptait d6ji, dis g19o, deux cent cinquante membres,
comprend aujourd'hui 375 associees dont l'activite
s'est d6velopp6e dans une bien plus grar.de proportion encore.
Nos Missions di Chine, par Joseph A. Finney, C. M.
II n'y a pas qu'a Jao-Chow, mais partout en Chine la
langue anglaise semble gagner du terrain: on l'enseigne partout . la jeunesse chinoise; c'est un signe
des temps qui fait bien augurer de l'avenir pour les
travaux des missionnaires amiricains. Non loin de
Jao-Chow se trouve la ville de'King-te-tching renommee dans le monde entier par ses porcelaines : peutetre que plus d'une tasse, dont vous vous servez, vient
d'ici? Longfellow a c6elbr6 dans ses poemes King-tetching a dont les 3 ooo fournaises embrasent les cieux ,;
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mais comme lui, j'6tais trop presse pour m'aferter I
visiter les fabriques. En compagnie d'un pr&tre chinois et de l'inseparable boy, je pris le bateau pour
Nanchang : 6videmment, bien des personnes 6taient
dans notre cas et avaient df attendre un d6part, car
nous 6tions serr6s par la foule. L'Ambricain Sien
Foo (Pere spirituel) etait la bete curieuse surtout a
l'heure du repas : le barbare qui mange avec couteau
et fourchette !... Nous arrivons trop tard a Nanchang
pour prendre le train, nous nous reposons a la Mission
o& nous trouvons Mgr Fatiguet et un grand nombre de
confreres r4unis pour la retraite annuelle. Chaleureux
accueil de la part de tous. La maison est trbs vaste et
l'6glise tres pieuse. Les Saeurs de Charite viennent de
terminer un nouvel h6pital: il est splendide, tres
moderne, avec pavilions s6par6s pour les Chinois et
les Europ6ens, sans compter l'habituel dispensaire
gratuit pour les pauvres. Nanchang est la capitale du
Kiang-Si et possede un chemin de fer. Le dimanche
matin nous etions a Kiu-Kiang : ce n'4tait plus la ville
joyeuse du premier de I'an, mais un port affair6. II
est heureusement situd sur les bords du Yangtze
Kiang, pris du lac Poyang. Tous les jours, plusieurs
gros bateaux font le va-et-vient entre Shanghai et
Hankow. Non loin s'el6ve le majestieux sommet du
Kuling, residence d'&t6 des Europ6ens de par ici. Nous
avons rencontr6 notre confrere le P. Morel, C. M. tres
occup6 & denicher les chr6tiens du voisinage pour les
inviter aux exercices de la mission qui doit se donner
bient6t dans son 6glise. Un pretre indigene, le
P. Kien, C. M. avait presid6 la mission qui se termina
& 1'Ascension : il avait &t6attentivement 6coute, op6rant bien des fruits de conversion. Une histoire : il y
a quelques jours, deux Chinois, le phre et le fils,
celui-ci tout d6figur6, se-pr6sentent a la porte de
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I'h6pital et demandent une jeune fille a marier:
lorsque la future epouse vit pour la premiere fois
son pr6tendant disgracieux, elle s'enfuit en criant :
c Jamais de a vie : il est trop laid ! » Le p&re dujeune
homme voulait a tout prix que la sceur refit un visage
i son fils !... Le iS mai a minuit, le feu se d6claradans
le quartier chinois qui avoisine la concession anglaise.
L'incendie se propageait avec une effrayante rapiditi,
16chant les murs de la procure des Lazaristes et menaqant de consumer notre 6glise ainsi que l'etablissement des soeurs. Les enfants de l'cole, pendant
deux heures, suppliirent a la chapelle la Vierge Immaculae de pr6server la Mission et les sceurs semerent
des Medailles Miraculeuses un peu partout. Humainement parlant, il n'y avait pas d'espoir, le vent poussant les flammes dans notre direction, et comme ii
n'avait pas plu depuis quelque temps, tout 6tait archisec. Mais on n'avait pas invoque Marie en vain Le feu
s'arreta aux murs de la buanderie : on en peut voir les
traces sur les briques; la protection de la tres sainte
Vierge a 6t6 ecrite li par les flammes, nouveau miracle
de la M6dailfe miraculeuse.
Le P. Misner envoie de nouveaux d6tails sur son
premier voyage

a traversle Vicariat. Retour a la maison.

Le lendemain de 'envoi de ma derniere lettre, la pluie
nous fit grice, de sorte que,le vendredi, nous quittions
Teng-kia-pou pour Shansing. I1 faisait frais, le temps
6tait au beau et les conditions du voyage id6ales, point
de boue... Arrivie i Shansing vers 14 heures et demie:
notre entr6e en ville fut signal&e par le ramage habituel et les salves de p6tards. Comme &Teng-kia-pou,
nous y fiumes un objet de grande curiosit6. Les gens
6taient portbs & croire que les AmEricains sont une
espece nouvelle d'animaux 6tranges. Chr6tiens et
paiens aussi accouraient pour nous examiner et s'en
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retournaient, je crois, profond6ment d6sappoint6s de
ne pas voir un contraste frappant entre nous et les
autres hommes. Le P. Wong, cur6 de l'endroit, nous
montra les curiosites de la ville; ce qui comprend une
visite au ( pape ) taoiste : il est A la tete de tous les
taoistes chinois et ce n'est pas une petite affaire. Cette
fonction est h&reditaire et le present titulaire est le
soixante-deuxieme; il ne croit a rien, mais le poste
est trop lucratif pour qu'il l'abandonne. Selon ses
coreligionnaires, il aurait le pouvoir de se faire ob6ir
des esprits mauvais. II y a, dans sa demeure, une
petite salle oi il tr6ne pour juger les d6mons, les coupables d'entre eux sont mis en prison. Comme vous
le savez, les Chinois pensent que chaque 6preuve et
chaque maladie est le fait d'un diable. Lorsque quelqu'un tombe malade, on appelle le pr&tre taoiste pour
chasser le malin esprit; pour cela, le bonze fait faire
beaucoup de bruit, frappe du gong et du tam-tam jusqu'd ce que la personne alitee recouvre la sant6 on
meure : ce dernier resultat est le plus frequent et ce
doit &tre une fameuse d6livrance pour elle au lieu de
ce tintamarre. Si les taoistes d6sirent etre mis a l'abri
des d6mons, is se rendent aupres de ce a pape n, lui
font des presents et recoivent en retour un papier sur
lequel sont 6crits certains caracttres et qui est cens6
les proteger. S'ils pensent que les diables les molestent
trop, ils font le mime pelerinage et, en leur honneur,
le i pape n tient jugement sur les esprits mechants.
R6sultat? il s'est enrichi. Ici, comme a Teng-kia-pou,
nos lampes electriques et nos machines ag crire
piquerent grandement la curiosite. Les gens, en voyant
la flamme, 6taient d'abord terriblement intimides; puis
habitues, ils s'efforqaient de l'6teindre en souiflant
dessus; mais nous ne pumes jamais arriver a leur faire
toucher l'ampoule : ils craignaient de s'y brfler et il
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y en a encore, je crois, qui pensent qu'un ( que ,, un
diable, est enferm6 dedans. Nous avons pu aussi nous
arr&ter a Kweiki, une des plus grandes villes de cette
partie du vicariat : c'est le P. Gonon, Francais, d'une
cinquantaine d'annees qui s'y devoue depuis sa pr&trise et qui nous re,;-t. A notre arriv6e, un groupe
d'environ 2600 soldats y avaient pris leurs quartiers;
c'est une peste ! ils vivent aux d6pens des habitants et
extorquent de l'argent par tous les moyens en leur
pouvoir. Les indigenes en ont peur et beaucoup
viennent chercher refuge a la r6sidence. Que les temps
sont changes depuis lest roubles caus6s par les Boxeu rs!
Auparavant, la Mission catholique en temps de r6volution 6tait la premiere pillbe; aujourd'hui, c'est le lieu
de refuge universel, cette , tien chu tong ) (6glise du
Maitre du Ciel) ! Nous y avons eu le plaisir de manger
des plats europ6ens; apres quinze jours sans pain et
une cuisine exclusivement chinoise, c'6tait une ben6diction. Rien de saillant durant le reste de notre
voyage; nous nous rendimes successivement i KanKeou, puis A I-yang et de l iaHo-kow : cette derniere
residence a &td batie imm6diatement aprbs la guerre
des Boxeurs; depuis lors, le P. Sagader, Autrichien,
n'en est jamais sorti; il possede un emplacement vaste
et bien entretenu; son ecole est la plus renommbe, elle
est reconnue par le gouvernement. II enseigne luimeme l'anglais qu'll a appris seul a quarante ans et
sans avoir beaucoup d'occasions de le parier; et pourtant sa prononciation est remarquable et sa connaissauce de la grammaire en ferait rougir plus d'un parmi
nous. II veut 6tablir encore d'autres 6coles, mais je
reviendrai sur ce sujet. Nous avons pass6 trois jours
avec ce Monsieur, et en route par voie fluviale vers
notre ( chez nous >.
Le P. Misner.continue son interessante Descrai"
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lion de la vie en Chine. Depuis ma derniere lettre,
il s'est pass6 du nouveau; il y a eu la reunion de plusieurs pr&tres des diff6rentes missions de Chine: ce
sont les pr6liminaires en vue du synode national qui
doit avoir lieu A Shanghai. M. Gonon representant
Kweiki, et Kweiki, occup6e par la soldatesque, ne pouvant 6tre laissee sans pasteur 6tranger, j'y fus envoye :
ma presence avait pour but de travailler ex opere operaro, car sans interprete je suis ici comme une plante
en serre chaude (Ioo degres aujourd'hui); je suis le
gen6ral qui ouvre l'ceil pour qu'on n'emporte pas l'6glise... Je devais recevoir les visiteurs, rendre certaines
visites, aller voir le mandarin, le chef de la police, etc...
Imaginez-vous que vous devez aller voir un mandarin
qui ignore completement I'anglais et que vous, vous
ne savez pas un mot de chinois, que vous n'avez meme
qu'une tres pAle id6e de l'6tiquette orientale : alors
vous aurez un aperqu de ma position. L'.tiquette chinoise est un formalisme rituel oil tout est fixc dans les
plus minutieux d6tails... Exemple: immidiatement
apres votre arrivee, on vous apporte une tasse de the.
Si, comme cela arrive parfois dans les visites moins
solennelles, votre h6te vous invite aussit6t A vous
rafraichir, c'est bien : vous pouvez le faire ou non, a
votre guise. Mais, s'il ne vous y invite pas, c'est faire
un gros accroc a la politesse que de boire; quand
ensuite il vous priera de le faire, cela voudra dire que
I'entretien est termin6 : c'est une facon polie de vous
mettre A la porte.....
- Numero de Noel 1923. - Le P. Misner, aprbs
avoir parle de la difficult6 de la langue avec ses mille
intonations diff6rentes sur le mrme mot, retrace les
difficult6s de son voyage vers Kien-Chang-Fu, difficult6s des transports par terre, manque de chevaux,
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.manque de confortable des chaises de voyage, chaleur
excessive, halte enin A Kinki.....
Numiro de janvier 1924. -

Apres les souhaits de

boane ann6e offerts par la Revue, nous lisons un apercu
historique des vingt-cinq premieres ann6es de l'Universilt de PaulBChicago, par Joseph P. Donovan, C. M.

Suit une relation du voyage des trois jeunes pr&res
ex route pour la Chine a bord du PresidentMc Kinley :

le temps se gate, le navire semble faire des ascensions
qui font 6prouver a l'estomac certaines sensations

d'un genre particulier. Puis nos voyageurs visitent en
passant a la cit6 des- Ruines ,; Yokohama, monceau
de debris d'oi 6mergent des arbres calcin6s; on travaille activement, meme le dimanche, a d6blayer tout
cela, mais avec quels moyens primitifs! on doit tout
transporter a la main!!!... II y a done, a l'heure
actuelle, cinq missionnaires des ltats-Unis occidentaux en Chine: les PP. Edward Sheehan, Paul Misner, James Lewis, Harry Altenburg et James Coyle
ainsi que trois Filles de la Charit&.
VWridique Histoire de Lao-San, par le R6v. John

Meyer, C. M., Tsi-tou, Chine. - Dans son enfance,
Lao-San devait aider son pere dans la culture du riz;
or lavie des paysans lui semblait d6pourvue de po6sie :
il avait la bosse du commerce. Avec quelques compagnous de son ige, il s'embarqua pour sa premiere tentative; il fit son installation: " Lao-San, marchand
de pistaches. n Tous les contrats, selon la mode chinoise, se scellent par un diner. Aprbs le repas, la
raison sociale c Lao-San et Cie a faisait banqueroute.
Ses amis avaient mang6 toutes les pistaches comme
dessert... Nullement d6courag6, il recommenca. II
acheta pour vingt cents un nouveau fonds de commerce; ses affaires prospererent de telle sorte qu'il ne
fut pas loin d'&tre oblig6 de relourner aux d6test6s
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travaux paternels. II ajouta & son n6goce celui beaucoup plus lucratif du jeu. Durant la mission annuelle
suivante, le prtre dit: " Lao-San, mauvais catholique, aime le jeu. - C'est bon n, dit Lao-San, et il
abandonna le ieu ainsi que la vente des pistaches pour
se livrer au trafic du riz et des debris d'os (engrais
recherch6). C'&tait une occupation charmante pour
Lao-San, car il devait beaucoup voyager a la recherche
des os. Mais son 6pouse se sentit trop seule et se
plaignit de ses frequentes absences. 11 liquida; cette
liquidation lui valut un proces d'oi il sortit plus sage,
mais plus pauvre : il avait perdu sa derniere sapeque.
Le missionnaire vint a son aide en lui baillant un dollar mexicain et il chercha fortune dans la quincaillerie. II fit de bonnes affaires, a l'en croire, et fut vite
en mesure d'6tendre ses operations. II ouvrit une
echoppe pour le d6bit du poisson fume, frit et sale.
H6las! il ne tarda pas &re
t victime d'un trust, parfaitement, d'un veritable trust, pareil ~ ceux de chez
nous; il fut jet6 en prison et n'en sortit que grace a
I'intervention du missionnaire : il &tait sain et sauf,
mais.pauvre comme Job. Lao-San fit peau neuve et se
lanqa dans la porcelaine Comme toujours, la fortune
lui sourit : il acheta une mine de charbon. L'exploitation mangea tout son capital et le ruina. II lutta neanmorns courageusement contre la malchance et, aujourd'hui, Lao-San est un gros commercant de Ying-tan.....
C'est un bon chretien, toujours charitable, meme dans
l'adversit6... En 19oo, son divouement pour les missionnaires aurait pu lui cofiter cher. Un Pere 6tait
pourchass6 par un groupe de bandits paiens; Lao-San
avec quatre autres catholiques I'escorta jusqu'A la
demeure d'un paien de ses amis. Le pr&tre s'y arr&ta
avec deux chretiens, tandis qu'avec les deux autres,
Lao-San courait a travcrs les rues en criant: c Sus au
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diable d'Europeen, tuez-le! tuez-le! , Soldats et paiens
sortaient et se precipitaient sur les talons de Lao-San;
pendant ce temps, le missionnaire, avec non moins de
hate, s'elancait dans la direction opposte..... Une
autre fois, il abattit un arbre superstitieux en presence
de toutes les autorites locales, sans causer aucun
trouble, et cela, pour rendre service au Pere qui voulait elever une 6glise en cet endroit... II avait r6ussi
quelques annees auparavant, dans un grand banquet,
a d6terminer les paiens de son a clan , a faire cause
commune avec les chr6tiens en cas d'attaque du , clana
L. B.
voisin.....
THE NIAGARA INDEX. - Numeros d'octobre, de
novembre et de d6cembre 1923.
Cette revue de l'Universite de Niagara, publiee par
les itudiants, donne d'interessantes nouvelles, invite
a des reunions et publie des articles litteraires en
rapport avec leurs 6tudes, comme , le plus triste
moment dans les tragedies , on la crise que l'habilete
de l'auteur doit denouer; elle nous tient au courant
du d6vouement des anciens el6ves partis pour la lointaine mission de Chine, et leur adresse les vceux de
tons en vers et en prose; elle envoie aux amis les
comptes rendus des banquets et distrait encore par ses
L. B.
bons mots.
MOTHER MARGARET

Notes sur notre chore Mere Marguerite O'Keefe,
visitatrice de la Province orientale des ttats-Unis
(un vol. de 204 pages sans date, ni nom d'6diteur).
CHAPITRE 1. - Premieresannies;entree en Communault.
Marguerite O'Keefe naquit A Saint-Jean (New
Brunswick) le 3o mai 1846 et fut reg&ner6e des le

-

494 -

lendemain dans les eaux du bapttme. Elle ktait
encore en bas age quand sa famille alla s'6tablir i
Boston oi son pere avait trouve un emploi plus lucratif : c'est dans cette ville que Marguerite passa son
enfance et sa jeunesse. A cette 6poque, il y avait pen
d'ecoles catholiques a Boston; c'est pourquoi l'enfant
recut I'instruction des 6tablissements municipaux,
mais en meme temps elle se pr6parait a sa premiere
communion chez les Sceurs de Charit6 de l'asile
Saint-Vincent de Camden Street; souvent plus tard,
elle aimera a rappeler avec une affectueuse v6neration
le souvenir de ces saintes femmes qui lui avaient
enseign6 i connaitre et i servir Dieu. Son pere, sans
appartenir a la haute soci6t., etait d'un noble caracthre, d'une nature cultiv6e et delicate; il aimait tenorement les siens, mais exigeait aussi d'eux le respect
et l'obbissance les plus stricts ; on r6citait le chapelet
en famille, puis on lisait quelques chapitres d'un livre
int6ressant, quelque Christmas Carol a l'epoque de
Noel. Marguerite etant la 4 benjamine , 4tait choyee
de ses sceurs ain6es. Une bonne mere est ccle don le
plus pr6cieux au monde , et celle de notre chbre Visitatrice 6tait exceptionnellement bien douee pour
diriger les jeunes Ames vers leur Cr6ateur. Des son
enfance, le coeur tendre et compatissant de la future
Fille de la Charite se rivela en maintes occasions

(cf. p. 2 et 3).
La vie de la jeune Marguerite s'coulait dans une
pieuse tranquillit6 au sein d'une famille profond6ment
chritienne, quand Dieu lui fit entendre sa voix.
C'etait pendant une mission donn6e par un P. R6demptoriste que fut entam6 le sujet de sa vocation. Aprbs
une confession g6n6rale A laquelle elle s'etait preparee
avec un soin extraordinaire, elle fut invit6e a lire la
vie de la Mere Seton et celle de la Mere Mc Auley: elle
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le fit a la derob6e afin de ne pas affliger le cceur de
sa maman par la pr6vision d'une prochaine separation.
11 en cocta de longs et p6nibles efforts sans doute A
sa nature affectueuse pour ob6ir a la grice : on peut
le conjecturer du moins de certaines allusions trouvies
dans sa correspondance (cf. p. 4). Elle allait n6anmoins entrer dans la Communaut6 quand son pare fut
rappel A Dieu; force lui fut done de differer son
depart pour ne pas accabler les siens : ce dblai dura
deux ans. Mais alors, il lui en cofite tant que c'est son
confesseur qui la decharge de ce lourd fardeau
d'avertir sa mere de son depart. Pendant son s6minaire, elle eut le mal du pays (homesickness). Et
quand sa mere fut sur le point de quitter ce monde,
bien que sceur Marguerite fit en communauti depuis
plusieurs annies, elle endura une telle agonie qu'elle
a avoui ne pas savoir en ces jours d'epreuve of elle
etait, ni ce qu'elle faisait. Elle 6tait done loin d'etre
froide et insensible, comme on a pu le croire. Nous
ne dirons rien de son postulat, faute de t6moins oculaires de cette p6riode de son apprentissage a la vie
de communaut6; mais nous pouvons dire que ce dut
tre un temps de ferveur a en juger par la suite de sa
vie.
SCHAPITRE II. - Son siminaire; troisikme et seconde
soeur d'off;re ; directrice du siminaire.
Elle entra au seminaire au mois de d6cembre 1871 et
on fut frappe de sa sfret6 de jugement et de sa profonde pit&dans ses r6p6titions d'oraison et sa premiere c Petite Retraite ). Elle 6tait I'1me des r6cr6ations par son entrain et sa gaiet6. Elle rev&tit le
saint habit le 18 juillet 1872 et fut placde comme
troisiime seur d'office an Seminaire. Elle montra un
vrai cceur de mere pleine de tendresse pour les jeuses
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sceurs et une habilet6 consommee pour dissiper les
sombres nuages de celles qui broyaient du noir. Elle
apporta encore dans son office un remarquable discernement, une grande force de caractere et une fermete
heureusement temperie par une affectueuse tendresse.
En 1883, elle eut le boniheur de venir en France ,
la Maison Mere. a Je considere comme un grand
bonheur et une grace particuliere d'avoir eu Mere
Marguerite comme directrice pendant mon s6minaire,
a d6clar6 une sceur. Jamais je n'oublierai l'impression
que je ressentis lorsque, pour la premiere fois, je
l'entendis nous faire l'instruction de deux heures. Le
calme admirable et la parfaite recollection avec
lesquels elle faisait son entr6e, sa facon de joindre
les mains et de tenir ses yeux fixes sur la Vierge
comme pour Iui demander son assistance, la maniere
dont elle se tenait a genoux pour le Veni sancle,
impressionnaient si vivement chacune des 5o sceurs
alors pr6sentes au s6minaire que chacune de ses
paroles se gravait profond6ment dans nos coeurs... 11
y avait une sainte dignit6 dans toutes ses actions
meme ]es plus vulgaires, que l'on sentait bien que
toutes ses paroles, tous ses mouvements 6taient offerts
t Dieu. ,
Elle 6tait directrice depuis deux ans quand SaintJoseph fut la proie d'un incendie qui d6truisit conmplktement le bitiment de la cuisine (p. 13-I7). Sa
maniere de s'y prendre avec les differents caractlres
a.quelquefois surpris ceux qui n'6taient pas au courant
de sa grande connaissance de la nature humaine
(p. 29). Sa condescendance pour une jeune soeur, qui
ne pouvait se resoudre A l'humiliation de baiser la
terre (p. 30); sa maternelle sollicitude envers une
sceur malade (p. 3i); sa piet6, sa patience envers les
importuns et dans les 6preuves (p. 32) ont fait I'admi-
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ration de tous ceux qui 'ont connue plus intimement,
particulibrement en face des critiques provoquies par
son inebranlable fermeti dans le devoir. Elle avait
pour conseiller et pour guide le bon Pere Mandine
(p. 35-36). Bien qu'elle fit pour le d6tachement de la
famille, elle ne voulait pas cepeLlant que l'on manquit d'6gards envers elle : ( Avez-vous &crit pour
Noel? demanda-t-elle un jour a l'une de ses soeurs. O
ma chere sceur, n'oubliez jamais vos parents; apres
Dieu, c'est a eux que vous &tes redevable de tout ce
que vous etes! , Elle se d6dommageait de ne pouvoir
assister elle-m&me les pauvres en initiant les jeunes
seeurs a ces labeurs de leur chbre vocation (p. 37). Son
recueillement, son calme, son habitude de marcher
sans cesse en la presence de Dieu ne 1'empechaient
pas de s'adapter aux circonstances et aux diverses
necessites du moment (p. 38). Elle ne craignait pas
de demander pardon a ses inf6rieures quand elle
s'6tait tromp6e (ibid.). Elle aimait la musique et ne
d6daignait pas de prendre part aux chants (p. 39).
Simple elle-meme, elle aimait A rencontrer cette vertu
chez les autres (p. 40). Elle recommandait fort la
lecture spirituelle : ( On en retire parfois, disait-elle,
plus de profit que de la m6ditation; car dans la meditation, on parle & Dieu, tandis que dans la lecture
Visez
0
spirituelle, c'est Dieu qui nous parle (p. 41).
6
disait-elle
n,
d'intention
moins au succes qu'a la puret
(p. 42).

CHaPITRE III. -

La Visitatrice.

Ii y avait pros de trente ans que Mere Marguerite
6tait entree en communaut6, quatre directeurs spirituels avaient successivement guide la province, menant
la barque avec sdrete vers le port, la biere de Mere
Euph6mie venait d'&tre fermre et elle avait pri6
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aupres de la depouille mortelle du saint P. Mandine,
mais quel que fft le representant de l'autorit6, elle
&tait invariable dans son obeissance, aussi loyale
envers le dernier nomm, qu'envers celui qu'elle avait
trouv6 a son entree en communaut6 (p. 43). Durant
I'hiver de 1901, notre chere Mere Mariana, alors en
tournee de visites, fut emport6e par une pneumonie.
Le bon Pere Lavezeri, C. M., ecrivait aux sceurs[:
<( Nous sommes tons condamn6s a mort, statutum est
kominibus semel mori. Puissions-nous tous expirer
dans le doux baiser da Seigneur entre les bras de la

Tres Sainte Vierge et de saint Joseph. Puisse saint
Vincent procurer a la Communaute, pour renplacer
la Visitatrice defunte, une personne remplie de son
esprit, ne voulant en tout et toujours que le bon plaisir de Dieu, prudente, droite et ferme, n'ayant ni
respect humain, ni vues humaines, mais ne desirant
que la gloire de Dieu et le salut des ames, toujours
humble, simple et animbe de la veritable charit6. Tels
sont mes vceux et l'objet de mes prieres. Puisse le
bon Dieu les benir avec toutes les soeurs et le pauvre
pretre; S. Lavezeri. n
Deux mois apres, arrivait une circulaire du Trbs
Honor6 P&re Fiat nommant la qouvelle visitatrice :
4 Le temps est venu de nommer une remplacante et
je suis heureux de vous annoncer que sceur Marguerite O'Keefe, directrice du S6minaire, est celle qu'a
d6sign6e le Tout-Puissant pour remplir le poste
vacant. Sa connaissance de la Communaute et son
experience lui permettront de faire un plus grand
bien et j'ai la fermie confiance que vous reporterez
immediatement sur elle le respect et l'affection dont
vous entouriez Mere Mariana. D La nouvelle elue
seule fut d'abord sur le point de protester, mais elle se
soumit a ce qu'elle considera comme la volont6 de Dieu
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(p. 45). Les lettres qui vinrent ensuite des Etats-Unisan secr&tariat de la rue du Bac exprimbrent toutes« la satisfaction et la reconnaissance universelles ,
(p. 46). M6me les personnes du dehors se r6jouirent
de cet heureux choix (p. 47).
A l'6poque de sa nomination, la province s'etendait
de l'Atlantique au Pacifique: immense territoire dont
le gouvernement exigeait une confiance en Dieu, des
vertus et des dons singuliers (p. 48). Elle 6tait comme
le miroir refl&tant a un rare degr6 les vertus de la
bienheureuse Louise de Marillac. Elle etait ennemie
de toute singularit6 sous quelque forme que ce fit.
Elle semblait, a dit une de ses compagnes, ne jamaisperdre de vue la pr6sence de Dieu. Dans ses admonitions, elle ne se contentait pas de signaler les points
difectueux, mais encore elle indiquait les remhdes
(p. 5o). L'entendre parler des choses surnaturelles6tait une veritable jouissance (p. 5I). A la priere, elle
6tait totalement absorb6e en Dieu et tout a fait etrangere a ce qui se passait autour d'elle; c'est ce qui fit
dire a une soeur : ( Quelle admirable visitatrice vous
avez! J'aime a l'observer a la chapelle; sa physionomie est rayonnante et comme environnhe d'une
cbleste lumiere (p. 52). » Une dame protestante disait :
4 Mere Marguerite place toujours le devoir avant
tout! n c'est le trait qui l'avait le plus frappie dans sa
vie (p. 53); c'est pour ce motif qu'elle s'opposa a ce
que l'on 6tablit des classes au S6minaire et l'on continua I'ancien systhme the regular routine was continued.
(p. 55). I.a responsabilit6, a-t-elle avou6 elle-mame,
l'a rendue plusieurs fois malade bien qu'elle ne fit
pas delicate de sant6 (p. 56). Rien n'6galait le chagrin
de la Communaut6 la nouvelle d'une de ses maladiessi ce n'est la joie de son retablissewaent et de la
reprise de ses fonctions (p. 57-59). c Sa presence, a
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not6 une jeune soeur de la Maison centrale, semblait
En effet, en dehors des
porter la paix avec elle.,
recr6ations, elle 6tait si invariablement recueillie que
sa seule vue impressionnait plus profond6ment que
toutes les exhortations (p. 61). Son bon coeur eut
maintes fois l'occasion de se manifester en faveur des
pauvres durant la Grande Guerre, des malades (p. 62)
et des missions (p. 63).
Elle s'embarqua sur La Lornaine pour venir suivre
la retraite des sceurs servantes, qui devait s'ouvrir
rue du Bac, le 3 mai 19o3. Elle fut profond6ment impressionnee dans ces jours de benediction :
( Le Sup6rieur g6enral est un saint, 6crivait-elle; et

ses conferences sont dignes de saint Vincent. Ses
instructions 6taient tirdes de la priere du Seigneur. II
parla sur la charitY, insistant fortexpent sur la pratique
de se demander pardon mutuellement, de mettre fin
aux conversations m6disantes, de ne jamais critiquer
les decisions de I'autorit6. II parla en outre du respect envers notre saint Pere le Pape, les kveques, les
sup6rieurs. 11 rappela 1'obligation pour les maitresses
de classes de donner une solide instruction religieuse
a leurs 6elves; il expliqua le bon usage que nous
devons faire de la calomnie, la supportant patiemment,
en silence et sans chercher a nous justifier... , Elle
6crivit un mot de sa visite & Saint-Lazare (p. 67) :
« II pleuvait ce matin tandis que nous nous rendions
a Saint-Lazare. J'y suis all&e en voiture avec la Tres
Honor&e Mere, une de ses Officibres et la Visitatrice
de Pologne qui a plus de quatre-vingts ans. C'ktait un
beau tableau de voir Saint-Lazare rempli de cornettes.
La chisse etait ouverte, 1'autel illumin6 et le Superieur gTnTral portait un bel ornement de drap d'or.
C'etait 6blouissant et impressionnant au delA de toute
expression. Notre Tres Honor6 Pere nous dit qu'il
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nous avait toutes sur la patene ce matin. Puisse sa
priere pour nous atre exaucee!... n (P. 66.) Avant de

revenir aux ttats-Unis, mere Marguerite fit une visite
en Angleterre et la Tres Honor6e Mere Kieffer tint a
l'assurer qu'elle garderait un c excellent souvenir a de
son passage en France (p. 67).
Son humilit6 la portait A s'effacer et jamais elle ne
disait a Je ,, mais ( Nous , (p. 68). Elle recomman-

dait d'avoir en horreurles relations non indispensables
avec les externes et attribuait au defaut contraire la
perte de la vocation d'une sour (p. 69). Sa prudence
6tait tres remarquable et lui faisait dire les choses en
leur temps (to say the right thing at the right time).

Simple dans ses paroles comme dans ses actions, elle
ne l'6tait pas moins dans sa devotion : le Formulaire
avec le Catichisme des voeux, le Cat6chisme de la communaut6 et le Missel lui semblaient bien suffisants
(p. 70-71). Que dire de la patience dont elle usait avec

celles qui lui avaient caus6 quelque peine par leurs
caprices, leur lCgiret6 on meme leurs lourdes fautes?
Elle supportait sans se plaindre ces 6garees et Dieu
seul sait avec quelle ferveur elle demandait pour elles
grace et lumiire avant cue le mal fit irreparable.
(P. 72.) Elle eut bien des 6preuves (cf. p. i58), surtout dans les dernire-s ann6es de ses fonctions de Visitatrice, et connut bien des anxi6t6s caus6es par des
soucis spirituels ou materiels; mais on a admire la
maniere dont elle debrouillait les affaires les plus
inextricables d'une facon toute virile: or, elle semblait
n'avoir pas conscience de ces dons et rapportait tout
le succes A Dieu seul pour la gloire de qui elle agissait en tout (p. 73). En 1905, elle envoie sept sceurs

&

Porto-Rico pour s'occuper des 6coles de la paroisse
de Mayaguez, tenue par les Peres R6demptoristes
(p. 74). Elle s'y rendait en avril 1906, quand on apprit
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le terrible tremblement de terre de Californie dans
lequel aucune Fille de la Charit6 n'eut isouffrir (p. 75).
En bonnle =ntd comme dansla maladie, elle avait poor
maxime de 4( ne rien demander, ne rien refuser m :
durant un voyage long et fatigant, elle ne demanda
meme pas un verre d'eau; mais, lorsqu'en face de son
besoin evident, on lui offrit un rafraichissement, elle
1'accepia avec simplicite et en remerciant aimablement
(p. 82). Elle pratiquaitelle-mnme ce qu'elle enseignait
aux autres, particulibrement le lever de quatre heures,
qu'elle n'a jamais omis, meme durant ses grandes souffrances, sauf par ob6issance (p. 86).
L'annie 1908 lui apporta un singulier plaisir et une
grande b6nediction : celle d'une nouvelle visite a la
Maison-Mere (p. 88-89). Elle 6crivait de Paris, le
7 mai I9o8 : t Nous avons recu un cordial accueil de
notre Trbs Honoree Mere, au sortir de la chapelle,
apris le Da pacem... Nous avons parcouru les divers
ofices de la maison et offert nos respects a M. le
Directeur, le P. Meugniot, qui nous rebut aimablement,
et dit qu'il comprenait tout ce que je lui disais, mais
il ne me parla pas en anglais... , Traits divers qui
montrent bien son amour pour les pauvres : n'avoir pas
de scrupules pour leur donner (p. 92), traiter les personnes de couleur commeles autres (p. 93), prier leurs
anges gardiens (p. 94); deux jours avant sa mort,
elle faisait envoyer trois grands paquets d'habits pour
des enfants pauvres (p. 95, cf. p. 96). Elle avait cela
de commun avec toutes les belles Ames, c'est qu'elle
6tait remplie de reconnaissance pour le moindre service qu'on lui rendait (p. 99). Dans les avis, les consells, les f6licitations qu'elle ecrivait, par exemple
aux jeunes Sceurs qui venaient de profioncer leurs
vceux, on trouve les plus beaux encouragements et les
pensees les plus saintement surnaturelles

dont la
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lecture devait leur etre an doux reconfort aux heures
d'6preuve ou de lassitude (p. 99-io3).
L'ann6e 19o fut t6moin d'un fait m6morable : l'ouverture d'un second seminaire dans l'Ouest, qui fut
inaugur6 par M. J. J. Sullivan, C. M., le 25 janvier
(p. Io6-Io8, cf. 134). Centenaire de la fondation de
la communaut6 de la Mere Seton, au ( Valley Home ,
(p. 108- 112). Un jeune predicateur ayant appris qu'elle
devait suivre la retraite qu'il allait pr&cher, exprima
ses apprehensions d'avoir a parler devant elle: « Oh!
dit-elle, en apprenant la chose, s'il savait la grosse

bete (a greatgoose) que je suis, il n'aurait aucun souci
de.ma presence! m (P. i44.) Elle aimait Dieu jusque
dans ses oeuvres qui lui apparaissaient comme un pale
reflet de la Beaut6 supreme : les fleurs, les forets, les

montagnes et, par-dessus tout, la mer (p. 149). Tonjours pr6sente aux exercices de la communaut6, elle
rappelait aux soeurs servantes leur r6le de gardiennes
des Regles et des Coutumes. Vive 6tait sa reconnaissance envers le P. Miiller, R1demptoriste, qui avait
Ct& son directeur avant son entree en communaute,
et envers le P. Mandine, qu'elle considerait comme
a un v6ritable ami dans toute la force du terme ,
(p. I52-153). Elle deplorait grandement toute extrava-

gance manifest6e quelquefois a 1'occasion des noces
d'or(p. 157).
Au mois de juin 1912, des pourparlers s'ouvraient

pour fonder un petit h6pital a Waterville; le I" mai
de l'annee suivante, le projet 6tait mis a execution
(p. 162). L'ouverture.de l'h6pital de Pensacola suivit
de pros celle de Waterville, en mars-septembre g915
(p. 163). Les sceurs 6taient demand6es aussi i Jacksonville et, grice a Dieu et a la bienveillante collaboration des docteurs ainsi qu'aux secours donn6s par des
amis d6vouis, tous les h6pitaux furent heureusement
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achev6s pour le plus grand bien corporel et spirituel
de nombreux malades (Ibid.).
En 102o, notre chore Mere 6tait encore invit6e A se
rendre a Paris, non seulement pour la retraite, mais
aussi pour assister aux fetes de la b6atification de
notre Mire, Louise de Marillac, a Rome (p. 165). Elle
assistait A l'exhumation de la Bienheureuse, dicrite
dans les Annales. Puis, elle a racont6 sa visite au Tres
Honor6 Pere et au P.'Planson, ( dont les cheveux ou
plut6t labarbe est tout A fait grise et qui lui parut plus
Ag6 que lorsqu'elle I'avait vu a Germantown ,; puis,
une gale visite du P. Boyle as parloir, v6neration des
reliques de saint Vincent, pelerinage a la petite chapelle batie par Alphonse Ratisbonne apres sa conversion, pelerinage a Montmartre et spbcialement A la
chapelle consacrie a saint Vincent, puis a la chAsse
de sainte Genevieve, mais non au Pantheon (p. 166167). Journal de son voyage a Rome, apres les exercices de la retraite (p. 168-172). Retour en Amerique;
mais la fatigue du voyage avait marqu6 son empreinte
sur elle (p. 174). Neanmoins, elle se mit A preparerles
ceremonies en l'honneur du Triduum de Louise de
Marillac et des nouvelles bienheureuses Sceurs (p. 175).
Elle se r6jouit a l'avance des beindictions que
devait apporter la visite du Sup6rieur gienral en Amirique, en particulier l'appel A participer aux missions
en Chine (p. 176). Cependant, des le debut de I'annke
1922, toute la Province se demandait A quelle date se
c6lebreraient les noces d'or de sa Visitatrice; malgre
son humilit6, elle dut subir cette fete qui, n6anmoins,
fut r6duite A la plus grande simplicit6 pour se conformer A ses desirs (p. 177-185). Elle se sentait deja
atteinte de la maladie qui devait l'emporter et, le
27 d6cembre, elle entrait A l'h6pital de la Providence
A Washington (p. 186-187).
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Le 28, les m6decins l'examinerent et crurent qu'ils
pourraient la soulager par une petite op6ration qui fut
d6cid6e pour le lendemain; mais le mal 6tait trop profond et les deux jours qui suivirent 1'intervention
furent pour la chore malade une intense et continuelle
souffrance. Dans l'.apres-midi du 31 d6cembre, on lui
proposa de recevoir les derniers sacrements : avec son
calme habituel, elle demanda si elle se trouvait en
danger de mort et ajouta : a Faites comme de coutume

),,

et, imm6diatement, elle commenga sa prepara-

tion.- Elle fit une confession gn&arale, demanda pardon avec une parfaite humilit6 et une remarquable
sincerit6, renouvela ses saints voeux et requt les dernieres indulgences (p. I88-i89). Durant' sa maladie,
elle se rejouissait de ( n'avoir plus rien a faire qu'a
aimer Dieun (p. 193), puis elle r6pondait i quelques
lettres, seule occupation qui interrompit sa priere et sa
meditation continuelles (p. 194-195). Dans ces der-

niers mois, elle n'a manifest6 qu'un seul d6sir, celui
de recevoir la sainte Communion (p. 196).
L. B.

MEXIQUE
A Mexico, on c6l1bre solennellement la fete de la
Midaille miraculeuse, comme on peut en juger par ie

programme de cette ann6e 1923. A partir du 18 novembre jusqu'au 27 inclusivement, dans 1'6glise de la
Conception, tous les jours, le matin, messe chant6e;
le soir, exposition, rosaire, sermon et b6endiction. Les
orateurs de la neuvaine sont : le 18, un Fils du Cceur
de Marie; le Ig, un Dominicain; le 20, un R6demptoriste; le 21, un Pere O. D.; le 22, un missionnaire du
Caeurde Marie; le 23, un-Franciscain; le 24, un Ora-
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torien; le 25, un Pere O. S. A., le 26, un Mercedaire;
le 27, un Paul ou Lazariste; tous les jours, des peleri-

nages sont annonces.
Nous empruntons aux Annales espagnoles I'article suivant:

Mission a la Union de Tula, par J, Montoya. Le cur6
nous r&clamait depuis longtemps; il envoyait a l'archeveque de Guadalajara p6tition sur petition; enfin,

nous primes lui donner satisfaction. Nous allons en
chemin de fer jusque Ameca et, la, nous commenqons
un petit voyage de dix-huit heures a cheval; "nous
sommes novices dans l'art de l'6quitation, mais iw
nomine Domini, nous montons, on plut6t nous essayons,
une fois, deux fois, trois fois de monter et nous r6ussissons. Nous faisons le signe de la croix et nous parcourons montees et descentes, fleuves et rivirres,
plaines etcollines, montagnes,toujours des montagnesPanorama incomparable, enchanteur. Nous etions
partis Aquatre heures du matin; il etait sept heures
du soir et je ne savais pas si j'avais des jambes de liege
ou de chair; a la clart6 des rayons de la lune, nous
traversions des fourr6s, accompagn6s de deux valets
armes jusqu'aux dents, tout prets a mettre A mort quiconque voudrait nous arr&ter.
A huit heures et demie, nous arrivons au rancho de
Quila, situ6 sur un plateau de la Sierra. Je descends
de cheval; mes jambes 6taient raides comme celles du
pauvre Don Quichotte. On ne nous attendait pas: on
n'avait rien prepare,, ni souper, ni lit. On nous sert nn
chocolat a l'eau avec quatre galettes dures comme la
pierre et, vers onze heures, novs nous couchons tout
habill6s, exposes au froid de la nuit.
A trois heures du rqatin, nous repartons g cheval, au
clair de lune; c'est peut-etre poetique &raconter, mais
c'est tres prosaique a faire. Deux fois nous descen-
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dons de cheval parce que nos pieds nous disent : Ca
suffit, et nous les rechauffons en marchant un peu. A
neuf heures, nous apercevons la localit6 de Tenamaxtlan; cette vue relive un peu nos courages; cependant, nous n'6tions qu'B mi-chemin. Mais, heureusement, nous allons y'laisser nos chevaux pour y prendre
mne voiture; quand nous descendons de cheval, nous
sommes comme des sacs de pommes de terre qui ne
peuvent se tenir debout. Mon pauvre compagnon, le
P. Lizarribar, a des varices gonfles comme des boudins et je souffre des douleurs bien fortes.
Nous nous reposons une demi-heure et nous voyons
apparaitre un coche antique, de style Renaissance,
tire par huit mules. Tout change d'aspect. Nous nous
itendons paresseusement sur de larges coussins et, en
avant, direction de la Union de Tula. Nous itions
prs d'arriver a une hacienda appelee Saint-Cl6ment,
iorsque nous rencontrons une automobile qui vient a
notre rencontre pour nous dire que nous arrivons trop
t6t a la Union, que les pr6paratifs pour nous recevoir
ne sont pas achev6s, que tout ne sera pr&t qu'I six
heures du soir; or, il est onze heures du matin. Nous
attendons patiemment et, lorsque l'heure fixee est a
pea pres arriv6e, nous nous dirigeons vers la Union.
Parvenus a lahacienda de Santa-Anna, une premiere
surprise nous attend : une musique nous joue de dilicieux accords, on fait partir des fus6es d'artifice, des
coups de fusil, de pistolet et, des arbres oi ils 6taient
caches, sortent 200oo cavaliers qui se mettent a chevaucher autour de nous en agitant des banderoles aux
couleurs nationales : a Vivent les missionnaires! »
crient-ils de toute la force de leurs poumons. Nous
nous approchons des portes de la ville; nous nous
arr&tons et les jeunes gens a cheval qui nous accompagnaient se mettent & faire devant nous toute sorte
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d'escarmouches comme s'ils voulaient prendre la ville
d'assaut; enfin, ils entrent dans la vlle au triple galop
et ils reviennent peu apres triomphants nous apporter
les clefs de la ville. Nous entrons : on voit partout des
arcs de triomphe, des tapis tendus aux balcons, du
feuillage aux fenetres; ,les jeunes filles jettent des
roses et des coquelicots sous nos pas quand elles ne les
jettent pas surnos humbles personnes ;salves de coups
de fusil; sonnerie continuelle des cloches; cris
enthousiastes de la foule ivre de joie; nous donnons
des binedictions A droite et A gauche. Telle dut 6tre
l'entr6e de Don Juan d'Autriche A Venise, apres la
bataille de LUpante.
Nous arrivonspres du gigantesque portail de 1'6glise
paroissiale, temple majestueux de style roman dont la
coupole et les tours elev6es dominent les humbles
demeures qui l'environnent. Le cure nous attend sur
le seuil, rev&tu du pluvial. Nous entrons au chant des
litanies de la Sainte Vierge. Tout le peuple penotre 1
notre suite. Nous recevons la benediction du cur6 qui
nous pr6sente A ses paroissiens et je rkponds par
quelques paroles de remerciement pour la reception;
j'annonce l'ouverture de la mission; il 6tait neuf heures
du soir; nous nous retirons au presbytere; nous itions
accabl6s de fatigue, accablis de faim, accablIs de
sommeil, mais il fallut encore, pendant une heure et
demie, ecouter un chceur de chanteuses qui"nous regala
avec du Beethoven, du Rossini et du Verdi et nous
efmes la force d'applaudir, de dire muy bien aux beaux
passages. Enfin, A dix heures et demie, souper, puis
priere et, enfn, au lit pour dormir du sommeil des
bienheureux.
La mission s'ouvre le 14 mai; l'6glise est pleine.
Un crucifix de grandeur naturelle 6tend ses bras sur
un fond violet et deux grandes torches reflttent sur
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son corps leurs piles rayons ; le Saint Sacrement est
expose; on commence par enseigner les cantiques
de la Mission et desormais on pourra entendre dans
le lointain le peuple les r6p6ter a l'envi. II faut, en
plus des sermons, cat6chiser pros de I 200 enfants
qui vont s'approcher de la sainte communion ; cette
c&remonie contribue beaucoup au succes de la mission. Les enfants mettent pour la premiere fois des
vetements blancs, leurs ttes sont couronn6es de
fleurs naturelles, ils tiennent en leurs mains inhabiles
des cierges allumes, ils ouvrent en un doux sourire
les p6tales rose 6carlate de leurs petites bouches
badines, ils s'approchent dela table des anges comme
des chardonnerets remuants, ils chantent avec leurs
voix argentines les suaves m6lodies des cantiques de
mission, ils pleurent en entendant le cure leur faire la
dernire exhortation avant la communion et, comme
de petits agneaux tout blancs et tout doux, ils s'ap6
prochent, en belant, de l'Agneau immacul qui se
plait au milieu des lis. Le soir, r6novation des vceux
du bapteme ; au centre du sanctuaire, on prepare une
table couverte de nappes 616gantes, on y place un
pupitre sur lequel repose le livre des saints Evangiles ; derriere la table, un beau crucifix avec une paire
de chandeliers; a droite, six garcons en fiere posture;
a gauche, six petites filles couvertes de voiles blancs.
A un signal, ces garcons et ces filles mettent la main
droite sur les Ivangiles et tous les autres communiants se tiennent debout et levent la main droite; le
prktre prononce la formule du haut de la chaire; tous
la r6petent mot A mot et I'on entonne l'hymne de
circonstance Del cristiano la fe en el bautismo ; puis a
lieu la consecration a la sainte Vierge. Cette c&remonie est capitale pour la mission; elle touche et
emeut les plus indifferents.
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Cependant, la mission continuait et, a part six ou
sept esprits forts, tous accomplissaient leur devoir.
Un jour que nous confessions a 1',glise, vers les
qnatre heures de l'aprss-midi, un bruit 6pouvantable
se fit entendre, comme si une bombe 6clatait, et en
m.me temps un violent tremblement de terre secoua
comme des cartes les murs 6normes du gigantesque
temple. Tout le monde sort en toute hite et le peuple
s'agenouille un peu partout,demandant pardon. Moimzme j'avais intirieurement une atroce frayeur, mais
extirieurement je leur disais : ' Allons, n'ayez pas
peur, c'est passe, retournons a l' glise pour achever
les confessions. >Je n'itais pas rassurb, car if pouvait
venir une autre secousse, mais Dieu eut piti6 de nous
et aucon autre tremblement n'ent lieu, si ce n'est celui
des six on sept esprits forts qui abandonnirent leur
fanfaronnade et vinrent tout tremblants confesser
leurs peches.
II venait des pinitents, non seulement du lieu que
nous ivangelisions, mais de tons les pays d'alentour;
nous confessions, matin et soir, aides par M. le cure
et deux autres pretres et 1'6glise "tait toujours pleine
de gens qui attendaient patiemment leur tour. Nous
leur avions promis de ne pas partir tant qu'il resterait
une personne a confesser ; a la fin, il fallut prendre
sur la nuit; mais tout le monde put se d6charger de
ses p6ch6s.
La communion genarale eut lieu le 4 juin avec
toute la pompe et la solennit6 exigees par les circonstances. L'eglise 6tait absolument remplie ; on chanta
la grand'messe; un missionnaire fit une exhortation
path6tique et ce jour-la 3 ooo grandes personnes communidrent. Quelle consolation ineffable on goite i ce
moment et comme on remercie Dieu de nous avoir
appliques & cette oeuvre primordiale de la mission aux
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pauvres gens. Apres la grand'messe, on donna la
binediction papale et le soir eut lieu la plantation de
croix avec sermon sur la persev6rance et adieux a la
population; c'est une scene toujours bien touchante et
bien imouvante. J'avais oubli de dire que, pendant la
mission un missionnaire s'occupa particulirement
des Dames de la Charit6 et un autre des Enfants de
Marie, excitant les membres de ces deux associations
qui nous sont confites a marcher toujours plus sur les
traces, les premieres de saint Vincent de Paul, les
secondes de Marie' Immacul6e. L'association des
Dames de Cbarite compte deux cents membres actifs
qui vont visiter les pauvres avec leur crucifix suspendu
ancou par un cordon rouge.
- En somme, pendant la mission, nous edmes 7 ooo
confessions, 2oooo0000 communions, 60 mariages legitimes et nous 6tablimes 1'association de la Medaille
Miraculeuse a laquelle 5oo personnes, soit hommes,
soit femmes, donnerent leur nom.
Nous partimes de La Union le 9 juin, accompagnis
da cure et de trente cavaliers qui nous escortirent
jnsqu'a Ixtlahuacan oi nous devions commencer une
autre mission. Les memes ceremonies et les memes
consolations nous y attendaient ; il y eut comme particularit6 une magnifique procession du Saint Sacrement avec grand'messe solennelle a trois pretres. Les
braves gens du peuple nous comblkrent de toute sorte
d'attentions et nous rendions graces t Dieu, A la
Vierge de la M6daille et A saint Vincent de nous avoir
appliques A I'6vang6lisation des pauvres et simples
gens des champs, au milieu desquels on 6prouve des
consolations qui ne sont pas de la terre.
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TACUBAYA
INSTITUTO ESPANOL DE SAN JOSE

Cet institut, fonde en 1902 par notre confrere
M. Clement Vigo, est en pleine prosp6rit6. L'instruction religieuse est a la base de l'enseignement et la
piete est en honneur par les exercices habituels, par
la celebration du premier vendredi de chaque mois et
par les deux associations de l'apostolat de la priere et
des Enfants de Marie. L'enseignement est destin6 a
preparer les jeunes gens aux carrieres de commerce :
on y enseigne l'anglais et le francais. Des exercices
litteraires ont lieu de temps en temps pour entretenir
l'6mulation. Il y a aussi dans ce but la legion d'honneur et la croix d'excellence pour recompenser I'application et la conduite, et des m6dailles d'or ou
d'argent ainsi que des dipl6mes pour r6compenser le
succes. Les dl6ves peuvent sortir le dimanche, le jour

de leur saint patron ou, s'ils le pr6fbrent, le jour anniversaire de leur naissance et celui de leurs pire et
mere. II est d6fendu de fumer dans le collige. On

veille avec soin sur 'hygiene par tous les moyens
usites, sans omettre les bains frequents. De belles
photographies nous montrent les cours spacieuses, les
jeux de foot ball et autres, ainsi que les grandes promenades dans les sites les plus pittoresques.

AMERIQUE CENTRALE
GUATEMALA
Quezaltenango. A la mimoire de seur Thouluc,
d6c6dde en cette ville a I'age de quatre-vingt-treize
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ans. Ce livre contient une s&rie d'articles sur la v6nerable sceur Thouluc, nee a Salazac, dans 1'Aveyron, le
2 octobre 1829, entr6e dans la communaut6 le 20 avril
1853, plac6e d'abord en Espagne, puis envoyee a
Quezaltenango oi, pendant cinquante-deux ans, ellefut
la bienfaitrice et la mere des pauvres et des orphelins.
Ses funerailles furent une solennelle manifestation. On
voyait dans le cortege les jeunes filles de l'Ange
Gabriel.les Enfants de Marie, les Dames de la Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul, la congregation du SacrCaeur de J6sus, 1'association des Saints Anges, les
membres de la haute societ6, les Filles de la Charit6,
un grand concours de peuple. Le char funebre 6tait
couvert de fleurs; au cimetiire, quatre discours furent
prononc6s.
HONDURAS
Nous empruntons ce qui suit Ala revue Germanor:

11 y a beaucoup de francs-magons qui assistent quelquefois a la messe et y versent des larmes; soixantedix pour cent des habitants meurent de la poitrine,
&critM. Coll.

M. Pigarola ecrit que les femmes, sauf de tris rares
exceptions, ne comprennent pas 1'espagnol et qu'il est

difficile d'organiser des communions gen6rales, car
les petites filles en Age de faire la premiere communion ne comprennent pas un mot d'espagnol. Les hommes ne peuvent se confesser, car ils vivent en tres
grande majorit6 dans le concubinage : A Limon, il y a
peat-etre cinq mariages religieux; A Ariboya et ailleurs, aucun; les gens sont tres pieux; ils aiment les
c6rmonies, religieuses, nous allons les visiter A cheval
ou en barque; les barques sont si itroites que le
moindre mouvement nous fait prendre un bain.
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M. Coll ecrit : Nous avons eu la confirmation. Nos
gens 6taient dans le ravissement, car il y avait une
messe a trois Peres et l'autel fumait. II y a eu 125
confirmations, 3oo premieres communions, 121 baptames et un mariage. Le 18 fevrier, on a beni l'image
de la Miraculeuse, titulaire de la nouvelle paroisse
de Tela; ce fut un dblire ; on n'avait jamais vu
pareille image; on a impos6 i ooo m6dailles miraculeuses. Les protestants font beaucoup de mal ; nos
gens, qui aiment beaucoup les discours, vont les
entendre.
M. Soler 6crit de Trujillo : La confirmation a chez
nous une importance capitale.; les gens y tiennent
beaucoup et, d'autre part, ils ne se confessent presque
jamais ; le seul moyen de les amener a se confesser
est de leur montrer la confession comme une bonne
preparation a la confirmation. Leur ignorance en
fait de religion est absolue. La plus grande partie ne
connaissent rien de la doctrine, ni les rudiments de
la foi et ne savent m&me pas faire le signe de la croix.

PANAMA
Nous extrayons des £tudes des Peres Jdsuites, soixantieme

annde, tome CLXXVII, no 24, 20 d6cembre 1923, le passage
suivant. page 74o, d'un article sur a Le mouvement religieux
hors de France n, apropos de Panama:

a ... Souslahoulette 6piscopale deMgr Rojas,pr&tre
de la Mission, originaire de Costa-Rica, ily a des Capucins catalans, des Salesiens g6niralement italiens,
des Jesuites espagnols et colombiens, des Lazaristes
americains et francais. L'un de ces derniers, M. Dumolard, est, depuis de longues annies, a Panama oiu
il occupe une situation importante dans le monde
ecclesiastique. Quelques-uns de ses confreres se
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dCvouent sp&cialement a l'Cvangilisation des negres.
t C'est toujours une joie pour un Francais de ren-

contrer des compatriotes sur une terre lointaine.
Cen est une surtout pour un pretre de trouver au
point de jonction des mondes, les congregations religieuses qui temoignent de la vie et de la f&condit6
du catholicisme franqais. Les pr&tres de la Mission
sont n6tres, par leur pare M. Vincent. N6tres aussi les
Filles de la Charit6 et les Freres des 6coles chretiennes. Or, apres le pr&tre qui distribue les sacrements,
nul n'a fait plus, nul ne fait mieux connaitre et aimer
Jesus-Christ a travers le monde, que ces deux admirables congr6gations,

sorties de France, et, -

pour

une large part encore - recruties sur notre sol.
at A Panama, leur action est peut-etre plus precieuse
qu'ailleurs... n
page 743 : c Enfin, il y a les sceurs, nos soeurs de
Charite, qui certainement ne sont pas toutes Franjaises, mais qui toutes se souviennent. de la rue du
Bac et de Jeur sainte fondatrice. Elles ont a Panamaville une &cole primaire de quatre on cinq cents
enfants, un pensionnat, un orphelinat, un on deux
h6pitaux. Elles ont i Colon aussi et encore sur la
Broadway une maison toute blanche, avec une galerie
oi pendent, en lourdes grappes, les fieurs pourpres
des Bougainvillia. C'est l'Asilo Saa Vincente de Paul,

anim6 par le babil, leg chants, les jeux de cent ou
deux cents fillettes, bien lav6es, bien nippees, bien,
stylees.
t I1 y ajuste trois ans, le 22 janvier 1921, on f6tait

la, pour la premiere fois, en union avec tout le monde
catholique, la beatification de Louise de Marillac.
Apres les c6remonies religieuses, quand on se rendit
dans la plus grande salle disponible (oh ! combien
modeste et simple), les poesies, les chants, les sayne-
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tes s'acheverent par un tableau vivant oii s'unissaient
dans un meme triomphe, comme a Rome, les trois
nouvelles saintes franfaises : Jeanne d'Arc, Marguerite-Marie, Louise de Marillac... n

COSTA RICA
Le 12 octobre 1923, on a 6lev6 dans la ville de
Costa Rica une magnifique statue de notre confrere
Mgr Thiel, qui fut eveque de ce diocese.
El Mensajero del clero a consacr6 tout un numero a
rendre compte de ces fetes. En voici le resum6.
L'hymne national fut d'abord chante par le colleges6minaire, puis I'archev&que Mgr Castro benit le
monument qui fut d6couvert pendant que l'on tirait
vingt et un coups de canon, que toutes les cloches de
la ville sonnaient et que les drapeaux etaient hisses
aux monuments de la ville.
Le president de la R6publique prononqa un.discours:
a On pourrait dire que cette statue est inutile car les
habitants de Costa Rica n'oublieront jamais leur
&veque bien-aim.. .Ce bronze est bien plac6, tourn6
vers le couchant, fixant les yeux sur les magiques
fun6railles du soleil comme pour avoir toujours pr6sent la beaut6 et la grandeur de la mort. Voici que se
dresse devant nous la belle figure de Mgr Thiel pour
continuer son apostolat et pour attirer sur nous les
b6n6dictions du ciel. Quand il 6tait en vie, il ecoutait
les inspirations du ciel et il scrutait les secrets de la
science et il employait les deux au service de la patrie;
la religion et la science ont meme origine et m&me
fin, elles ne sont que les deux aspects d'une meme
v6rit6, destinies toutes les deux a procurer le bon-heur de l'homme. Mgr Thiel a eu la science de la
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religion et la religion de la science et il a pr&ch6 les
deux a tous les hommes sans distinction de races ni
de couleurs, enseignant aux grands, aux superbes
que les premiers seront les derniers, aux petits, aux
humbles quetles derriiers seront les premiers; il a
discuti sans acrimonie avec les positivistes, les mat6rialistes, les athies et tous sans distinction rendent
hommage A l!'veque qui a bien m&rite de la patrie.
Bernard Auguste, apbtre des Gentils, pasteur ardent,
jouis en paix dans la region de la s6r6nit6 et de i'harmonie, pendant que la ville de Costa Rica suivra ses
destin6es, sous 1'azur des cieux, Ie regard dirig6, non
pas vers l'occident comme toi, mais vers l'aurore, vers
le Levant. ,
L'archeveque metropolitain prit ensuite la parole
et loua Mgr Thiel, (sage praticien, illustre pontife,
ime grande, vrai pasteur des ames, doue.d'un talent
prodigieux, d'une memoire tres heureuse et d'une
constance inebranlable, homme integre et juste, pere
des pauvres, evang6lisateur des Indiens, polyglotte
remarquable, archiologue eminent, historien judicieux. Dans les plus agrestes Cordilleres, dans les
nLontagnes les plus Mlevies, on l'a vu a la recherche
de ses Indiens bien-aim6s, et son cceur palpitait de se
voir entoure de ces tribus suspendues A ses lvres, une
de ses plus pr6cieuses conquktes de Lazariste et
d'ap6tre. Sentinelle vigilante de la maison d'lsrael,
heraut du verbe humain, d6fenseur intrepide et valeureux des droits de l'Fglise, il a dissip6 les erreurs et
resolu les problemes sociaux les plus difficiles et les
plus importants. Associb an R6dempteur du monde
dans la predication du royaume de Dieu, il dut lut
aussi, un jour, devenir l'homme de douleurs, la
victime de propitiation et d'expiation pour la libert&
religieuse de son peuple. Un calvaire 6tait n6cessaire
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et sur ce calvaire une croix et il itait necessaire que
Mgr Thiel apparit sur la croix, abreulve de fiel et db
vinaigre, le coeur perc ; Mgr Thiel fut proscrit e
exile sur la terre etrangere. Jamais l'illustre 'v&que ne
s'ileva si haut que lorsqu'il fut couronne d'6pines;
le sang repandu par ces 6pines a lave.son front de la
poussibre du chemin ; ses amertumes profondes,
supportees avec une Anergie surhumaine, ont 6tC la
mesure de son cceur vigoureux. Mais bient6t l'horizon
s'est rasser6in, les haines se sont eteintes, les passions
se sont apaisies, et d'une extremit6 a l'autre de la
r6publique, on rendit honneur a l'ap6tre et au patriote,
on lui tressa des couronnes. I1 est tomb6, k la mort,
non comme un vaincu, mais comme un triomphateur,
envelopp6 dans les plis des drapeaux de la Religion
et de la Patrie, champion de. la foi, bhraut de la
nation; il s'est couch6 comme le soleil au milieu des
rayons clatants qui transforment l'ocian en un rubis
cileste. v
Apres ce discours, on deposa solennellement des
couronnes an pied de la statue et le chanoine theologal parla au nom du chapitre et du clerg6. II montra
que cette c6ermonie 6tait la r6alisation d'un d6cret
du Congris souverain qui avait proclameque Mgr Thiel
avait bien mbrit6 de la patrie. II loua d'abord le
savant qui pouvait dire que le soleil de la virite ne se
couchait jamais il'horizon de sa pensie. a Prie et travaille , telle 6tait la devise de Mgr Thiel. On voyait
jusqu'a une heure avancEe de la nuit la fenitre de sa
bibliothique .clairke. Les revues franjaises, allemandes, anglaises, italiennes, les publications des
academies etaient lues, m6dit6es, analysees par lui
avec une jouissance ineffable et avec la. faciliti que lui
permettait la connaissance de toutes les langues qui
servent. aujourd'hui de messageres au progrbs. Son
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cabinet de travail 6tait. un immense laboratoire dans
lequel son cerveau recueillait sur toutes les branches
des sciences les conaaissances du savoir humain en
sortu que, dans son intelligence, pouvait se lire le
risumi du progrbs scientifique moderne. Pendant
mes longues heures de la nuit, l'illustre savant, qui ne
woanaissait ni fatigue, ni repos, revisait les mille
aotes qu'il avait prises dans ses visites pastorales,
pour faire les corrections n6cessaires a la carte gaographique de notre pays, pour 6clairer une page de
notre histoire, pour rppondre aux demandes d'une
corporation scientifique. Pendant ces heures de paix,
de solitude, il fabriquait le miel de ses circulaires
pastorales avec le suc qu'il exprimait de la Sainte
Ecriture, des saints PFres, des ouvrages classiques.
Ses lettres pastorales itaient reproduites dans beaucoup d'autres dioceses et admirdes an Vatican,et un
ordinal de Rome disait que Mgr Thiel n'avait aucun
6gal en Amerique,si ce n'est deux ou trois iveques,et
qu'en Italie meme, il ferait grande figure. L'excessive humiliti de Mgr Thiel lui fit cacher le plus possible ce fait qu'il fut honori par l'Olympe de la
science, je veux dire par la France, la France intellectuelle qui I'honora d'une medaille d'or. Mgr Thiel
n'a &6t surpass6 par personne dans la connaissance,
I'amour, le respect, le service de la republique de Costa
Rica. 11 n'y avait pas une Cordillbre, une montagne, un
volcan, une plaine, une source, une rivibre qu'il n'eit
explore; il a laiss6 de nombreuses cartes geographiques
tracies de sa propre main. C'est lui qui le mieux
a fait revivre la vieille civilisation costaricane A l'aide
des fragments qu'il arecueillis. Que dire de la charit6
de ce robuste athlkte du bien ? Sa pazole lumineuse,
ses conseils prudents, son .heritage .paternel allaient
secourir les victimis de la calomnie, de l'ipgratitude,
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de la pauvret6, de la nudit6, de la faim. Son palais
episcopal etait le patrimoine de tous sans exception.
11 6tait pass6 en proverbe a Costa Rica que sa charitd,
lorsqu'il s'agissait de secourir les n6cessiteux, ne
rencontrait jamais d'obstacles. Cette charit6, puis&e
dans sa tendre d6votion pour le Coeur de J6sus,le
rendait 1'humble debiteur du fort et du faible, du
savant et de 1'ignorant, du sens6 et de linsens6, da
riche et du pauvre, du croyant et du libre penseur.
C'etait en verit6 le pasteur des ames conforme a 1'id6al
trace dans l'Evangile, d'une hauteur morale toujours
respectee, jamais enviee. Lorsqu'on apprit dans
Costa Rica que Mgr Thiel etait gravement malade, ce
fut une stupeur g6nbrale et aussit6t un seul cri sortit
des coeurs : allons en pelerinage a la Juelita, et la procession se mit en marche immndiatement pour aller
demander au Sauveur la guerison du Pontife bienaim6. Mais la couronne 6tait prete et le grand lutteur
tomba pour recevoir le prix de ses combats.
Apres un autre discours prononce par Don Octavio
Castro Saborio, on se rendit i la cathedrale m6tropolitaine oii .fut chant6 un Te Deum devant'les archeveques et 6veques de Costa Rica, Guatemala, Alajuela,
Limon, et devant les autorites civiles et militaires.

ILE DE CUBA
LA MILAGROSA.

-

Avril 1923.

Nuestras cosas. Les Lazaristes ont donn6 les exercices spirituels a plus de 3 ooo enfants des Filles de
la Charite; pendant le temps de la Passion, dans notre
eglise de La Merced, i la Havane, M. Alvarez a prech6
la retraite des dames et M. Gaude celle des hommes.

La Semaine Sainte a etC c6lbr6e solennellement.
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Le Vestiaire de Saint-Vincent-de-Paul. C'est une
association compos6e des anciennes el1ves du college
de l'Immacul6e-Conception de la Havane, qui a pour
but de travailler en faveur des pauvres et des malheureux et de secourir de leurs aum6nes les membres de
Jesus-Christ, les pauvres qui souffrent physiquement
et les plus pauvres qui gisent dans la boue du pechL.
Ce sont les Filles de la Charit6 qui ont fond6 cette
association, si en harmonie avec leur fin principale
qui est le soin des pauvres. Elles ont sem6 dans le
caur de leurs 6leves la semence de la charite. Le premier directeur a eti M. Alvarez, dans I'intelligence
duquel se donnent rendez-vous les grandes idees et
dans le coeur duquel se trouvent les plus nobles sentiments, surtout par rapport aux oeuvres de charite que
doivent pratiquer les Filles de Saiint-Vincent-de-Paul.
Ses occupations l'ont oblig, & nommer directeur
M. Gaude. La premiere directrice a 6t, seur Claire,
la fameuse et tant aimee soeur Claire, cet ange de la
charit6, dont la memoire est encore si fraiche dans la
ville de la Havane; actuellement, c'est seur Josephe
qui a la direction de cette ceuvre si aimee de saint
Vincent de Paul. L'oeuvre est inscrite au Registre civil
depuis janvier 1923. La premiere ann6e, les dames et
demoiselles s'occuperent de 3o pauvres; actuellement,
dies en ont 3oo a leur charge.
Bowts de lai Miraauleuse. Une petite de cinq ans
entend parler des merveilles de la Medaille dans une
instruction faite par M. Tobar aux enfants pauvres de
la ville de Regla. Elle regoit une m6daille et I'emporte
chez eile. A son retour, elle voit sa famille tout
affligee, car son pere, pauvre ouvrier, vient d'&tre
bless6 et on ne parle ni plus ni moins que de couper
la jambe. L'innocente enfant dit alors qu'elle a une
medaille qui fait des merveilles et elle la donne & sa
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mire pour qu'elle i'applique sur la blessure. 0 pro-

dige! la jambe est guerie! Le medecin constate qu'oa
n'a plus besoin de faire d'op6ration et, quelques jours
apres, le pauvre ouvrier se presentait chez les smeurs
pour remercier a son autel la Vierge de la Mbdaille.
- Une jeune fille tait graveme-t malade; on desesperait de son retour a la sante; sa tante lui mit une
Medaille miraculeuse et, aussit6t, on mieux se fit sentir
et, a l'admiration de tous, la jeune flle fut bient6t
complntement r6tablie. -

Un malade

a la mort ne

voulait pas recevoir les sacrements. On commenqa des
prieres a la Vierge de la M6daille; elles n'itaient pas
achev&es que la malade demandait a se confesser.
- Mai 1923.
La Midaille miracudeuse est la synthese de la th6o-

logie mariale; elle nous rappelle les cinq privileges
de Marie : la maternite divine, raison d'etre de ses
autres excellences (la lettre M d'oi s'61eve la croix,
Marie, mere du R6dempteur); la Conception immacule (elle 6crase le serpent et on lui dit : O Marie,
conCue sans p&ch6, etc.); la cor6demption de Marie
(les deux cours unis); sa royaut6 (les douze 6toiles);
l'efficacite de son intercession (les rayons).
La Fiderationdes Enfants de Marie. Ne croyez pas
que ce soit un groupe socialiste bien qu'il ait pris le
nom de f6d6ration: ce sont simplement des jeunes
illes qui se reunissent une fois le mois a l'6glise de
nos confreres (La Merced) pour se confesser, y conm-

munier, y entendre une instruction du directeur et y
6changerleurs impressions. C'est M. Alvarez. qui a eu
I'idWe de. cette f&deration. 11 avait remarqu6 qu'an
grand nombre de jeunes flles, particuli&rement celles
qui etaient sorties des collbges diriges par les sears
de Saint-Vincent de Paul,, taient comme des brebis
sans pasteur; tant qu'elles etaient demeurces sons la
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direction des Filles de la Chariti elles &taient restees
bonnes,mais, une fois sorties, elles devenaient indiff6rentes ou m&me maavaises; il r6solut de les grouper
en une fed6ration et de les r6unir souvent; la premiere
reunion cut lieu Ie 3 d6cembre 1914. Cette fideration

est bien vivante;. on le remarque..en particulier, aux
processions qu'elles font de temps en temps dans les
rues de la Havane; les Enfants de Marie sont actuellement 35o; M. Gaude ea est le directeur.
Bi~adiction d'aue impvimerie appel&e , La Miraculeuse ,etqui imprime les.deux revues de nos confreres
de la Havane.
Le tois de mai i La Merced. Tous les jours, des
groupes d'enfants et de jeunes files sont venus offrir
desleurs en chantant des cantiques.et en debitant des
poesies.
L'archiconfreie du. ties illustre exclavage de NotreDame de La Merced a tenu .sa r6union gen6rale le
21 arril. Ony a propos6en particulierquelques oeuvres
de charitk pour secourir les ancessitis des pauvres.
M. Alvarez a f6licit0 les associes de se recruter dans
toutes les classes de la societ 6 .
I
A San Antonio de los Baios, la fkte des Enfants de
Marie a et6 prkced6e d'un triduum; le jour de la fete,
22 peiites firent lear premiere communion; il y eat
grand'messe avec orchestre, sermon, bC6ndiction d'an

itendard; le soir, reception solennelle des Enfants de
Marie a l'eglise paroissiale, puis procession dans les
rues de la ville, la statue de la Vierge s'avangant sur
Un magnifique carrosse.
SBoaits de la Miraculeuse. Une jeune fille atteinte d.
ia fivre typhoide fat gu&rie par la MUdaille. - Un
enfant ayant une grippe avec infection intestinale a et6
guari par la M6daille. - Un franc-maqon a &t6 conparalysie risultant de
verti par la M1daille. - Uan
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la fracture d'un os a etC guirie par la Medaille.
- rJin 1923.
M. Hilario Chaurondo vient d'etre nommi examinateur synodal.
Au sanatorium de la Miraculeuse, par Gaude. On

raconte un trait de bont6 de la Vierge de la MWdaille,
qui a preserv6 de la mort une jeune mere qui 6tait
dans un etat disespir6.
Bontis de la Miraculeuse. Une petite fille de Tapaste,

ayant &t6 vaccine, fut aussit6t prise de finvre tris
intense et son corps se couvrit de plaies; les diff6rents
m6dedins consultis diclarerent que la mort etait
proche; la petite, dans son d6lire, r&clamait une
medaille miraculeuse; on lui en mit une au cou et,
aussit6t, la fivre cessa; en peu de temps les plaies se
fermerent et, quelques jours apris, elle 6tait ritablie.
- Antoine Mestre souffrait de differentes infirmitbs,
en particulier d'une hydropisie qai menaqait de lui
enlever la vie; il pria la Miraculeuse et, aussit6t, la
fLvre disparut, les douleurs cesserent ainsi que
I'hydropisie. - Mme Marie Antoine Guherry avait un
enfant paralytique; on lui parla de la Miraculeuse;
elle mit une m6daille au cou de 1'enfant; elle s'enr6la
dans la visite domiciliaire et commenca a prier avec
ferveur; ses prieres furent exauc6es et son enfant fat
presque subitement gu6ri.
- Juillet 1923.
Romance de lagratitude.A I'occasion du cinquantenaire du college-asile Saint-Vincent, on chante successivement les Dames de la Charit6, les conferences
de Saint-Vincent, les Peres Jesuites, les Lazaristes,
les Filles de la Charit6. Citons quelques strophes :
Les Fils de saint Vincent,
On les appelle missionnaires.
Ce sont les peres des pauvres,
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Les amis du peuple.
Simples dans leurs mceurs,
Toujours humbles et sinceres,
Toujours affables et courtois,
Toujours z•i6s et bons,
Is vont meprisant la terre
Pour obtenir le ciel
Et pour gagner les cours
De Phumble fils du peuple.
La oi l'on entend les soupirs,
Lý sont les missionnaires,
Consolant ceux qui pleurent
Et donnant en abondance
Le riche pain de la charitv
Qui est si savoureux et si bon;
Et quand arrive aux ames
La desolation pleine d'amertume,
Avec ses heures d'agonie
Et ses douleurs cruelles,
La se trouve encore aussit6t
L'humble missionnaire
Guerissant avec bonheur,
Comme un midecin expirimente,
Les blessures spirituelles
Et soulageant le martyre du corps
Avec le baume divin
De la charit6 celeste.
Oh! faites toujours le bien,
Humbles fils de saint Vincent!
La oh l'on voit des orphelins,
Pauvres enfants sans consolation
Parce qu'ils ont perdu sur la terre
Le bien-etre le plus desirable,
LU, sans retard, accourent
Les missionnaires an cceur compatissant;
Dans le coeur tendre des enfants,
11s mettent la paix et l'affection;
Ils repandent dans leurs ames
Le baume de la consolation.
Nots autres, petits orphelins,
Qui avons bon coeur,
Nous savons correspondre
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Aux travaux continuels
De ces bons pretres,
De ces Peres missionnaires.
Que, du haut du ciel,

Le bon Dieu les ricompense.
Nous autres, reconnaissants,
Nous prierons toujours pour eux.

Congregation de Notre-Dame de Lourdes. Elle a &te
fond6e en 1915 dans Peglise de nos confreres. Elle a
pour presidente honoraire la femme du president de
la R'publique; elle compte Sco associ6es; elle a pour
but la gloire de Dieu par la sanctification des ames,
en les assemblant autour de Marie. - College de l'Immaculie. Ii y a 235 jeunes illes payantes et 192 gratuites. - College de J]sus-Marie. II y a 350 jeunes
filles. - Collkge Saint-Vincent de Paul, 320 jeunes
filles. - Collage Saint-Francoisde Sales, 1oo jeunes
filles. - Asile Truffin, 1oo petites.
ALMANAQUE DE LA CARIDAD, ano 1924.

II contient des po6sies, des articles religieux en
particulier sur la bienheureuse Louise de Marillac et
sur saint Vincent de Paul, des invitations a la charit6
et des appreciations sur les evenements politiques.
CULTURA.

-

Aofit 1923.

Nous remarquons parmi les articles les details suivants concernant notre confrere Mgr Lisson, archeveque de Lima, au Perou: ( Eloquente et enthousiaste
a 6t6 l'instruction pastorale publi6e le r5 avril par
l'illustrissime archeveque de Lima, qui annongait aux
fidles la consecration officielle du P6rou au Sacr6
Coeur de Jesus, A laquelle devait prendre part le president de la Republique lui-meme; 1'enthousiasme i
cette nouvelle fut extraordinaire. La presse impie et
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les francs-maqons s'alartnerent et firent les demons-

trations les plus fanatiques, manifestant dans la rue,
luttant contre la police, protestant contre cette consecration, en sorte qu'il fallut la remettre a une autre
6poque pour le bien de la paix.
ILE DE PORTO-RICO
Nous empruntons aux Annahl.

Espfagnoles les details sui-

vants

La Congrigation dans File de Porto-Rico, par Mejia.
Mgr Carrion avait fait, vers 1860, des instances pour
obtenir des missionnaires dans son diocese. On lui
ripondit toujours n6gativement. Persuad6 queles missionnaires viendraient derriere les Filles de la Charite,
il demanda ces dernieres pour l'h6pital militaire, pour
l'asile de bienfaisance des alien6s et pour le college
de Saint-Ildefonse. II vint en Espagne a l'occasion
du concile du Vatican et logea chez nos confreres de
Madrid, 6difiant par son austerit6, sa piet6, sa r6gularit6 : on le voyait allant chercher son bol de chocolat au guichet et prenant son morceau de pain comme
le reste de la communaut6. II revint i Porto-Rico avec
un certain nombre de confreres plac6s a Cuba et il
mourut peu de temps apr s, en tourn6e pastorale.'

Apxes la mort de Mgr Carrion, la fondation des
missionnaires a Porto-Rico parut oubliee, mais les v&nements vinrent en montrer la necessit6; il y avait
dans 1'ile cinquante Filles de la Charite dirigies par
des pr6tres du clerg6 siculier, qui leur inspirerent un
mysticisme particulier de nature a troubler la communaut6; une supbrieure se fit carmelite mais regretta
bient6t la Compagnie et les pauvres. En presence de
ces faits, les soeurs, particulibrement la soeur Jeanne

Marquinez, r6clambrent les missionnaires; on envoya
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un jeune pretre recemment ordonne. Que pouvait faire
ce novice pour s'opposer a ceux qui d6tournaient les
sceurs de l'esprit de leur vocation par une direction
imprudente ? Il retourna bien vite a La Havane et on
se resolut a envoyer deux missionnaires plus aigs et
plus experimentes, en etat de tenir t&te a l'attaque,
MM. Felix Garcia et Cyprien Rojas.
Ils furent recus avec grande joie par les sceurs, qui
voyaient enfin r6alis6s leurs disirs les plus chers.
Mais il fallait trouver un logis et des ressources. Les
missionnaires se pr6senterent devant le vicaire capitulaire qui leur offrit, faute de mieux, 1'ermitage de
Saiute-Anne. C'6tait une toute petite 6glise situee pres
de la mer, d'une construction solide puisque les murs
avaient deux mitres d'6paisseur, mais ne disposant
d'aucun casuel. A c6t6 de l'e!ise itait une salle de
quatre mitres carr6s, qui devint l'habitation des missionnaires; on partagea cette salle en trois et on fit
deux chambres a coucher et une chambre commune;
ces chambres n'4taient que des alc6ves. Les missionnaires s'y installkrent, comptant sur la Providence. Le
cure de la cathidrale revendiquait ses droits' sur cet
ermitage et venait y faire les enterrements. Les missionnaires vecurent des honoraires de sermons qu'ils
donnaient et des messes qu'ils disaient. BientBt le
vicaire capitulaire leur offrit la cure de Saint-Francois
et, persuad6 que le visiteur n'y ferait aucune opposition, il les pressa tellement d'accepter que ceux-ci y
furent contraints moralement, mais avec la clause que,
si M. Mailer, visiteur, refusait, ils se retireraient
imm6diatement; c'est ce qui arriva, le visiteur ayant
donne une r6ponse negative. Les missionnaires retournbrent done dans leur ermitage, y observant la regularit6 la plus exacte, faisant, en plus de leurs fonctions,
les offices de coadjuteur, de sacristain, de'servant. Ils'
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etaient souvent oblig6s de s'absenter tous les deux
pour aller confesser les soeurs et alors la clef de la
maison 6tait confie au barbier voisin. On les appela

pour donner une mission an quartier de la marine et
M. Garcia fut invite a pr&cher le careme et l'avent.
II y avait un an que les Paules (Lazaristes) 6taient a
Porto-Rico, lorsque la Deputation eut la pens6e d'6tablir des missions pour le diocese. Le vicaire capitulaire approuva le projet. On 6crivit a M. Mailer pour
demander quatre missionnaires etla D6putation promit
une subvention et une habitation; M. Mailer accepta.
Mais pendant ces negociations, la monarchie fut retablie et le gouvernement s'empressa de faire nommer
des 6veques; celui de Porto-Rico prit possession de
son siege; mais a peine installe, le nouveau prelat
n'accepta pas les propositions de la D6putation au
sujet des missions; le projet fut done abandonni; la
Deputation proposa bien un jour de faire venir des missionnaires malgr6 l'4veque et de leur faire donner les
pouvoirs par l'archev&que de Tolide, mais cette suggestion ne denotait pas une grande science canonique.
Api-s ces evenements, 1'6veque decida que nous
quitterions l'iglise de Sainte-Anne et que nous irions
a l'asile de la Bienfaisance ou il nomma chapelain
M. Garcia. Par ce moyen il se proposait d'enlever a la
Deputation l'occasion d'insister sur son projet de
missions et il nous assurait les moyens de vivre, car le
chapelain de I'asile touchait cinquante pesos; mais
comme cet 6tablissement appartenait a la Deputation,

le president refusa de reconnaitre M. Garcia comme
chapelain, all6guant que cette nomination lui appartenait. Ce conflit d'autorit6 aurait pu se prolonger sans
issue si le gouverneur general ne I'avait pas tranch6,
en d6clarant qu'en sa qualit6 de lieutenant du Roi,
dont il exerqait les droits de patronage, la nomination
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lui appartenait; 1'eveque et la Deputation courberent
la t&te et M. Garcia fut installe chapelain. L'asile de
la Bienfaisance avait '"t6 fond6 au milieu du dix-huitieme siecle par le g6neral Mendez; il recevait des
garcons et des filles au nombre de trois cents; plustard
on y ajouta un asile d'aline6s. Depuis l'arrivte des

Am6ricains, i'asile d'alienes a englobM tousles 6difices,
1'asile des garcons a et6 transporte dans un local qui
avait appartenu successivernent aux Jesuites et aux
Escolapes, et l'asile des filles dans le bitiment des
Meres du Ceur de Jesus, les Filles de la Charite
demeurant chargees de ces trois 6tablissements distincts. L'6veque observant que nous lui 6tions parfaitement soumis, que nous n'avions oppos6 aucune
r6sistance a ses projets, perdit bient6t ses pr6ventions
contre nous, s'il en eut jamais; il nous entoura de sa
bienveillance; il voulut nous confier le petit s6minaire
de Saint-Germain, il nous donna ladirection spirituelle
de son grand s6minaire et il disait ai=n-blement l'tin
des missionnaires qu'il souhaitait que toutes les communaut6s fussent comme la n6tre.
En 1887, Dieu inspira a 1'6veque de demander une
augmentation de personnel; M. Mailer, alors visiteur
d'Espagne, envoya quatre pretres et deux frvres qui
s'embarquerent a Cadix le 3o novembre. Ils arrivbrent
le 1 d&cembre et se presenterent a 1'6v6que, qui leur
confia l'6glise de Saint-Joseph. Cette 6glise avait et6
b~tie par les Dominicains, sur une hauteur qui domine
la baie; elle renferme trois beaux autels tout dorks,
celui du Sacre-Coeur, celui de Saint-Joseph et celui de
la Purisima. I! y a plusieurs images vy6nrees : NotreDame de Belen, pour laquelle les habitants de PortoRico ont une grande d6votion de temps immemorial.
On raconte que ce tableau porte en procession fit lever
Ie siege aux Anglais et aax Hollandais qui voulaient
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s'emparer de 'ile. I1 y a aussi une image de Jesus.cru-

cifi qu'on appelle le Christ 4 de los Ponces n et qui
aurait kti apport6 par la mer dans une caisse, lorsque
Ponce de Leon etait gouverneur. Il y a enfin une image
de sainte Marie de Candelaria qui produit beaucoup
de miracles en faveur de ses fideles devots.
En 1890, l'6vque proposa aux Lazaristes de les charger du siminaire. Ce s6minaire avait 6t6 6tabli en
z83o; il fat confie aux J6suites en 1859; ceux-ci abandonnerent I'ile en 1886; et les Lazaristes en prirent
la direction en 1891. Apres la guerre de l'Espagne
avec les ltats-Unis et la perte de l'ile pour les Espagnols, 1'evtque americain Mgr Bleuts, vu le pen de
vocations et le manque de ressources, ferma le seminaire en 19oo et envoya les siminaristes dans les seminaires de 1'Union americaine. La paroisse de Ponce
se trouvait dans un Atat lamentable; l'6veque ne vit
pas d'autre moyen de la relever que de la confier aux
Lazaristes; il s'en ouvrit en 1892 a M. Arnaiz, qui 6tait
venu dans 1'ile en qualit, de commissaire; M. Arnaiz
Ponce, y visita la maison des sceurs et comse rendit P
prit les avantages de cette fondation; A peine rentr6
en Espagne, il fut nommn visiteur a la place de
M. Mailer qui venait de mourir, et il se hita d'envoyer
quatre pretres avec quelques freres pour la nouvelle
fondation. On nous offrit bient6t d'autres paroisses,
ce qui excita la jalousie de quelques pretres seculiers,
en sorte qu'on appliquait aux Lazaristes le mot
cilkbre de Tertullien : Hesterni sumus et vestra omnia
implemur.

II y eut quelques tentatives d'introduire les Filles
de Ia Charit6 et les.missionnaires & File voisine de
Saint-Domingue, mais jusqu'ici elles n'ont pas abouti.
Une premiere fois, ce fut il y a quarante ans sous
M. Mailer. La seconde tentative eut lieu en 1892; elle

-

532 -

est curieuse : un jour le cure de Ponce recut une lettre
d'un M. Polanco, fonctionnaire important du ministire de la sant6 dans la r6publique de Saint-Domingue;
il disait qu'ayant visit6 k Ponce l'h6pital tenu par les
Filles de la Charite, il avait kt6 frapp6 par le bon ordre
et la charit6 des soeurs et il lui demandait Lqui il devait
s'adresser pour avoir des Filles de la Charit6. Le cure
remit la lettre au superieur des missionnaires et celuici l'envoya a M. Arnaiz, visiteur; celui-ci prit la
chose a cceur et envoya sept soeurs a Porto-Rico pour
la nouvelle fondation de Saint-Domingue. Aussit&t le
sup&rieur des missionnaires 6crivit & M. Polanco pour
I'informer du r6sultat de sa demande et s'entendre
avec lui; il ne recut aucune r6ponse; il ecrivit de nouveau; m6me silence; il prit des informations; pas de
Polanco nulle part ni au mimstere de la sante, ni
ailleurs; on n'a jamais su qui avait ecrit la lettre
sign6e Polanco.
La trqisieme tentative eut lieu au commencement du
sitcle pr6sent; le demandeur etait cette fois le cure
de San Pedro de Maconis; la lettre parvint jusqu'a
M. Arnaiz, qui ne s'empressa pas de donner une reponse

satisfaisante; le cure partit pour l'Europe, disant qu'il
allait voir M. Arnaiz et m6me le Sup6rieur general;
je ne sais-s'il les vit, mais le fait est que les Filles de
la Charit6 ne vinrent pas et que ce furent les religieuses
Merc6daires d'Espagne qui s'6tablirent a San Pedro

de Maconis.
La quatriime tentative procdda de personnes plus
autoris6es encore, j lisqu'elle vint de l'6veque auxiliaire
de Saint-Domingue, qui ecrivit i M. Guell, visiteur des
Antilles, demandant non pas des soeurs mais des missionnaires; M. Guell profita de ce qu'il faisait la
visite & Porto-Rico et de ce que son bateau faisait
escale & Saint-Domingue, pour aller en conf6rer avec
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1'6veque auxiliaire; malheureusement celui-ci 6tait en
tournee pastorale et l'archeveque assez Ag6 d6clara a
M. Guell qu'il n'avait jamais demand6 les Lazaristes;
M. Guell fut un peu d6sappoint6 de cette r6ponse et
l'ev&que auxiliaire ne le fut pas moins; depuis cette
6poque, l'6veque auxiliaire est devenu archeveque et il
a appele les Capucins.
BOLETIN PARROQUIAL DE PONCE P. R.

- Octobre 1923.
Fite de saint Vincent de Paul. On a c6lbr6 de
grandes fetes en 1'honneur de l'ap6tre de la charit6
les 27, 28, 29 et 3o septembre, dans l'6glise de la Guadalupe de Ponce. L'autel et le chceur avaient 6t6 artistiquement decorbs par les Filles de la Charit6 du
college de la Sainte Famille; les chants furent executes avec maestria et nettet6; les sermons furent 6loquents et pleins de ferveur; avant la communion du 3o,
quelques dames de la Charit6 requrent leurs insignes;
apres les fetes religieuses, les Paules offrirent aux
invites un dejeuner modeste, mais succulent.

BRESIL
A RESPEITAVEL IRMA LASSUS, HOMENAGEM DA SANTA
CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO, 2 de julho

de 1923.
C'est un compte rendu des fetes ce61brees a Rio de
Janeiro en 1'honneur de sceur Lassus, soit a I'occasion
de sa cinquantaine, soit lorsqu'elle fut d6corbe de la
Legion d'honneur. Nous avons rendu compte de ces
fetes en son temps dans les Annales. Ajoutons seulement le discours prononc6 par M. Miguel Joaquim

- 534 Ribeiro de Carvalho, provedor de la santa casa da
Misericordia-:
t Je ne me souviens pas d'avoir assiste i une solennit6 aussi profond6ment 6mouvante que celle qui se
deroule sous nos yeux et se reflete dans nos coeurs,
pas plus que vous, Monsieur l'Ambassadeur, ou vous.
M. le Nonce, n'avez it6 appeles a assister h la glorification chez un 6tre si d6licat, vieilli et 6puise par
une longue et infatigable activit6, de I'ceuvre grandiose
de philanthropie qu'il represente, au milieu d'applaudissements emus et spontan6s et de larmes de satisfaction mal contenues.
Le grand ap6tre Anchieta n'anrait pu lui-meme
1'imaginer lorsqu'il klevait devant Les sauvages, au
pied du mont qui s'erige a l'entr&e de la .Barre, le
premier abri a peine couvert de chaume, pour les
malades de cette ville, :alors des mains 6trangers
atteints d'une epidemie.
Transfer6, pen aprss, au lien oh nousnous trouvons,
conserv6 par l'Institution dans les formes m6mes de
celle cr66e par une reine et un frere, afin de secourir les malades de quelque nationalit6 ou religion

qu'ils fussent, sous la direction de particuliers, cet
abri s'est d&veloppe d'ann6e en annie jusqu'a 1'6tat
actuel, soutenu par les pouvoirs publics et par des generations de philanthropes nationaux et 6trangers, developpement qui peut seul expliquer l'action divine a
une 6poque ou les moindres actes de la vie obeissent
a des regles s6evres.
Depuis plus de trois siecles et demi, cette institution va sans cesse de l'avant, 6vitant les 6cueils, sans
jamais naufrager, comme le veut sa devise - Fluctuat nec mergitur, celle meme de la ville de Paris, jusqu'a entretenir, aujourd'hui, dans cette grande
capitale, quinze etablissements semblables, prktant
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leurs secours anx malades, aux vieillards, aux enfants,
aux morts mxmes.
Or de ce grand corps bienfaisant, l'h6pital g6enral
est le coeur, dont la garde se trouve confiee, depuis
longtemps, a la bonne soeur Isabelle, nom vn6ir, qui

ne fera jamais oublier celui de la sceur Lassus, pas
plus que celui de Napoleon n'a att6nue celui de Bonaparte, coeur dont, depuis plus d'un demi-siecle, elle
ausculte soigneusement le rythme en r6gularisant les
pulsations.
Attentive a tout, son zele est sans 6gal dans les jours
normaux, comme sont sans pareilles ses qualit6s d'administrateur, sa pi6ti inlassable; elle fut le meille.r
auxiliaire de nombreux a provedores , dont l'image
se trouve dans la galerie proche; et lorsque les grands
fl6aux qui s'appellent variole, cholera, fievre jaune,
grippe se sont abattus sur cette ville, courageuse, ne
mesurant pas son travail, elle n'a quitt6 la tate des
phalanges de saint Vincent de Paul qu'apres avoir
assure la victoire, ne repliant qu'alors 1'6tendard
qu'elle tenait a la main, plus beau et plus grand que
celui de la France, plus grand et plus beau que celui
du Br6sil, puisque c'est le drapeau de la Charit6 qui
couvre de son ombre toutes les nations civilisbes.
La rare qualit6 qui la distingue, cette invincible
modestie, la tourmente en cet instant parce qu'elle
pense, sans raison, qu'elle est incompatible avec la
grande distinction qui lui ichoit. Sans raison, car des
vaeux plus rigoureux que les siens n'ont pas emp&chb
d'orner la poitrine de la sceur Marthe, h6roine de la
charit6 en Franche-Comt6, soutien des souffrances
dans Besancon, de cette L6gion d'honneur et des
decorations qui lui ont &t6 conf6rees par les souverains de la Russie, de la Prusse, de 1'Autriche et de
1'Espagne. Mieux encore, vous etes, ma sceur, l'image
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meme des six cents disciples de saint Vincent de
Paul qui se devouent, d'une maniere inbgale, pour les
maux de leur prochain dans les maisons de la Charit6,
depuis le Para jusqu'au Rio Grande do Sul, y compris
le vaste Etat de Minas, communaut6 qui, ayant a sa
tate des chefs respectis, comme le P. Pasquier et la
sceur Devps, possede 1'6toile de premiere .grantieur
qu'est la sceur Paule.
Je vais vous causer, ma soeur, une nouvelle contrari6t6 et des plus vives, en vous apportant, de mes mains,
I'6cho des applaudissements de plus d'un demi-million
de malades qui furent soign6s ici, au cours de ce
demi siecle de votre sejour dans cet h6pital; mais je
ne puis lis empecher de venir participer A'cette grandiose f&te pour y donner un t6moignage public Anotre
gratitude.
VoilA, Monsieur l'Ambassadeur, comme on raconte
l'histoire d'une si longue existence de faibles et breves
paroles, alors que bien d'autres freres pourraient certainement la d6crire plus longuement et plus brillamment, en la voyant apparemment fragile, mai3 d'un
caractere plus fort qu'une barre d'acier, soutenu par la
vraie foi catholique, capable, par ses vertus et ses
actes, d'inspirer un poeme.
Entibrement d6vou&e aux pauvres malades, pendant
Iongtemps aussi, aux enfants trouves, elle a tout
oubli6, sauf sa chere patrie, culte constant, souvenir
permanent quoique attenue par le charmant accueil
qu'elle a trouv6 au Brbsil.
J'imagine que, aux moments de transition du conscient a l'inconscient, Acet instant o6 nous 6changeons,
pour des heures, la vie animale contre la quietude des
r6gions inconnues de nos reves, bien des fois, sceur
Isabelle, sans que cela cause de la peine A ceux qui
vivent avec elle depuis plus d'un demi siecle, a mur-
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mur6, en soupirant, de ces m6mes levres qui ont recit6
les prieres rituelles pour le bien des infortunis: (( Ah I
le beau pays de France! )
*Maintenant, ma soeur, vous avez pour jamais sur
votre coeur sensible, si plein de doux souvenirs, cette
mere affectueuse, symbolis6e par la croix de la Legion
d'honneur; aucune distance ne vous s6pare plus, et
jusqu'd son dernier tressaillement, ce cceur, pour votre
bonheur, sentira l'union de la Foi et de la Patrie.
Oui, Monsieur l'Ambassadeur, la belle France, voilk
les paroles par lesquelles la soeur Isabelle vous remercie du supreme honneur qui lui est fait, la (t Santa
Casa , des g6ndreuses pens6es que vous avez bien voulu
lui reconnaitre, paroles par lesquelles nous tous, Bresiliens, faisons des vceux pour la prosperit6 de la forte
et glorieuse nation qui porte haut le flambeau fulgurant, guide de la race latine.

COLOMBIE
Lettre de M. FOURxANS, pretre de la Mission
i M. VERDIER, Supirieur.ginral
Popayan, le i5 avril 9ga3.
MONSIEUR

ET TRES HONORE

PtRE

Voire binediction s'il vous plait!
Nous voila sous le coup d'une terrible epreuve pour

la covmmunaut6 et pour le s6minaire ; la mort inattendue de notre tres vwndre confrere Mgr Arboleda,

archev&que de Popayin.
Vous connaissiez son etat de sant ; c'6tait une
grande ame dans un corps delabre. Revenu de son
voyage' ad limina, en 1921, aprbs une tres delicate

operation A Paris, nous esperions le voir pendant de
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longues annees encore a la t&te de son archidiocese
de Popayin; il n'avait alors que cinquante et un ans
et se trouvait dans toute la plenitude de sa grande
intelligence... Quelques mois apres son retour, nous
eiames la douleur de le voir de nouveau aux prises
avec le mal qui devait, trop t6t, helas ! r6duire cette
volont6 de fer. A cette 6poque la mort de notre vinere
Vicaire general, M. Gonzalez, un pretre selon le cceur
de Dieu, un ap6tre sage, prudent etpieux, un homme
doug d'une intelligence claire et rapide, un organisateur hors ligne, un ami d6vou6 et sfr, puisqu'il eut
I'intention d'entrer dans la Communaut6,le bras droit
de Monseigneur, plongea le doux archevEque dans
une douleur profonde, car des lors il n'eut plus un
moment de tranquillit6 pour pouvoir se soigner comme
il aurait d le faire. Les preoccupations de la charge
pastorale, les souffrances physiques, les peines
morales de toute sorte, le tout support6 avec une
patience heroique, acheverent de purifier cette ame
sur laquelle Dieu devait jeter un regard de complaisance...
Quinze jours avant le denouement fatal, les m6decins jugerent prudent de l'envoyer dans un pays plus
chaud, dans une r6gion moins 6lev6e au-dessus du
niveau de la mer, car ce grand coeur, oh s'6taient
broybes de grandes peines et de grandes tristesses,
comme dans un creuset, paraissait ne plus pouvoir
resister aux assauts de la douleur.
Malgr6 la peine .qu'il' 6prouvait a s'eloigner de sa
ville 6piscopale, et la conviction qu'il avait de I'inutilit6 des remedes humains, il voulut obeir jusqu'au
bout, pour ex6cuter les desseins de la Providence,qui,
disait-il, semble vouloir que les 6veques meurent loin
de PopayAn; les cinq derniers 6 veques sont eh effet
morts loin de leur siege episcopal.
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Confik aux soins d'un jeune et habile m6decin qui,
six ans auparavant, avait pu lesanverpresque dans de
pareilles circonstances, nous eimes un moment d'espoir. Mais voila que tout a coup,le Samedi saint,
3I mars, a neuf heures du matin, onnons annonce que
Monseigneur agonise dans la petite ville de Caldas,
pres de Cali ; et ce meme jour a dix heures du soir,
seize ans jour pour jour apres son elivation 1'6piscopat, Mgr Arboleda rendait sa belle ame i Dieu,
ayant a ses c6t6s son ami d'enfance, notre excellent
confrere de Cali, M. Ruir.
Ii avait templi sa belle devise : Omnia in aedificatioxem fi2nt... II fut comme le divin Maitre un signe de
contradiction, parce que, comme le divin Maitre, il.fut
un incompris. Mais ceux qui restent apres lui, tous
sans exception, se plaisent a reconnaitre en lui
1'homme droit et sage, l'fveque bon et saint. La mort
qui d6truit tout est le triomphe du juste...
En effet, malgre les difficult6s inhbrentes a nos
moyens de transport, et grice a l'energie et & ,l'activjti du gouverneur du departement, le corps du vne-'
rable pr6lat put etre transporte imm6diatement &
Popayan oit tout Ie monde, sans distinction de partis,
assistait a tous les offices funebres qui out it6 un
vrai triomphe et la manifestation de la v6neration de
tout un peuple.
Pendant deux jours, le corps fut expose & la veneration des fidfles, et la force armie avait peine a
retenir la foule qui voulait emporter une reliqne du
saint 6veque. Ses restes reposent dans la cathidrale
de Popayin, et son coeur se trouve dans la chapelle
de 'h6pital de Cali, sous la garde de ma soeur Boc,
quet, que Monseigneur avait coutume d'appeler sa
Popayin dans la
mere; plus tard il sera transport &k
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chapelle du tris Saint Sacrement de la cathidrale,i
c6te de sespreddcesseurs.
Comme Monseigneur avait 6th un vrai fils de saint
Vincent avant sa consecration 6piscopale, il le
demeura toujours au sein des splendeurs de 1'6piscopat, et je m'imagine que notre bienheureux Pere a di
recevoir dans son ascension triomphale ce fils bienaimi .qui fut toujours son fiddle imitateur.
II serait difficile de dire quelle a kt6 la vertu principale de notre pieux archeveque, car toutes ont
brill chez lui d'un eclat extraordinaire; cependant
je crois qu'on peut dire de lui, comme de saint Francois de Sales, qu'il a 6t6 un a bon n... J'ai sous les
yeux un petit papier oii il a 6crit de sa main : a Je
ferai tout mon possible pour etre bon, affable, mis&ricordieux envers tous, mais surtout envers mes pretres ; je les avertirai & temps, selon la m6thode de
saint Vincent, avec chariti et respect. »
Sa science dogmatique et canonique le faisait appeler, par les ve&ques du pays, l'oracle de l'Npiscopat
colombien; son goit artistique, sa science litteraire,
ses connaissances du fran4ais et de notre litt6rature,
des sciences naturelles, math6matiques et physiques,
rendaient saconversationextremement riche; c'itait un
vrai causeur, sans recherche ni affectation de langage;
sa parole, douce comme sa voix, p6netrante comme
son regard, coulait simplement comme de I'abondance
de son coeur.
Sa connaissance des hommes se ressentait de sa
tournure d'esprit et de sa grande vertu; habitu6e
1'6tude et A la meditation qui 6lvent l'me au-dessus
des banalit6s de la vie, il voyait tout en Dieu et I'esprit de Dieu 6tait en. lui. II ne s'arr&tait pas aux
complications de la vie materielle et paraissait respirer dans une atmosphere sp&ciale tout impr6gnde de
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Dieu, de bonte et d'indulgence. Quoique irreductible
sur les principes et d6fenseur vigilant de la v6rite, il
ne jugeait jamais les hommes d'apris leurs actes,mais
bien plutot d'apres leurs intentions, qu'il croyait toujours bonnes parce que son coeur 6tait bon; et c'est
peut-6tre pour cela qu'il a et& un incompris au milieu
des intrigues sociales et politiques dans lesquelles
nous vivons. II voulait que la charit6 du Christ fit
implantee dans toute son extension envers tous et
malgrb tout. Voila pourquoi je ne l'ai jamais entendu
parler des d6fauts de son prochain et jamais il ne
permettait qu'on en dit du mal devant lui; il suivait
la m&me ligne de conduite envers les nations, et
jamais je n'oublierai les paroles d'esperance et de
consolation qu'il savait trouver dans son cceur immensement bon quand il me parlait de ma chore patrie.
Si parfois, A cause de sa facon de juger et de faire,
dictee toujours par la prudence et la bont6, il fut,
pour beaucoup, un signe de contradiction, comme
notre divin Maitre, jamais il ne voulut se rihabiliter
aupres de ceux qui se permettaient de juger ses actes,
car il abandonnait tout A la volont6 de Dieu : Omnia
is aedificationem fiant, tel fut le ressort de toute sa
vie. II s'etait fait tout A tous pour les gagner tous a
Jesus-Christ; son desir le plus ardent, la grande idee
de toute sa vie a 6et d'attirer les Ames a Dieu, et
pour celail avait kcrit dans son carnet de r6solutions:
(( Je m'efforcerai de d6velopper dans 1'esprit de mes
fideles le veritable esprit catholique, l'amour de
Notre-Seigneur et la guerre au naturalisme et au
rationalisme... * Sa grande confiance en Dieu et dans
le triomphe eternel de l'gglise le faisait se pr6occuper peu des discordes humaines, pour ne voir que les
ames droites et genereuses qu'il voulait avant tout
attirer au bercail par la douceur et la charit6 du
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Christ... Saint Francois de Sales, malgre les avaniesdes heritiques, ne Ia iraitait-il pas toujours avec une
grande bienveillance et une grande douceur ? Et rtme,
disent ses biographes, n'avait-il pas horreur des
exagerations de la droite qui peuvept eloigner la
gauche du sein de l'eglise ? Sur. ce sujet, Mgr Arboleda disait trbs aimablement : c On m'a reproch6
parfois d'etre trop bon, mais je suis bien sir que sur
ce chapitre-lU, le bon Dieu ne me jugera pas s6evrement... , Aulieu d'achever de briser le roseau fragile,
il trouvait toujours des paroles de mis6ricorde et
d'indulgence pour le redresser et pour le fortifier...
c Pourquoi voulez-vous, disait-il, que j'6loigne de moi

ceux qui me font souffrir ? Ils sont pourmoi uneocmr
sion de souffrir, pour eux je veux souffrir, car la
souffrance est une messagere de joie at une fontaine
d'eau vive oi je trouverai la vie pour ceux qui me font

souffrir... n Mgr Arboleda a aim6 ses fils, tous ses
fils, eta bu goutte

a goutte le calice amer de l'ingra-

titude et du mIpris, en silence et.sans jeter la moiadre parole de plainte... Ah ! il. 6tait si convaincu do
pouvoir r6dempteur de la souffrance ! Omnia n aedificationem fiant...

S'il parlait a ses fils,son theme favori 6tait toujours
la charit6, l'humilit,, et sa parole douce et pleine
d'onction allait jusqu'au coeur de ses auditeurs; nous
sentions bien qu'il aurait pu leur dire aussi: Imitatores
mei estote sicut etego Christi... Ses sermons du Jeudi
saint sont des modeles de simplicit6 et & la. fois da
plus beau style; on y sent le pontife plein de doctrine
et de sagesse, le saint qui avait su s'assimiler l'fvaagile de Notre-Seigneur, le profond psychologue qui
connaissait. toutes les misires du coeur humain et
aussi toutes ses ressources. Il ne connaissait pas les
grands mouvements oratoires, c'etait toujours la
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mithode de saint Vincent dont il avait fait une etude
approfondie que j'ai eu le plaisir de lire ; lf'vangile,
saint Paul et les PNres de l'tglise formaient la base
de ses predications et mandements et ses comparaisons simples 6taient prises de la nature, dont son ame
d'artiste admirait les beautis, qui l'l6evaient toujours
i Dieu.
II avait en effet une Ame d'artiste... Les melodies
grigoriennes 6taient pour lui un vrai regal, il en sentait toutes les beaut6s et en savourait toute la piet 6
comme si elles eussent 6t6 l'expression de son ame
tres pieuse ; voilk pourquoi il voulait que tous les
offices pontificaux fussent chantes en chant gregorien; et son desir eft ete que ce chant officizl de
l'glise pat 6tre restaur6 dans toutes les 6glises de
S'archidiocese. Les orgues superbes de la maison
Cavalhier-Coll, achetees par lui, rehaussaient les
splendeurs des cer6monies pontificales et son ame
yraiment religieuse jouissait en entendant les sublimes m6lodies de Frank et de Guilmant.
II avait fait de sa cath6drale un des plus beaux
temples du pays; son ornementation artistique et
sobre, le grand chemin de croix en relief, les magnifiques cand6labres de bronze, les riches ornements
pontificaux, les grandes orgues resteront comme une
preuve de sa grande pr6occupation pour la splendeur
du culte.
Je me croyais transport6 dans un autse monde,
quand je voyais Mgr Arboleda pontifiant dans sa
cath6drale; sa haute stature grave et imposante dans
sa majest6, pontificale, a-'ment&e d'une distinction
tout aristocratique, son visage grave et toujours
recueilli, inspiraient a son peuple le respect et la veneration. Quoique impassible au milieu des plus grandes
douleurs physiques et morales, car son energie 6tait
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indomptable, ce visage reflitait je ne sais quel air de
profonde tristesse, com-ne si 1'humble fils de saint
Vincent se fit senti accabl sous le poids de la charge
6piscopale... Peut-ktre m&me les peines de l'enfance
et I'isolement ofi it se trouva plong6, des son jeune
age, par la mort de ses parents, firent naitre chez Ini
cet aspect de tristesse qui, joint a sa bont6 et douceur
acquises par un effort de toute la vie, le faisait aimer
davantage. 11 fut en effet, comme notre divin Maitre,
I'homme de douleur, mais jamais il n'eut non plus
une parole de plainte; de lui on pent dire ces belles
paroles de saint Francois de Sales : c Les ap6tres ne
combattent qu'en souffrant et ne triomphent qu'en
mourant... ))
Malgre ses souffrances,qui furent de toute sa vie
de prktre et d'eveque, il fit les visites pastorales
nonobstant les difficult6s que ne peuvent pas s'imaginer ceux qui ne connaissent ni nos chemins ni nos
moyens de transport, et cela sans jamais se plaindre
de la chaleur ni de la fatigue; quoique son estomac
fft excessivement ddlicat, il ne voulut jamais etre a
charge, et les soins de la sant6 lui paraissaient une
affaire parfaitement accessoire.
Pendant les deux dernieres annies de son 6piscopat, qui fut des plus f6conds, puisque toute douleur
est f6conde, a ceux qui lui conseillaient de se soigner,
il repondait aimablement qu'il ne valait pas l'argent qu'il fallait d6penser pour cela, que les remedes
ne faisaient plus rien sur cette carcasse d'homme, que
son oeuvre 6tait terminee et qu'il fallait demander
pour lui la mort; comme notre bienheureux Pre, il s'y
preparait et 1'attendait comme une delivrance... Elle
devait venir quand personne ne l'attendait et quand
lui seul la voyait arriver, sans rien perdrede son calme
et de sa tranquillite. Semper sibi corstans. Son 6tat

-- 545 s'aggrava le Vendredi saint A trois heures de l'apresmidi, au meme moment oI le saint R6dempteur donnait sa vie pour le rachat de 1'humanit6, comme si la
divine Providence voulait faire de notre saint 6veque
un martyr qui donne sa vie pour cimenter son oeuvre
de charit6 et d'amour; nous ignorons quelles ont du
etre ses souffrances morales et physiques, car il en
emporta le secret dans la tombe, mais nous savons que
les grandes ceuvres, et celle de Monseigneur fut de
tout idifier par l'amour et la misericorde, comme
celle de Notre-Seigneur, s'engendrent, se cimentent

et triomphent dans les grandes douleurs et dans la
mort... Les ap6tres ne triomphent qu'en mourant...
et nous savons aussi que, quelques heures avant la
resurrection du Christ, le divin Maitre l'a appele6
partager ses PAques 6ternelles.
La nouvelle de la mort de Mgr Arboleda se rkpandit imm6diatement dans tout le pays, et tous les
iveques de la Colombie, le clerg6 et les pouvoirs
civils et militaires envoyerent tout de suite des d6pe-

ches de condol6ances; plusieurs corporations, reunies
en assembl6e extraordinaire, leverent la session en
signe de deuil; le pr6sident de la R6publique a manifest6 sa douleur et celle de toute la Nation pour la
perte de celui qui fut le d6fenseur et I'honneur de

l'glise et de la Nation colombiennes.
FOUR'ANS.

EQUATEUR
Nqus empruntons ce qui suit aux Annales hollandaises :

IBARRA
M. Sombroek, C- M., 6crit :
SLes Freres ont besoin d'une 6cole : la population
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est pour ce motif convoquie et pride de donner un
coup de main en apportant qui une pierre, qui du bois.
L'6veque d'Ibarra prescrit une pierre par personne :
les hommes se r6unissent au seminaire; les femmes
chez les sceurs. Les garcons des 6coles, portant chacun
une pierre, ouvrent le cortege, les 6elves du seminaire suivent avec les professeurs; comme je suis passablement grand, je porte une forte pierre, il le faut
bien; le peuple vient aprbs; des. messieurs qui ne
craignent pas de se salir les habits et les mains ferment le cortege, portant eux aussi leur pierre. A
peine arriv6s au palais 6piscopal, nous voyons arriver
les sceurs, les petites filles, les dames pauvres ou
riches, tenant chacune une pierre colossale on minuscule. Les habitants des villages environnants s'amenent en compagnie de leur cure respectif : beaucoup
de paysannes ont une pierre sous un bras, un b6b6 sur
1'autre et leur dernier rejeton suspendu sur leur dos.
Trois discours, assaisonnement (j'allais dire, mortier)
indispensable; puis l'on se rend sur le terrain ou
doit s'6lever l'6cole, y compris Monseigneur avec sa
pierre. dans une corbeille orn6e de fleurs. C'est ainsi,
je suppose, que procedaient nos anctres pour 6lever
leurs superbes cathedrales. Comme ces 7 ooo personnes traversant les rues d'Ibarra, ainsi autrefois durent
peiner des villes et des villages populeux pour
,apporter bois, pierres, mortier pour 6difier les cathedrales qui font encore aujourd'hui l'objet de notre
admiration... ,

PEROU
EL NEGOCIO DEL DINERO Y LA USURA

C'est une thbse que notre confrre. M.

Olivares
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pr6sente i la facult6 de thbologie de Lima en vue
d'obtenir la chaire de theologie morale; il y parle du
pret et de l'usure, du pret strict et du pret large, des
titres extrinsIques qui excusent le pret a int&rt et en
particulier du titre de la loi civile, de 1'int6ret legal;
il termine par I'histoire de l'usure a toutes les 6poques
et dans les principaux pays.
Nous empruntons ce qui suit
confrBres de Barcelone :

& la revue Germanor de nos

Les morts dx Pirou. On .raconte la maladie et la
mort d'un jeune pretre, M. Perello, qui rendit le dernier soupir deux mois aprcs son arriv6e au Perou.
Voyage d'Arequia 4 Nasca, par Salvado. D'Arequipa a Mollendo, sept heures de train ;je ne vous
parlerai pas des montagnes escarpees, des plaines
immenses, des pet . deserts que l'on voit. De Mollendo a Pisco, un jour et demi de bateau; meme
monotonie. A Pisco, pendant les douze jours que j'y
suis reste,.j'ai vu l'autorit6 de nos confreres..Un des
habitants de la ville disait : c Je ne -m'explique pas
ces Peres; autrefois, il n'y avait qu'un pr&tre et il
n'avait rien i faire; maintenant, ils sont trois et ils ne
cessent de travailler toute la journee ,; nos confrbres
out projet6 de batir une 6glise a Saint-Andre, qui est
un peuple de p&cheurs, a une heure de Pisco et oi il
y aura beaucoup de travail pour les p&cher et secher
de la mer des vices dans laquelle ils vivent. A Pisco,
on a ressuscite quelques associations pieuses dans
lesquelles sont entrees la fleur etla creme de la societe.
Apres mon petit sejour A Pisco, je me dirigeai vers
Palpa: d'abord en train jusqu' Ica oh nous fimes
recus splendidement par les Peres de Jesus-Marie.
La, nous lounmes une auto pour nous transporter a
_Palpa. Mais comme la riviere avait d6bord6 et qu'il
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n'y avait pas de pont, notre auto nous laissa i la
hacienda de Huayori; de la nous fimes la route a
cheval par une chaleur suffocante et nous arrivames a
Palpa. Les confreres y ont beaucoup de travail et
sont exposes a des fievres frequentes qui abattent
leurs forces. M. Pons- sortait d'un acc$s de fibvre
quand nous sommes arrives; il pouvait a peine se
tenir et cependant il vaquait a son travail, il pr6parait en particulier une petite representation destin6e
a fournir les fonds nicessaires a l1'glise; les fideles
aiment beaucoup les P&res et craignent toujours de
les perdre. M. Pons a form6 une petite congregation
d'acolytes qui ex6cutent les cer6monies comme de
petits anges. Deux jours apres mon arriv6e a Palpa,
M. Cirer.vint me chercher en auto et m'amena a
Nazca, terme de mon voyage.
Palpa. On y raconte ce que font nos confreres
parmi ces populations simples, qui aiment beaucoup
les grand'messes, les manifestations ext6rieures, les
feux d'artifice, etc.
Arequipa. Siminaire. Mariano Perez raconte les
principaux 6v6nements de l'annee scolaire : la'fete de
la Race avec une s6ance acad6mique et une conference par un docteur de Chicago, l'ordination sacerdotale et la premiere messe d'un professeur avec un
excellent chocolat accompagn6 de biscuits, avec des
chants executes dans la perfection accoutumbe dont
on ne peut se faire une id6e exacte; cette c6r6monie
fit grande impression sur les 61ves qui ne cessaient
d'entourer leur professeur et de lui baiser les mains;
les examens de passage eurent cette particularit6 que,
alors qu'habituellement il en reste deux tiers en route,
cette fois trois seulement perdirent la face ; la distribution des prix, le jour de l'Immacul&e, fur une occasion pour le recteur de r6capituler tout ce qui s'6tait
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fait dans l'annie. On dit habituellement que les professeurs ne sont pas exposes a entendre un jour cette
parole dbsolante: Vous avez requ votre r6compense;
sans contredire cet axiome, qu'il nous soit permis de
constafer quenous avons recu de nos leýves plusd'une

consolation : meme en vacances, ils ne n6gligent pas
la communion et l'on en voit qui, plus fortunes des
biens de cette terre, prennent avec eux leurs camarades moins riches et Icur procurent des bains de mer
et d'autres avantages.
Nazca. Angel Salvado d6crit son ministere apostolique. Les entreprises peineuses ne manquent pas
dans ces pampas immenses qui fatiguent le corps; les
entreprises difficiles serencontrent quand il s'agit de
r66difier les temples mat6riels que nous avons trouvis
ruines et les temples spirituels, vrais deserts, coeurs
endurcis; nous commencons la reg6neration par la
base, c'est-a-dire par la jeunesse; les entreprises
variees sont de chaque jour : aujourd'hui dans les
huttes les plus miserables, demain dans les haciendas
les plus luxueuses; ici predication a quelques personnes; lia une multitude. A Las Trancas,j'ai prCch6
devant quatre vieilles qui occupaient les quatre coins

de l'eglise, deux petites filles qui, placies pres de
moi, avaient I'air d'tre mes acolytes, un jeune homme
qui me servait la messe et cinq hommes qui se tenaient
i la porte; une autre fois, i la fete des croix, pendant
laquelle on apporte a 1'6glise toutes les croix qui
doivent surmonter les maisons, 1'eglise est pleine.
A Jalpa oi je suis alli pour la F&te-Dieu et la cl6ture
du mois de Marie, j'ai joui d'un beau spectacle : la
presence des Enfants de Marie donne du relief a la
fete et elles ex6cutent avec grande perfection la messe
de Mogri; les ceremonies se font avec serieux,
uniformit6, precision.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
SAINT VINCENT DE PAUL. Correspondance,entretiens,

documents.
Apres les entretiens de saint Vincent aux Filles de la Charit6, voici
set entretiens aux missionnaires ; ils soot reTuis dans le tome XI, qui
vient de paraitre, et dans le tome XII, quj sera vraisemblablement
pret quand on lira ces lignes. Inutile de recommander dans les Annales
les ouvrages qui nous conserrent la parole du saint fondateur ; ceux
qui les regoivent connaissent assez l'importance d'un pareil tresor.
Pour faciliter la diffusion des entretiens aux missionnaires, il en a
t6Cfait une edition speciale, qui difire par le litre et la qualite du
papier de l'edition de la collection. Le prix en est tres mod6er : les deux
volumes r&unis coftent to francs, on, en ajoutant les frais d'envoi,
za fr. 1o pour la France et 14 fr. 2o pour lesoatres pays.
P.C.

CHARLES-F. JEAN. Le Milieu biblique avant fJsusChrist. Tome II. Librairieorientaliste, Paul Geuthner,
13, rue Jacob, Paris, (VI'), 1923.
L'auteur nous avertit, dans la preface, que son dessein n'est pas de
faire ressortir des contrastes, ni des harmonies entre les faits, les idees,
les documents contenus dans la Bible et ceux que nous connaissons par
d'autres voies. II se propose uniquement de grouper un certain aombre
de textes 6voquant le Milieu dans lequel a a baigne a le monde de la
Bible a u cours de Phistoire. Le nombre est considerable des documents
qui 6taient dej i crits et soigneusement conserv•s soit au pays de Shumer et d'Akkad, soit en Egypte, avant mcmequ'Abraham ait quittd Ur,
sa patrie, pour passer k Kharran (p. v).
Moise n'est pas encore ne; et, it-bas, au pays de Shumer et d'Akkad,
des poemes ont &te composes qui rapportent lea traditions locales sur
letorigines du cosmos et de l'humaniti, en particalier so l e Deluge,
etc...; le droit coutumier condense en des articles brefs, a pris corps
dans des codes de lois, deux ou trois fois r6formes deji, et dont le dernier en date est le code de Hammourabi; aucune trausection ne se fait
qui ne soit consignee par 6crit en un style juridique classique ; la litterature epistolaire est particulierement copieuse.
En Egypte, le roman historique a t6 crei; la l itlrature morale eat
abondante ; des hymnes d'un beau tyrisme expriment des sentiments
d'une pi6te que ne desavouerait pas une religion plus spiritualiste,
n'6tait le polytheisme et souvent aussi la magic (p. vi).
Des 1'epoque oit nous les rencontrons pour la premiere lois, vert trois
mille ans avant Jesus-Christ, les textes cuneiformes sont tous religieux
par quelque endroit qu'il s'agisse de droit, d'histoire, de ipoesie pique
ou lyrique, voire msine de simples contrats ou de banales quittances.
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Bien plus, tout •evnement, quand on en signale la cause, est attribu6
directement i la diviniti. Les rois d'Assyrie font divotelnent subir
aux vaincus les pires mutilations : a J'ai coupe lears membres, dira
Ashurbanipal; je les ai fait manger par des chiens, des betes fauves,
des oiseaux de proie, des animaux do ciel et de la terre. En accomplissant ces choses, j'ai rejoui le cceur des grands dieu-, mes seigneurs.
(P. vmi.)
Anteiieurs i la fondation de la toyautE israilite, lre psaumes shumeriens oat un a parallelisme a semblable & celui qu'on retrouvera dans
les psaumes davidiques (p. ix).
Les caractares communs aux litteratures des Babyloniens, des Assyriens, des Moabites, des Aramiens, des PhEniciens s'expliquent puisque
toutes ces littiratures se rattachent & une mame souche et supposent
une tournure d'esprit et un fond d'id-es communs. La littiratuse shumero-akkadienne exeroa one influence plus ou moins profonde, suivant les epoques, sur toutes Jes autres litt&ratures, depuis les c6tes de
la MNditerranee jusqu'au golfe Persique ( p. ix).
La vallee du Nil, fertile, se suffisait & elle-m6me; de plus, elle etait
isolee du reste du monde.par les sables du desert : la littirature des
Egyptiens s'y diveloppa comme en un vase clos, ce qui ne veut pas
dire qu'elle fut absolument al'abri de toute influence (cf. p. xxx). La
langue egyptienne ivolua d'une maniere indipcndante; sa litterature
est bien moins variec que celle des Assyro-babyloniens ou celle des
Grecs (p. x).
La civilisation prehellinique ttait brillante des le 3-"millinaire dans
le bassin de la mer Egie; mais la litttrature grecque ne commence
pour nous qu'aux neaf et huitieme siccles avant Jssus-Christ avec les
chefs-J'tuvre de lliWade (la guerre avec ses peripeties), l'Odyssde (les
aventures de mer), et des Travaux d'Hisiode ('agrculture). Peu k pen
se degagea de la langue usU~lle la plus belle langue po6tique capable
4i'exprimer une trUs grande varitte de sentiments avec leurs nuances
oatbre d'idIes plus on moins abstraites. L'influence de la
et bon
Griee se repandit en Orient et dans l'bumanit6 civilisie; les esprits
vigoureux se tournrent vers la philosophic : ecoles perpetuees de
Platon, d'Aristote, de Pythagore; Stoicisme, Epicurisme ; tendances au
scepticisme, i P1'clectisme, au mysticisme. 1 n'etait pas possible que
les juifs, surtout ceux de la Dispersion, n'eussent pas & se prononcer,
un jour on I'autre, soit en principe, soit en pratique sur-ces idtes, pour
les accepter, poar les combattre ou pour y adapter, si possible, leur
propre do:trine. A cc point de vue, Pletude de la litterature de cette
epoque est necessaire. Elle est nicessaire aussi i quiconque voudrait
essayer de connaitre les principales idies que les maitres, les livres ou lair
ambiant pouvaient suggerer i un juif intelligent i la veille du jour oit
parut Jesus de Nazareth (p. xI).
L. B. -

L'Auriole d'or.
Cantate a saint Vincerirde Paul, pour chuour a quatre voix d'hommes
ou quaire voix mixtes et accompagnement d'orgue. Version ad libitum
pour trois voix feminines. Partition avec accompagnement d'orgue, edition de grand luxe, illustr6e de l'autotypie du celebre tableau de Bonnat : < Saint Vincent de Paul prenant les lets d'un forCat. * In-4 0 raisin :
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5 francs. On pent se la pro:urer chez Biton, editeur. i Saint-Laurentsur-Sivre, Vendee; a Paris, 269, rue Saint-Jacques et 6, place SaintSulpice; au Berceau-de-Saint-Vincent de Paul, Landes.
Cette <euvre dont les paroles sont de M. Maurice Collard, C. M. et
la musique de M. F. de la Tombelle, a 6se dediee par l'auteur a en
souvenir affectueux i M. Joseph Praneuf, C. M., maitre de chapelle
au Berceau-de-Saint-Vincent de Paul, Landes a.
L'Aursole for c-lebre quatre des plus belles (euvres chaiitables de
saint Vincent qui fut i la fois le Pere des pauvres et des orphelins
en meae temps que le Fondateur des Missionnaires et des Filles de
la Charite.
L L'euvre est si parfaitement construite qu'elle est taes facile k
apprendre :ua air k l'unisson et deux couplets i quatre voix. De plus,
le souffle ardent qui circule dans la partition, accompagnant si exactem-nt celui qui anime le texte, est d'une expression si naturelle que
P'cxcution en est tres aisde et i I portte des maitrises les plus
modestes. a
L. B.

Cyprien W. EMMANUEL, O. F. M., Ph. D. The Charities of saint Vincent de Paul (aperqu de ses id6es, de
ses principes et de ses m6thodes), Chicago, 1923.
Quels sont les principes des catholiques au point de vue des riformes
sociales? Saint Vincent de Paul ayant kt6 le grand organisateur de la
charit&et ses institutions des Pretres de la Mission et des Filles de la
Chari'6 continuant son (euvre de nos jours, on trouvera la reponse a
cette question en etudiant les m6thodes et les principes de cet ap6tre de
la Charit6, proc'ame par le Saint-Siege Patron de toutes les associations
charitables catholiques.
L'auteui a puis6 aux mei'leures sources et cite en particulier les travaux de M. Pierre Coste, prtre de la Mission, mais ignore son 6dition
des Lettres de saint Vincent.
Le premier chapitre nous retrace 1'6tat de la France du temps de
saint Vincent de Paul (z58o-i66o) au point de vue politique, religieux,
firancier et social (p. r-13).
Le chapitre second est consacr6 I une courte biographic du saint et
insiste-sur les traits caracteristiques de son cceur g6nereux et compatis-

synt (p. 03-4).

Tout cela n'est qu'une introduction; l'auteur aborde ensuite la premiere pattie qu'il consacre anu idWes sociales et politico-.conomiques de
sAint Vincent de Paul. Ce dernier n'avait pas d'idees pr6conUues et
n'avait elabor6 ni plans, ni theories de reforme sociale ; il fut avant tout
un.homme d'action et d'euvres pratiques. II ne faut pas en consequence
chercher dans ses 6crits un trait d'6rudition, ni la discussion approfoodie des problemes du jour et de leurs solutions possibles. II faut
glaner ses idees sur les diverses questions qui. nous occupent, dans le
champ de son action, de ses diff6rentes fondations et dans Is rIeteions
qu'il est amene a faire dans sa correspondance -et ses entretiens spirituels.
11 etait conservateur, en ce sens qu'il s'accommodait des institutions
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qu'il trouvait, ce n'est pas qu'il fCt sans remarquer leurs faiblesses,
leurs imperfections et leurs abus, mais iise contentait d'ameliorer leurs
points faibles et de reparer leurs injustices. Mile Le Gras aurait voulu
apporter quelques moditications dans un h6pital. Saint Vincent lui
repondit que les fondateurs avaient eu leurs raisons d'agir ainsi et qu'il
valait mieux se conformer & leurs desirs (cf. lettre du 3 juiu 1647). II
recommandait de m6me de ne lien bruiquer, de preparer les esprits
peu k peu aux r6foimes indispensables (cf. lettre du 24 novembre x646
eti M. Le Vacher, dicembre i65o). De m6~e pour les abus qui se
commettaient dans la nomination aux eveches, pour l'assistance des
nobles tombes dans le besoin que les conventions sociales empecbaient
de se livrer i un travail manuel, itne tenta pas de faire table rase du
passe. Mais ii recommandait la justice et rappelait le grand principe de
droit naturel : a Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudziez pas
qu'ils vous fissent. a (Cf. confer. aux F. de la Ch. 5 aout 1567.)
Quant aux droits et aux devoirs de l'Etat, saint Vincent pensait
qu'obeir aux autoritis, c'est obeir a Dieu, car - les princes pensent avec
raison, ecrivait-il (lettre du 14 juin l656), que leur pouvoir est de droit
divin a. a II faut obeir aux princes, mame mauvais, comme le dit
l'Ecriture (lettre du 2a mai x649), car les princes nous repr6sentent sur terre le souverain pou-oir de Dieu. a (Cf. Abelly, t. III, p. 319 )
Cela ne vent pas dire qu'il approuvat tous les actes du gouvernement
les yeux fermes : il ne pouvait par exemple approuvermla politique de
Richelieu s'alliant aux protestants d'Allemagne contre la catholique
Autriche; it ecrivit une lettre de protestation au president du Parlement de Rennes contre 1'emprisonnement injuste de I'un des siens
(8 septembre x646); il protests contre une surtaxe A Angers, prejudiciable a sa Congregation (8 juillet 1646); ii protesta egalement coatre
les rigueurs de la reine durant la Fronde, et la faveur scandaleuse de
'insatiable Mazasin. II ne croyait pourtant pas que la guerre fit intrinstquement mauvaise, il reconnaissait au contraire ra legitimite quand
ii s'agissait de defendre lea justes iuterits de 'Pglise on de l'Ptat
(r7 juillet x65o, 5 aoint i636, et "septembre z656). II se r jouisslit des
expeditions des Anglais et de la Republique de Genes contre la Barseptembre x656). Repousier un
barie (lettres du 4 juin t655 et du i"
injuste agresseur lui parait si lIgitime qu'il supplie ten vain) Richelieu
d'envoyer les soldats de France an secours de 1'Irlande an lieu de les
employer contre IAutriche. Dans une mission, ses pi&:res reprimbrent
les abus.des hommes de loi en les menaVant de leur refuser les sacrements s'ils continuaient Afaire trainer les proces en longueur et i ruiner
les pauvres paysans par leurs stations asx cabarets. Le saint conseille
au cardinal Mazarin de pardonner aux rebelles de la Fronde au lieu
de jeter de I'huile snr le feu (Ir septembre 1652). Personnellement it
fuyait les proces (cf. p. 67-69), i moins que l'honniur de l'glise et le
bien des pauvre4 l'exige&t (lettres du 29 juillet 1657 et du 6aaoft 1657).
II fit campagne contre le blaspheme (2 juin x645), contre le duel, contre
la mauvaise presse et 1'immodestie de la mode (19 mai 656 ; 20 et 21
ftvrier 1638). Tout cela n'empeche pas qu'en principe, saint Vincent ne
voulait pas que les siens se melassent de politique a quod supra nos
nihil ad nos a (26 fetrier 1640, cf. ir mars 164o t25 decembre i64z). Luimeie demands souvent a la reine d'etre decharge d'assister au Conseil
de Conscience.
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Tous les travaux, tons les efforts du saint ont en pour but le souls.
gement temporel et spirituel des pauvres, surtout des pauvres gens des
campagnes (17 mai 1658). De mime les Filles de la Charite refuseront
de seivir les grands et les rois (27 mai s636 et 2 fivrier 1653). Saint Vincent, sans entrer au fond des problemes sociaux de la concurrence, du
capital et du travail et des syndicats, diclare que le pauvre doit travailler : seuls 'es enfants, les vieillards, les infirmes, les estropies et
les t hmeurs forcis ont droit i une charitable assistance. Le remide est
de fuir le piche; car la pauvrete, comme la famine et la guerre, est une
.punition du peche : que ce soit une faute personnelle (Abelly n, zS&2
289), ou celle des parents (25 novembre x657), on alors une permission.
de la divine Providence (28 novembre 1649). Ne pouvant supprimer
le mal dans sa racine en riformant 'ordre social, le saint apportait
renide aux maux i sa portee ; de meme dans sa rdforme du clergi,
il n'essaya pas de changer le vieux clerge, mais ii s'etudia k.ormer de
boas pr&eres pour l'avenir en fondant des seminaires (a5 octobre x643).
La charit6 doit etre pratique, agissante, efficace, comme une cons quence naturelle de notre foi. Saint Vincent pratique et pirche la
charit6 vvangelique, celle qui fait aimer non seulement Dieu, mais
encore le prochain et particulierement le pauvre (c. 3o mai 1659). II
permet &ses Filles de quitter I'oraison et la priare pour aller au secours
du prochain (6 octobre a658). Mais en cela aussi ii ne faut pas enjamber
sur la Providence, ni entreprendre au delk de ses forces (17 jain 1640; 11
juillet x657). II rappelle aussi aux siens que la justice doit passer avant
(i7 juin x64o; 27 juin 1659). 11 ne s'explique pas sur i'obligation des
riches de soulager les miseres du pauvre, ni sur les meilleurs moyens
de faire une plus juate repartition des biens : il recoit des uns pour
donner aux attres (xi juillet 1657).
Le service des pauvres doit etre libre et personnel, organis6 et entretenu par des conferences, faisant appel i Is cooperation des bonnes
-volontes. L'auteur parcourt ensuite les diverses sources de revenus
exploities par le saint, le personnel charitable mis au service des
pauvres et des malades, les incurables et les fons, les enfants des
ecoles professionnelles, les prisonniers et les
Magdeleires a, enin
Y
ies pays ravages par la guerre ou pays envahis et pill6s par les armees.
L. B.

L'abb6 ERMAN. - Le chanoine Collin siateur de la
Moselle. Notes et souvenirs. Paris, 5, rue Bayard,
1924. Prix : 3 francs.
Nous signalons cette vie aux lecteurs des AnMnles pare que le chanoine Collin a &tc cordialement uni avec la d-uble .famille de saint
Vincent. II fonda k Metz P'earre des Pauvres Malades en 1899 et if
s'int6ressa toujours & cette oeuvre des Dames de la Charith si chbre an
coeur de saint Vincent. II fut charg6 pendant de Jongues annees de la
maison des Files de la Charit6 dite de Saint-Joseph oh se trouvait le
noviciat des saears. II se r6fugia & Saint-Lazare an commencement de
la guerre et pendant les annies 19n4.-98 ii prisida plusieurs fois des
zrunions d'oeuvres des Filles de la Charite.

-

555 -

L'auteur de la biographic eat aussi un ami de la double famille de
saint Vincent.

Divus Thomas. Commnntarium de re philosophica
et theologica ad mentem Angelici Doctoris, Tertiam
mox Seriem inchoabit, et tertio quoque mense in lucem
prodibit, moderantibus C. M. Presbyteris in Alberoniano Collegio (Piacenza - Italia) Professoribus.
Pretium subnotationispro annis 1924-1925 simul : in

Italia, lib. aur. 4; pro exteris regionibus, lib. aur. 5Singuli fasciculi : in Italia, lib. aur. i,5o; extra Italiam, lib. aur. 2.
Littere vero quae Commentarii res vel negotia quacumque ratione spectant, mittendae unice ( Alla Direzione n vcl

u

All'Amministrazione del

(

Divus Tho-

mas o Collegio Alberoni, Piacenza (Italia) »i.
t

Paris, le Iz ltrifr

x924.

Vous ne pouriez m'annoaoer une eilleare nouvelle que celle de la
reprise du a Divua Thomas a. Durant des anaces, cette publication readit de tr~s appreiables services 4 tons ceux qu'interessent les questions de philosophie et de thbologie thomiste. Ces memes services, elie
les readra de nouveau, maintenant que les circoastances permettet sa.
reaissance.
Dans nos traditiooM de famille religieuse, heitage de saint Vincent,
nous trouvons la reconmandation de suivre a in omnibus placita sancti
Thome a. On ne faisait qa'uae restriction concernant 1Pmmaculde Conception de la Vierge Marie toujours admise ct crue dans la Congregation depuis saint Vincet.
Le . Divas Thomas v, pour justifier san beau aom, aura coeur de
suirre , placita sancti Thom=w. 11 aura egalement a cteur d'&tre toajours d'nne ortbodoxie absolument inrprochable selon les traditions et
la pratique de notre petite Compagnie.
Je souhaitean a Divus Thomas a de nombreux et intelligents lecteurs
et pout cela je li soubaite de doctes et pieux collaborateus.
C'est danas esperance on micux dans l'assurance de voir realise mon
double souhait que je benis an nom de saint Vincent le a Divus Thoalas a, rows memea mao biea cher coafree. et les pmofeessts de 'Alberoni qui forment avec outsle constil de direction.
F. VzLDoit.

CoxgrigatioM de Claritd. Cagliari. Sauvons le petit
cnfant. Colonie hiliotklrapique.
A 4 kilomktres de Cagiari, Ia Congr6gation de Charitt de cette
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ville a foade une colonie maritime hiliothirapique oh l'on soigne les
petils enfants lymphatiques, scrofuleux,etc., par le soleil et par I'eau
de mer. L'6tablissement compte vingt pavilions en bois de is mitres
de longueur chacun. Point de lure. Tout est propre. Une petite chapelle renferme, le Dien consolateur, 6ducateur. Les seurs de SaintVincent-de-Paul prodiguent lear charite.

SIENNE. -

Hopiiaux riunis de Sainte-Marie della

Scala.
Le principal de ces h6pitaux est celui qui se trouve en face de la
cathedrde; ii a tci confi& aux Filles de la Chariti en 1842; il remonte,
dit la tradition, i 898, devant son origine I un pauvre cordonnier qui
avait coutume d'hospitaliser les pilerins de passage i Sienne; au douziime et au treiziime siicle, ii est sous la direction des chanoines;
mais lea infirmiers luttent pour se rendre indipendants et le Pape Celestin III lear accorde ce qu'ils desirent. C'est ensuite la commune qui se
substitue aux chanoines pour la direction, et c'est enfin le gouvernement
des Midicis qui met la main sur I'bhpital. Dans pfusieurs salles de cet
etablissement ii y a des chefs-d'oeuvre de peinture. La chapelle renferme une magnifique representation de la piscine probatique, un Christ
ressuscitk d'un realisme anatomique etonnant et des orgues remarquables. La salle Saint-Pierre presente aux yeux des malades des peintares bien propres 1 6lever leurs Ames : 'Annonciation, la descente de
Notre-Seigneur aux enfers, le jugement dernier, etc; malbeureusement
le temps, 1'humidit• ont d6etriore plusieurs des peintures. Le Pellegrinaio est un petit musie; on y admire de beaux tableaux : l charite,
la distribution des aum6nes (les frbres infirmiers accueillent les pauvres
et leur donnent a manger, i boire, de quoi se couvrir), les enfants
expos6s (on les confie k des nourrices, on leur fait la classe, on les
marie), le soin des mAlades (les fr&res leur lavent-les pieds, leur priparent des remedes, les lear appliquent dans leur lit pendant que
chiens.et chats se querellent an beau milieu de la scone), le songed'une
veuve (des petits enfants sans vetements grimpent sur une chbelle an
sommet de laquelle la Vierge Marie les accueille avec tendresse, ce
soot les petits enfants qui meurent dans I'h6pital) etc., etc. Nos scurs
travaillent done ici au milieu de la beauti et I'h6pital reunit ces trois
choses qui ne sont pas souvent ensemble :-le vrai, le beau, le bien.

COCCHI. -

Commentarium in Codicem Juris Cano-

nici. Liber III. De rebus : De locis et temporibus sacris;
de cultu divino ; de magisterio ecclesiastico; de beneftciis; de bonis tempoialibus.
Livre tres clair, bien divise, interessant. On verra sur une foule de
questions qui nous concernent des solutions bien motivecs. Citunsen quclques-unes : pour les religieuses qui ne sont pas soumises a la
juriiiction du cure par suite d'un privilege apostolique, le cadavre doit
etre porte non a 1'eglise paroissiaie,mais i P'glise de la religieuse et
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la conduite au cimetiere doit etre faite par le chapelain;-au sujet de
la garde de la Sainte-Eucharistie, dana les maisons religieuses ot la
Communaut6 ne fait pas ses exercices de piet6 dans I'eglise publique,
on peut consrver la sainte reserve aussi dans l'oratoire principal de la
Communauti : i'auteur mentionne en particulier les pensionnats didiges par les seurs oil ii y a deux families, celle des enfants, celle des
sceurs, les hopitaux, orphelinats, siminaires pour. les sceurs qui y remplissent des fonctions, les maisons religieuses auxquelles sont annexees
des noviciats, a condition que le noviciat puisse etre consid6r6 comme
une autre maison, les maisons religieuses, meres ou t&tes de province,
comprenant en m6me temps 1'infirmerie de la province comme cela
arfhe dans les maisons centrales des Filles de la CharitA, etc.; dans ces
cas on peut conserver la sainte reserve en deux endroits; - au sujet
de la lampe qui doit briler devant le saint Sacrement, l'ordinaire du
lieu a des pouvoirs assez 6tendus auxquels les seurs peuvent recourir;
- on indique bien P'origine et le d6veloppement des expositions du
Saint-Sacrement et on montre les progres faits dans ces dernieres
annees sous la pousse. de la devotion des fideles; aussi l'Pglise, sage
interprite de ce qui doit etre fail, se montre-t-elle de plus en plus
large k ce sujet, en sorte que pour l'exposition privee, mime la permission de 1'ordinaire n'est pas requise; - on rappelle que les femmes,
mame religieuses, ne peuvent laver le linge sacr6 en premieres eaux; la question des soeurs eat bien traitde et 'auteur, parlant de nos voeux,
dit a juste titre que cc ne sont pas des vceux publics, mais des vo-ux
priv6s, lesquels sont cependant priviligies en cc sens que seuls le Pape
et leSuperieur general peuvent en donner la dispense.
Le tome 6 est precede d'une lettre du cardinal Gaspari qui filicite
I'auteur de son beau travail et de I'activiti avec laquelle ilse consacre
a des etudes si utiles et d'une telle importance pour la vie et la discipline de l'Eglise. On trouvera dans cc nouveau livre les renseignements
les plus utiles. On y verra en particulier que le catechisme doit Ctre
fait par le cure personnellement et que, s'ij se trouve dans 1'impossibilite de satisfaire i ce devoir, ii doit se faire remplacer par un pretre;
cet enseignement en effet suppose la science thhologique, etsile pretre,
peut se faire aider par les laiques, ce ne doit atre que pour les ecoles
inafrieures dans lesquelles une moindre preparation theologique est
toleree. On trouvera d'excellents conseils sur la predicition et on y
verra comment les sages prescriptions de saint Vincent k ce sujet sont
confirmies par les canons du Codex; le chapitre des missions et celui
des seminaires sont a lire attentivement par ceux des n6tres qui sent
app!iques i ces aeuvres primordiales.

Arata. II processo del Card. Alberoni. Plaisance.
Ce livre est compose d'apres les documents des archives du Vatican.
Le cardinal Alberoni, qui a fond6 le college de ce nom et qui I'a confi6
I nos conferes, fut accuse par le roi d'Espagne, Philippe V, de l'avoir
pouss. a rompre la neutralite qu'il avait promise au Pape. C'est l'histoire de ce procks qui eat racont&e. Le cardinal en sortit absous par le
pape Innocent XIII. Le cardinal mourut le 26 juin r752 i Plaisance
et fut enterre dans 1'eglise Saint-Lazare qui se trouve pres du collige.
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Storia delld casa della Missione in Sarsana.
La premiere idie d'une maison de la Congregation k Sarzane fut dmise
en z733, elle fat rkalisde en 1735 et le premier Superieur fut M. Ray.
mond Rezasco. Des contradictions vinrent bient6t entraver l'aeuvre. En
1742, les Missionnaires purent avoir une maison & eux. On s'y occupa
d'exercices spirituels et plus tard d'un seminaire de jeunes clercs. Pendant la R6volution franuaise, la n1 'son fut occupee militairement. En
x804, on institua les classes infdneures. En 1809, les Missionnaires
furent charg6s de l'Pglise Saint-Francois et des icoles communales. Un
des grands bienfaiteurs de cette ipoque fut Monseigneur Scarabelli,
qui appartenait a la Congregation de la Mission et qui fut iveque de
Sarzane de 1823 i 1843. La maison pass par de grandes vicissitudes
en 1848 et surtout en x866. Actuellement les confreres s'occupent de
1'education des clercs, donnent les exercices spirituels au clerg6 et quelquefois des missions.

GIOVANNI TONELLO. Memorie stonicke sul Marckese
de Pianezza ed alcui suoi congiunti.
Le marquis de Pianezza fut le fondateur de notre maison de Turin.
On raconte sa vie et ses vertus. Pour donner une id6e de ces dernikres
nous n'avons qu'k citer un extrait do nouveau Mercure Galant, juillet 1677.
w M. le marquis de Pianezza, qui a gouverud si longtemps les Etats
de Savoie et de Pi6mont sons les ordres de leurs altesses royales, avec
un succhs toujours croissant, malgr6 la difficult6 des temps et en depit
des secretes mendes des ennemis, est mort glorieusement dans la solitude, d'oi, comme je vous le mandai ily a plusieurs mois, on i'avait
plusieurs fois tire pour se servir de son ministere dans lea plus pressants besoins de IEtat.
- Quelle que soit la chargt qu'il ait occup6e, on Pa tonjours tu sacrifier ses interEts personnels et son plus juste ressentiment i la gloire et i
i'avantage de ses maitres.
c Je ne vous parle point de sa maison, ni de ses alliances avec celle
de Savoie, cela est connu de tout le monde.
• Je vous dirai seulement qu'k examiner la maniire dont il a vecu et
les choses qu'il a crites, on peut lui donner en quelque sorte le titre de
saint.
a On n'a jamais va plus de pi&t6, plus de charit6 et an plus grand
d6tachement des grandeurs du monde : il ne s'en laisait pas 6blouir et
ii n'aurait pas conserve si longtemps la premiere place dans lAtat dont
il 6tait le sujet, sil n'efit appris des premiers chretiens, qu'aprbs Dieu,
il devait k ses maitres et a sa patrie les soins quil s'est toujoas.attache
i leur donner. a
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VARIETES
JEAN LE VACHER
SA CORRESPONDANCE. -

CHOIX DE QUELQUES LETTRES
(Suite)

Jean Le Vacher ne se contentait pas d'assister, de
consoler, de maintenir dans la foi et la pi&t6 les
malheireux esclaves, il s'appliquait a briser leurs fers,
comme 1'indique le commencement de la lettre pric6dente. R6gnard et de Fercourt, dont il est question,
6taient deux jeunes gens dont le premier devait plus
tard se faire un nom comme podte. Tombis entre les
mains des impitoyables .Togarins, qui faisaient le
commerce des esclaves, ils avaient df, vaincus par
d'extremes souffrances, promettre pour leur rancon
chacun une somme de douze mille livres. Jean Le
Vacher se mit en rapport avec leurs families pour
avoir cet argent, et lorsqu'il fut arrive, il obtint une
diminution pour chacun de deux milles livres, dont
une partie fut employ6e A racheter le domestique de
Fercourt et Mme de Prade, la Provencale que Regnard
a rendue c6l1bre.
Au sujet du rachat de de Fercourt, Jean Le Vacher
6crivit ainsi a M. de Conty, son frere, le io mai 1679 :
Monsieur,
a J'ai recu les deux lettres qu'il vous a plu de
m'ecrire, l'une du 13 janvier et I'autre du 25 mars, A
la consideration de M. de Fercourt, esclave en cette
ville, lequel repasse en France, apres avoir tet affranchi de 1'esclavage, en quoi je lui ai rendu tous les
services qui m'ont et6 possibles, lui ayant epargne
autant, que j'ai pu de la somme que les violences
1'avaient oblige de promettre A ses patrons pour obte-
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nir la libert6, comme il vous le t6moignera de vive
voix a son retour a Beauvais. Je lui ai remis ce que je
lui ai 6pargni de la somme de quatre mille deux cents
pieces de huit, que m'ont envoyees de Marseille, de
votre ordre, pour son rachat, les sieurs Andriozzi et
Bartoli.
u Je suis en l'amour de Notre-Seigneur et de sa
Tres Sainte Mere, Monsieur, votre tres humble et
obiissant serviteur,
"

JEAN LE VACHER, vicaire apostolique. ,

(Arckives de M. le docteur Leblond, a Beauvais,
ancien fonds de Troussures.)
Les religieux de la Sainte-Trinit6 et de la Merci,
vou6s a la redemption des captifs, parlent dans leurs
chroniques des grands services que Jean Le Vacher

leur rendit &Tunis et a Alger pour I'accomplissement
de leur mission. Voici une des lettres du Vicaire
apostolique relative A ses rapports avec ces religieux.
Elle est adress6e, A la date du io mars 1678, au Pere
Lescot, de la Merci, r6sidant &Bordeaux :
"

Mon reverend Pere,

a Votre lettre du 25 octobre dernier ne m'a ete
rendue que depuis quelques jours, par laquelle Votre
R6verence me demande la liste des noms, provinces
et le prix de rachat des esclaves frangais qui se
retrouvent en cette ville, ce qui est m'obliger l'impossible, parce qu'on ne peut saroir le prix des rachats
de ces pauvres membres souffrants de Notre-Seigneur
sans en traiter avec leurs patrons, et, le faisant sans
avoir 1'argent comptant pour les retirer en m6me
temps, c'est les exposer a quelque mauvais traitement.
La voie ordinaire est de venir en cette ville avec la
somme qu'on peut employer a leur rathat, comme ont
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fait jusques A present tous les ridempteurs qui sont
venus. Si pour ce sujet vous avez besoin de quelque
passeporf du Divan de cette ville, comme j'en ai obtenu
et envoy6 aux religieux de votre ordre en Espagne, ii
vous plaira m'en aviser, bien que je ne vois pas qu'il
vous soit n&cessaire, pourvu que vous veniez ou que
vous envoyiez votre redemption sur une barque ou
autre batiment franqais. )
(Archives dipartementales de la Gironde, Bordeaux,
serie H, religieux de la Merci.)
II fallait encore protiger les esclaves contre les
violences du fanatisme musulman provoqu6es tres
souvent par les Turcs prisonniers en Europe, qui,
dans le dessein de se faire delivrer par leurs compatriotes, pretendaient qu'on les maltraitait pour leur
religion. Jean Le Vacher calmait les esprits en promettant des informations et en se faisant adresser des
lettres plus v6ridiques. C'est ce qu'il dut faire particulierement en 1675, A la suite de plaintes de Turcs
venues de France, d'Espagne, de Rome, de Malte, de
Livourne et de Genes. I1 avait recu de tous ces
endroits des lettres qui donnaient satisfaction, excepte
de Genes. Les Turcs de cel,te ville formulaient, au
contraire, d'autres griefs. Le Vicaire apostolique
6crivit de nouveau, le 28 juin 1675, de cette manibre,
aux magistrats de Genes :
(( S&rinissimes Seigneurs,
c Par une lettre du mois de mars dernier ecrite par
moi, et par une autre envoy6e en meme temps par
tous les pretres, s6culiers et reguliers, qui, par une
permission de la divine Providence, sont ici esclaves,
j'ai fait connaitre A Vos Seigneuries serenissimes les
mauvais traitements extraordinaires qu'ont attires A
toute cette tglise pauvre et patiente, c'est-a-dire aux
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chr6tiens esclaves dans cette ville d'Alger et particulibrement aux pr&tres, les Turcs et autres mahomitans
esclaves A Genes, par des lettres 6crites A ce Divan,
dans lesquelles ils repr6sentent qu'a Genes : i° on ne
leur permet pas d'enterrer les cadavres de leurs morts;
2' on arrache inhumainement de ces cadavres ouverts
le coeur et toutes les entrailles; 3* lears moribonds
sont contraints par violence a se faire chretiens; et,
4° quelques-uns d'entre eux, apris avoir convenu avec
leurs patrons du prix de leur rachat, ont At6 de
nouveau maltraites et mis A la chaine.
( Prenant ces plaintes en consideration, Ser6nissimes Seigneurs, l'iilustrissime Seigneur Dey, et 'Agha
de ce Divan avaient deji condamnn tons les pretres,
esclaves en ces lieux, a etre dipouillis chacun de l'habit ecclisiastique de son ordre, A avoir la barbe et les
cheveux ras6s, a etre envoy6s comme des animaux - la
charrette, pour trainer A la marine les pierres destinxes A la construction du mole, ce que, par la grace
de Dieu, j'ai empech6, en reprbsentant auxdits-Seigneurs Dey, Agha et autres Turcs, reunis au Divan,
que j'allais ecrire, ainsi que ces pauvres ecclksiastiques, Avos Seigneuries S6r6nissimes et vous supplier
humblement de vouloir bien empecher la continuation
de ces plaintes de la part des Turcs et autres mahometans esclaves a G&nes; ce que nous avons fait par
les lettres en question. Or, tandis que nous esperions
recevoir la consolation si disirie, voila qu'un vaisseau
anglais, arrive ici de Livourne, a apporti des lettres
des memes Turcs esclaves A Genes, adress6es A ce
Divan, et lui.annongant qu'a Genes on bralait les
cadavres de leurs morts. A cette nouvelle, ledit Seigneur Dey a ordonne aussit6t qu'on brflat les cadavres
des chritiens qui viendraient a mourir ici; et, apprenant qu'il y avait dans cette ville, parmi les esclaves,
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deux pretres corses et un Capucin, sujets de votre
S6r&nissime Rkpablique, il les a fait aussit6t appeler
au Divan, et a remis le Pbre capucin aux sbirres de la
justice pour &trebril6 vif, ce que j'ai encore emp&che
par la grace de Dieu, comme Vos Seigneuries S&rinissimes en seront informhes par la lettre ci-jointe qu'ont
6crite les deux pretres et le Pere capucin.
a Cette pauvre et patiente Aglise, tons les chritiens
reduits ici en esclavage, surtout les pr&tres et les
sujets de Votre Ser&nissime R6publique, espirent qu'au
recu des pr6sentes lettres la pi6te, la bont6 et anssi
1'autorit&de Vos Seigneuries Serenissimes feront cesser toutes les plaintes des Turcs esclaves a G&nes, et
qu'au plus t6t, par la premi6re occasion, vous en avertirez ce Divan par des lettres particulibres. C'est la
tris humble requete que nous vous prisentons, en vous
assurant que nous offrons nos faibles prieres l'infinie
Majest6 de Dien pour toutes vos salutaires prosperitbs. Je le fais moi-meme sp6cialement qui suis avec
tout respect, en I'amour de J6sus-Christ Notre-Seigneur et de sa trts bienheureuse Mere, S&renissimes
Seigneurs, votre tris humble et trks divou6 serviteur.
Jean Le VACHER,

Vicaire apostolique.
(Gines, bibliotkkque de tUniversiti,Ms. B. VIII, 9.)
Cette fois, les magistrats de Genes firent adresser
au Divan d'Alger, par les Turcs prisonniers, des lettres
d'une autre teneur que les pr6cedentes. Le vice-chancelier de l'Ptat disait & Jean Le Vacher en les lui
annoncant.
( Leurs Seigneuries Str6nissimes ont ressenti, aussi
vivement qu'il est possible, I'qutrage qui leur est fait
a Alger, oiu on accepte comme fond6e l'accusation de
cruaut6 sans nom port6e contre cette R6publique, qui
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ne le cede a aucun autre prince chritien en fait de
pi&t6..... Avec le zAle qui vous est propre, tenez toujours la main a dissiper les impressions p6nibles qu'auraient pu produire les faux rapports de quelque esclave
peu satisfait, et cooperez justement a la r6vocation
des decrets publi6s par le m&me Divan au prejudice
des catholiques. Soyez assur6 que ces Seigneuis S&6rnissimes vous en timoigneront une grande reconnaissance, eux qui attendent ce service de votre Paternit6. ,
D'autre part, toujours a propos de plaintes du meme
genre des Turcs prisonniers a Malte, le secretaire de
la Congregation de la Propagande, a Rome, avait

6crit a Marcel Costu, missionnaire a Tunis:
Plit a Dieu que les chefs de votre gouvernement
Pi
usassent envers les chritiens qu'ils font esclaves de
cette justesse de lois que l'on pratique envers ceux de
leur secte; certainement alors on ne recevrait pas des
avis si fr6quents des violences qu'ils exercent pour
les forcer a renier la foi de J6sus-Christ. C'est tout
ce qu'on peut dire a votre Seigneurie en r6ponse a sa
lettre du 12 mars (1672), copie de laquelle a Wte
envoyee i Monseigneur l'Inquisiteur de Malte, afin
qu'il s'informe si ce que 1'on suppose etre arriv6 a
quelque fondement. ,
(Propagande,Lettere volgari, vol.

9, f*36.)

(A suivre.)

GLEIZES.

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
I. Bonner (Vincent), oiadjuteur, d6c6d6 le 8 d6cembre

1923,

vocation.

a Niagara; 59 ans d'Age et 28-de
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2. Nathanael (Jacques), pr&tre, 21 dicembre 1923,
aCaraqa; 55, 38.
3. Delgado (Roman), coadjuteur, 27 decembre 1923,

a Hortaleza; 37, 7.
4. Carey (Edouard),

pr&tre, 25 d6cembre

1923, a

Brooklyn; 61, 37.
5. Cordero (Jean-Baptiste), pretre, 12 janvier 1924,
a Casale; 37, 19.
6. Thierion (Alcide), pr&tre, 28 janvier 1924,a Belle-

tanche; 69, 38.
7. Tycskowski (Stanislas), pretre, 5 fevrier 1924, a
Varsovie; 56, 39.
8. Silva (Vincent), coadjuteur, 1x f&vrier 1924, au

Berceau de Saint-Vincent-de-Paul; 72, 33.
9. Reynaud (Pierre), pretre,' 25 f6vrier 1924, a la

Maison-Mere; 63, 44.
io. Makay (Edmond), pr&tre, 29 fevrier 1924, a Budapest; 51, 3o.
II. Moral (Cyrille), prtre, 15 f6vrier 1924, A Guada-

lajara; 47, 31.
12. Lecaille (Paul), pretre,

mars 1924, en Chine;
5o, 32.
13. Hamersak (Martin), coadjuteur, 2 mars 1924; a

Ljubljana; 63, 38.
14. Mercier (Constant), pretre, I3 mars 1924, a Dax;
81, 57.

15. Conway (Jacques), coadjuteur, io mars 1924, a
Blackrock; 77, 45.
16. Hogan (Richard), pr&tre, I6 mars 1924, a Antoura;
83, 63.
17. Trawniczek (Francois), pr&tre, 21 mars 1924, A
Cracovie; 51, 32.
18. Garvey (Laurent), pretre, 26 mars 1924, a Dallas;
26, 9.
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19. Pascal (Jean), pretre, 6 avril 1924, a La Teppe;

79, 54.
20. Sarraille (Augastin), pr&tre, 8 avril 1924, i Tour-

sainte; 81, 61.
21. Kolly (Joseph), coadjuteur, 13 avril 1924,
Maison-MWre; 69, 49.

I la

NOS CHERES SUEURS
Maria Warlage, dcc6ide A Marseille; 8s ans d'Age, 6o de
vocation.
Gabrielle Mourre, i El Biar Michel (Algirie); 6o, 37.
Hortense Capon, & Ans; 8t, 53.
Th&rese Pinsan, a Ans; 77, 51.
Gertrude Belton, a Dublin (Iriande); 56, 33.
Anne Cohade, k La Teppe; 97, 73.
Marie Bigley, a Saint-Louis (ttats-Unis); 83, 63.
Apollonie Byrne, Maison centrale, a Normandy (tats-Unis);
71i 52.
Mathilde Scherer, Inf. Prov., a Mobile (ttats-Uais); 63, 41.
Elisabeth Malone, Orphelinat Saint-Vincent, A Washington
(itats-Unis); 70, 48.
Angela Buonanno, h FAsile Somma-Vesuviana (Italic); 52, 24.
Catherine Waszinger, k Engendorf (Autr.); 62, 38.
Elisabeth Protsch, h Engendorf (Autr.); 6o, 34.
Aloisia Spitzenstatter, & Salzburg (Autr.); 22, 20 anois.

Amdlie Pfannhauser, a Salzbourg (Autr.); 45, 7.

Franuoise Rohrmoser, i Salzbourg (Autr.); 26,1 mois.

Ad6laide Saulnier, a Montolieu; 8o, 62.
Marie Nozi, a Cette; 47, 28.
FelicitA Hanen, a Beyrouth; 86, 6o.
Marie Morel, a Avignon; 35, io.
Euginic Vandewyhaeghe, A Clichy; 28, 7.
Ldontine Busch, . Seraing (Belgique); 68, 44.
Marie Megy, A Cazouls; 72, 5o.
Angele Gu6rard, i Paris; 84, 58.
Maria Kresta, A Ljubljana (Yougo-Slavie); 5o, 28.
Maria Osel, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 87, 68.
Eleonore Cravosio, h Turin; 77, 57.

Rosa Bianco, & Naples; 63, 39.
Catalina Mayoral, Noznayo (Espagne); 37, ig.
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Marguerite Sastre, A Madrid; 52, 30.
Anne O'Connor, a Washington; 67, 42.
Ellen O'Callaghan, I Washington; 42, 22.
Marie Vincent, a Paris; 55, 28.
Jeanne Donor, %Londres; 74, 54.
Marie Piancastelli, a Livourne; 67, 42.
Maria Pertica, A Florence; 44, 23.
Therise Freisinger, N Dult, (Autr.); 63, 38.
Francoise Urbanek, i Vienne; 62. 39.
Eddige Rostkowska, a Varsovie; 60, 40.
Franfoise Chaines, i l'Hay; 82, 60.
Josephine Dupont, a Buenos-Ayres; 71, 43.
Francoise Leonardo, a Flores (R6publique-Argentine); 85, 61.
Marie Gimenez, a Flores (Republique-Argentine); 85, 68.
Reine Sawicka, a Cracovie; 28, 2.
Marie Kenney, A Detroit (Etats-Unis); 47, 20.
Marie Flood, Emmitsburg (Ltats-Unis); 79, 6o.
Catherine Gaffney, a San-Francisco (Etats-Unis); 71, 47.
Francoise Pezdesek, A Ljubljana; 34, 5.
Juana Navarro, a Valdemoro; 25, 5.
Madeleine Vidal, & Valdemoro; 79, 58.
Marie Trigo, a Jetrez (Espagne); 46, 26.
Aquiline Dell'orso, A Yenidje (Grece); 5o, 28.
Catherine Laborde, a Constantinople; 64, 40.
Marie Bonnet, a Lidge; 65, 33.
Pauline Casati, A Riom; 85, 62.
Filomena Puzzovio, a Naples; 59, 34.
Mary Mac Manus, & Buliingham; 39, 18.
Jeanne Modot, A Rouen; 84, 6o.
Jeanne Marillier, a Seraing (Belgique); 87, 68.
Claire Fazzi, A Turin; 65, 45.
Marie Caldarera, a Lecce (Italie); 66, 42.
Reginaldo Santoni, a Rome; 55, 33.
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pos6 a l'aide de documents qui paraissent tres
autoris6s.
Le livre premier sur lesOrigines de la Congregation
n'est que la reproduction des passages des Vies de
saint Vincent par Abelly et surtout par M. Maynard,
qui ont trait a la fondation, au progres et a l'organisation de cette oeuvre principale de I'homme de Dieu.
Les mat&riaux qui ont servi & la composition des
deux autres livres sont tir6s presque exclusivement des
pieces les plus authentiques, c'est-.idire, des Circulaires des Supnrieurs generaux, rendant compte des
travaux des Assemblees g6enrales et des principaux
evinements qui interessaient les membres de la
Congr6gation.
Pour le livre troisiAme, on a fait des emprunts
considerables & la vie de M. Etienne, par M. Rosset.
On peut dire, en effet, que depuis 1'entrie de
M. Etienne dans la Congregation en 1820, jusqu'a sa
mort en 1874, rien d'important ne s'est passe dans la
Compagnie sans qu'il s'y trouve plus on moins ml8Livre premier
Origine de la Congrigation
La Congrigation du temps de saint Vincent
(1617-1625-1660)
CHAPITIE

PREMIER

]tablissement de la Mission. - Premibres annies de Vincent
de Paul. - Moribond de Gannes. - Mission de Folleville.
-Dons de M. et Mie de Gondi; contrat ide fondation. Mort de Mme de Gondi; Vincent aux Bons-Enfants. Premiers compagnons de M. Vincent; acte d'association.
-

Approbations.

L'histoire de la Congregation-de la Mission s'ouvre
a la naissance de saint Vincent. A la fin du seiziime
sicle, venait au monde an hameau de Ranquines,
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paroisse de Pony, prbs de Dax, en Aquitaine, un
enfant dont le nom et les bienfaits devaient remplir le
monde entier. Vincent de Paul, en effet, dont la longue
carriere fat consacrie & l'institution, a l'entretien, au
developpement de tant d'oeuvres charitables, semble
avoir et6 donn6 ii l'glise principalement pour venir
au secours des pauvres gens de la campagne et des
eccl6siastiques, par la creation d'une communaute religieuse vou&e a cette double fin. L'Eglise, dans la
collecte de la fete de notre saint, semble I'affirmer
express6ment : Deus qui ad salatem pauperum ct
ieri disciplixam, novam in Ecclesid tud per Beatuw
ViMcentium familiam congregasti. Aussi bien est-ce
de cette oeuvre capitaleque toutes les autres prendront
naissance, soutieu et accroissement.
Dieu, qui designe I chacun le r6le qu'il doit remplir
ici-bas, prepare en meme temps les circonstances
favorables a l'ex6cution du plan qu'il a formb. C'est
ainsi que tout va concourir a disposer Vincent de Paul
a sa double mission. N6 a la campagne de parents peu
fortunes, a une 6poque oh les guerres de religion
avaient porte un coup fatal a la discipline eccl6siastique, il etait a meme de se rendre compte de l'ignorance religieuse des pauvres gens des champs et de
l'immense besoin de r6forme qu'avait le clerg6. Avec
son intelligence ouverte, son esprit d'observation, spn
bon sens rare, il pouvait mesurer toute ]a profondeur
du mal et deviner d6j& les rewmdes les plus propres a
le combattre, sans se douter qu'il serait appelkAles
appliquer un jour avec plus d'efficacit6 que personne.
La Providencese sert pour I'accomplissement de ses

desseins du desir qu'avait son pere de pr6parer une
ressource a sa famille en mettant son petit Vincent a
meme d'obtenir un jour in benefice. Il I'envoie done

6tudier &Dax chez les Peres Cordeliers, et au bout de
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quelque temps le jeune 6colier entre chez M. de
Comme't en qualiti de precepteur. 11 commence a
prendre dans ce milieu les habitudes de savoir-vivre,
de d6licatesse, de bon ton qui lui seront plus tard si
utiles pour traiter avec le grand monde, dans I'intiret
de ses oeuvres.
Sa vocation ecclesiastique d6ji dessinee se d&clarera ouvertement sur la parole de M. de Commet. En
1600, il est pretre, et quel pretre! Le benefice tant
desire par le pere lui est donna dans la paroisse de
Tilh. Mais son avenir n'est pas la; ii faut que son
zele et sa charit6 rayonnent sur la France tout entiere
et sur I'Eglise. Aussi, une competition inattendue
empeche Vincent de se cantonner dans une cure des
Landes.
Malgre son humilitk, il sent le besoin d'etre un
pretre tres instruit,et sept annbes de fortes etudes a
Saragosse et &Toulouse vont faire de lui ce pieux et
saint docteur, trsor de 'Atglise. Il est p&t; mais il
lui manque ce trait qui acheve tout : 1'epreuve, la
souffrance. II faut qu'il sache par experience les
perils de toutes sortes et les peines de tout genre
qu'ont & subir les pauvres esclaves chr6tiens. Pris par
des corsaires, dans une traversie de Marseille & Narbonne, il est conduit & Tunis. La il est vendu comme
un vil betail, et ses deux annkes de captivit6, durant

lesquelles sa foi se fortifie des. 6preuves m6mes qu'on
lui fait subir, 4largissent son cceur deja si grand et
pr6parent aux pauvres esclaves un consolateur, un
pere, un sauveur. A sa voix, ses courageux enfants
iront plus tard sur cette terre d'Afrique, encore barbare, consoler des malheurs sans nombre, protiger la
foi, l'innocence et racheter les captifs au prix de
sacrifices inouis et de la mort meme. Dieu se sert de la
femme d'un renegat toucb6e par la salutaire influence
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des vertus de notre saint, pour ramener le maitre a
1'Eglise et rendre I'esclave a sa patrie.
D'Avignon oi il a conduit sa conquete, Vincent se
rend a Rome en compagnie du 16gat, Pierre Montorio,
qui avait recu le renegat, la larme a l'oil et le sanglot
au gosier, dans l'iglise Saint-Pierre, a Avignon.
Pendant les deux annues que Vincent passe dans la
Ville 6ternelle, il se fortifie dans la science ecclisiastique et trouve pour sa pi6t6 de nombreux aliments.
Charge d'une mission aupres de Henri IV, il arrive &
Paris, il devient bient6t aum6nier de la reine Marguerite et se retire chez M. de B&rulle. Cet homme, d'une
vertu consomm6e et d'une rare prudence, sera le guide
de son rme et I'instrument des desseins de Dieu sur
lui et sur ses oeuvres. Pour se conformer au desir de
son saint directeur, Vincent accepte la cure de Clichy
oi il fait un bien immense et son bonheur y est si
grand, dit-il, que le Pape n'est fas plus heureux.
Puis, toujours d'apres les conseils du Sup6rieur de
I'Oratoire, il quitte sa chUre paroisse pour entrer, en
qualit6 de pr6cepteur, dans la famille de Gondi.
C'est maintenant que les desseins de Dieu suf son
serviteur commencent a se devoiler.
Vers la fin de l'ann6e 1616, Vincent accompagnait
Mme de Gondi au ch&teau de Folleville, en Picardie.
Un jour il est appel6 a Gannes, petit village des
environs, pour entendre la. coifession d'un mourant.
Ce malheureux, que tous, regardaient comme un
homme de bien, cachait depuis longtemps une faute
grave; et sa fausse honte allait le pr6cipiter en enfer
sans la venue de. M. Vincent. Ce pauvre homme,
debarrass6 du poids qui l'oppressait, ne peut dissimurer son bonheur. Il rend publiques et la faute et la
reparation et proclame bien haut que, sans la confession g9n6rale qu'il venait de faire au saint pretre, il
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etait perdu pour jamais: Saisie d'effroi a ce r6cit
Mine de Gondi craint avec raison qu'une multitude
d'ames, dans les campagnes surtout, soient dans Ie
plus d6plorable ktat. Sur ses instances, Vincent donne
dans l'6glise de Folleville un sermon sur l'importance
d'une confession g6narale et la maniere de la faire.
C'6tait le 25 janvier 1617, fete de la Conversion de
saint Paul. Le succhs en fut si grand qu'on dut appeler
des confesseurs extraordinaires pour r&concilier les
Ames. C'est le premier sermon de la Mission; aussi
Vincent voulut-il que, chaque annee,ce jour ffit solennis6 d'une manibre sp6ciale par ses enfants. Mme de
Gondi veut procurer le meme avantage a toutes ses
terres, non seulement une fois, mais de cinq ans en
cinq ans. Elle propose des fonds pour cela. Aucune
communaut6 existante ne vent se charger de ce ministire.'Alors, elle s'adresse A Vincent, I'homme providentiel. C'est lui qui, avec le concours des pretres qui
veulent bien etre ses collaborateurs,va accomplir cette
ceuvre de zýle. 11 faut une.maison, des ressources; la
famille de Gondi ou plut6t la divine Providence pourVoira A tout.
Mais sur ces entrefaites survient un &v6nement qui
parait tout compromettre. Le saint pr&tre, effray6 de
l'influence qu'il exerce, effrayi surtout de 1'affection
et de l'estime qui l'entourent,se retire A ChAtillon-lesDombes dont. il accepte la cure et qu'il parvient i
convertir en quelques mois. Les desseins de Dieu soot
admirables : c'est a ChAtillon que va naitre cette merveilleuse institution des Dames de la Charite qui
plus tard donnera naissance A la Compagnie des Filles
de la Charit6,rejeton plein de force et de vigueur, qni
devait depasser, par ses d6veloppements et par ses
fruits, la tige meme d'oit il est sorti.
CUdant aux pressants appels de M. et de Mine de
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Gondi, Vincent rentre chez eux, moins pour s'occuper
de l'Mducation de leurs enfants que pour mener ,
bonne fin 1'euvre 4 laquelle la Providence 1'avait
destine. Ecoutons Abelly :, Mme la G6enrale des
Galkres, comme il a iti dit plus haut, ayant reconnu
la ncessiti et le fruit des missions, avait concu depuis
plusieurs annees le pieux dessein de faire une fondation, pour 1'entretien et la subsistance de quelques
bons pr&tres on religieux qui allassent de temps en
temps exercer cet office de charit6 dans ses terres. Le
desir de voir ce dessein accompli allait tous les jours
s'augmentant en son coeur; de sorte que renouvelant
chaque ann6e son testament, par lequel elle destinait
seize mille livres pour cette bonne ceuvre, elle en
recommanda aussi 1'ex6cution a M. Vincent, lequel de
sa part cherchait de tous les c6t6s les moyens et I'occasion propres pour mettre en execution le dessein de
cette vertueuse dame. I1 en parla plusieurs fois aux
superieurs de diverses communautes, et employa toute
son industrie pour leur persuader d'accepter cette
fondation; ce qu'il ne put pourtant obtenir, n'ayant
trouve aucune communaut6 qui voulit s'y engager;
chacune avait ses raisons particulires pour lesquelles
elle jugeait ne le devoir pas faire :mais la principale
etait que Dieu reservait cet ouvrage A M. Vincent. Et
comme sa Providence dispose suavement toutes choses
pour parvenir a ses fins, il employa le concours des
causes secondes les plus propres pour le faire r6ussir
et pour y engager son fidile serviteur. Voici de quelle
favon.
MMme de Gondi savait le refus que faisaient les
communaut6s religieuses, et d'ailleurs voyait plusieurs,
docteurs et autres vertueux eccl6siastiques qui se joignaient ordinairement & M. Vincent pour travailler
aux missions. Elle jugea que s'il y avait une maison
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dans Paris qui fit destin&e pour ceux qui voudraient
continuer ces missions, quelques-uns d'entre eux pourraient s'y retirer et y vivre ensemble en quelque forme
de communauti, en laquelle d'autres pr&tres itant
depuis requs, cette bonne oeuvre pourrait ainsi se perpetuer, et sa fondation avoir un effet tel qu'elle le
d6sirait. Elle en parla A M. son mari qui, non
seulement approuva sa pens6e, mais aussi voulut se
rendre fondateur conjointement avec elle. Tous deux
communiquerent leur dessein A M. Jean-Francois de
Gondi leur frere,successeur de M. le cardinal de Retz
au gouvernement de I'fglise de Paris, dont il fut le
premier archeveque, lequel approuva grandement lear
zele; et considerant que son diocese en pourrait recevoir beaucoup d'avantages, il voulut aussi y contribuer
en destinant le college des Bons-Enfants, qui itait
A sa disposition, pour le logement de ces pr6tres.
c Apris avoir confir4 ensemble de ce qu'il leur semblait etre plus expedient pour faire r6ussir un si grand
bien, ils se r6solurent d'en parler tous trois A M. Vincent, pour couper chemin a toutes les excuses que son
humilit6 pourrait all6guer, et I'obliger plus efficacement de se conformer . leurs sentiments, ce qui
r6ussit selon leur intention, le singulier respect que
M. Vincent portait i ces trois personnes lui ayant fait
donner les mains a tout ce qu'ils desiraient de lui. II
consentit a la proposition qu'ils lui firent, premiirement de recevoir la principalit6 de ce collbge avec
la direction des pr&tres qui s'y retireraient avec lui et
des missions auxquelles ils s'appliqueraient; secondement, d'accepter la fondation an nom desdits
pr&tres; et en troisieme lieu, de choisir lui-m&me
ceux qu'il trouverait propres et disposis pour ce
pieux dessein.
« La chose ktant ainsi resolue, elle fut ensuite ex 6-
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cut6e, et, peu de jours aprbs, c'est-a-dire le premier
jour de mars 1624, I'archeveque lui fit expidier les

provisions de la principalitE du college des BonsEnfants.
t Et le 17 avril de l'annee suilfante, M. de Gondi

et madame sa femme passerent le contrat de fondation, qui fut par leur ordre et suivant leur intention,
conqu en des termes dignes de leur pi6et.

n

Ils d6clarerent ( que Dieu leur ayant donn6 depuis
quelques ann6es le desir de le faire honorer tant
en leurs terres qu'autres lieux, ils avaient consid&ir qu'ayant plu a sa divine Majest6 pourvoir par

sa misericorde infinie aux n6cessites spirituelles des
habitants des villes, par quantitr de bons docteurs
et de vertueux religieux qui- les prechent et catechisent, et qui les conservent en l'esprit de d6votion,
ii ne reste que le pauvre peuple de la campagne, qui
seal demeure comme abandonn6. A quoi il leur avait
semble qu'on pourrait rembdier par la iieuse association de quelques eccl6siastiques de doctrine, pi6ti,
capacit6s connues, qui voulussent renoncer tant aux
conditions desdites villes qu'k tous benefices, charges
et dignit6s de I'Eglise, pour, sous le bon plaisir des
prilats, s'appliquer entierement et purement an salut
dudit pauvre peuple, allant de village en village, aux
dipens de lear bourse commune, prcher, instruire,
exhorter et cat&chiser ces pauvres gens et les porter
a faire une confession gn&arale de toute leur vie passde, sans en prendre aucune retiibution en quelque
sorte et maniere que ce soit, afin de distribuer gratuitement les dons qu'ils auront gratuitement recus de
Dieu. Et pour y parvenir, lesdits seigneur et dame,
en reconnaissance des biens et grces qu'ils ont recus
et rejoivent journellement de sa dite Majest6 divine,
pour contribuer a l'ardent d6sir qu'elle a du salut des
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pauvres ames; pour honorer le mystere de I'Incarnation, de la vie et de la mort de Notre Seigneur JesusChrist; pour l'amour de sa tres sainte Mbre et encore
pour essayer d'obtenir la grice de si bien vivre le reste
de leursjours qu'ils puissent avec leur famille parvenir
a la gloire 6ternelle; et qu'a cet effet lesdits seigneur
et dame ont donn6 et aum6n6 la somme de quarantecinq mille livres, qu'ils ont delivrbe comptant es-mains
de M. Vincent de Paul, pretre du diocese d'Acqs,
aux clauses et charges suivantes : C'est a savoir que
lesdits seigneur et dame ont remis et remettent an
pouvoir dudit sieur de Paul, d'l6ire et choisir dans un
an tel nombre de. personnes eccl6siastiques que le
revenu de Ia pr6sente fondation pourra porter, dont
la doctrine, pi6te, bonnes maeurs et int6grit6 de vie
lui soient connues, pour travailler audit oeuvre sous
sa direction, sa vie durant : ce que lesdits seigneur
et dame enrendent et veulent express6ment, tant pour
la confiance qu'ils ont en sa conduite que pour I'experience qu'il s'est acquise au fait des dites missions,
Zs-quelles Dieu lui a donn6 grande b6endiction.
Nonobstant l.aquelle direction toutefois, les dits seigneur et dame entendent qu'icelui sieur de Paul
fasse sa residence continuelle et actuelle en leur maison, pour continuer a eux et a leur famille l'assistance spirituelle qu'il leur a rendue depuis longues
annees.
c Que lesdits eccl6siastiques qui d6sireront a present et a I'avenir s'adonner A ce saint oeuvre s'appliqueront entierement au soin du dit pauvre peuple de
la campagne, et, a cet effet, s'obligeront de ne precher
ni administrer aucun sacrement es villes Asquelles il
y aura archevech6, 6v&che ou presidial, sinon en cas
de notable n6cessit6. Que les dits eccl6siastiques
vivront en commun sons l'ob6issance dudit sieur de
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Paul, et de leurs sup&rieurs a I'avenir aprts son dkces,
sous le nom de Compagnie ou Congregation des
pretres de la Mission. Que ceux qui seront ci-apres
admis audit muvre seront obliges d'avoir intention d'y
servir Dieu en la maniire susdite, et d'observer le
reglementqui sera, sur ce, entre eux dress6. Qu'ils
seront tenus d'aller de cinq ans en cinq ans par toutes
les terres des dits seigneur et dame pour y pr&cher,
confesser, catichiser et faire toutes les bonnes euvres
susdites; et d'assister spirituellement les pauvres
forcats, afin qu'ils proftent de leurs peines corporelies, et qu'en ceci Ie dit seigneur general satisfa~se
a ce en quoi it se sent aucunement (sous certain rapport) oblig- : charite qu'il entend Atre continube a

perp6tuite, A I'avenir aux dits forqats par kes dits eccl6siastiques pour bonnes et justes considerations. Et
tain, que les dits seigneur et dame demeureroat con-

jointement fcndateurs du dit oeuvre, et, comme tels,
eux et leurs hoirs (lhritiers) et successeurs descendants
de leur famille jouiront a perp6tuit6 des droits et prerogatives concedes et accord6s aux patrons par les
saints canons, except6 an droit de nommer aux charges,
auqnel ils oat renonc6. )
Tel est le contrat de fondation ins&r6 dans la vie
de saint Vincent par Abelly. II y a quelques autres
clauses qui he regardent que le boan ordre qui doit
.tre observe par les pr&tres, tant pour les intervalles
des missions que pour lear propre perfection; l'auteur
a cru devoir les omettre pour ne pas surcharger son
ouvrage; maiselles interessent trop la Compagnie pour
ne pas les rapporter ici. Et d'abord, apres avoir impose
aux pr&tres de la Mission 1'obligation d'evangiliser
leurs terres, tous les cinq ans, M. et Mine de Gondi
d6clarent a que pour le regard du reste de lear
temps, ils 1'emploieroot a leur volonte Je plus utile-
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ment qu'ils pourront, et en tels lieux qu'ils estime'
ront le plus convenable a la gloire de Dieu, conversion et 6dification du prochain ,. Enfin ledit contrat
porte que les dits pretres a travailleront aux dites
missions depuis le commencement d'octobre jusqu'au
mois de juin, de maniere qu'apres avoir servi un mois
ou environ dans la dite compagnie, ils se retirerort
pour quinze jours en leur maison commune ou tel autre
lieu qui leur sera assign6 par le sup6rieur selon l'exigence des cas, en l'un. desquels lieux ils emploieront
les trois ou quatre premiers jours des quinze susdits
en r6collection ou retraite spirituelle, et le reste i
disposer les matieres qu'ils auront A traiter A la mission prochaine, A laquelle ils retourneront aussit6t;
et que les mois de juin, juillet, aoit et septembre,
qui ne sont pas propres a la mission A cause que les
gens des champs sont lors trop fortement occupes
au travail corporel, lesdits pr&tres s'emploieront a
cathchiser par les villages, les fetes et dimanches, et
A assister les curs qui les reclameront, et & 6tudier
pour se rendre d'autant plus capables d'assister le prochain de la en avant pour la gloire de Dieu. n
Ce contrat fut fait et pass6 en l'hMtel de Gondi,
rue Pavye, paroisse Saint-Sauveur, Pan 1625, le dixseptieme jour d'avril. L'original de cet acte si important pour la Congr6gatiou de la Mission se trouve
aux Archives nationales. A part le d6but et la conclusion qui sont purement de forme, nous avons cru
devoir le transcrire textuellement et en entier, et voici
pourquoi : C'est que d'abord ii est admirablement
empreint de la pi6t, gne6rale du temps, et de la pi6te
d6sint6ressie des fondateurs. On pent facilement juger
combien pure et agrbable A Dieu a 6te l'intention
de M. et Mme de Gondi, lesquels ont uniquement
recherch6 sa plus grande gloire et le salut des Ames
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qui semblaient les plus dilaiss6es, telles qu'etaient
alors celles des pauvres gens de la campagne. Et ce
qui est particulierement digne de remarque et fait
voir leur grand desinteressement en cette affaire, est
qu'ils n'ont point voulu imposer aucune obligation,
ni de messes, ni de prieres pour eux, ni d'autres
charges ou bonnes ceuvres qui leur fussent applicables
en particulier, soit pendant leur vie on apris leur
mort; afin que les pretres de cette Congregation,
6tant d6charges de ces sortes d'obligations, pussent
avec plus de liberte s'appliquer aux fonctions de leur
ministere, et travailler avec plus d'assiduit6 aux missions. Sur ce point, M. et Mme de Gondi se contentaient de la part qui leur reviendrait n6cessairement
dans les m6rites de la Compagnie, et,du reste, ils s'en
reposaient sur la reconnaissance, & eux bien connue,
de Vincent, reconnaissance qu'il ne manquerait pas
de communiquer A ses enfants et de transmettre A ses
successeurs. Et en effet, tant que les fis de Vincent
de Paul purent decouvrir les restes de la famille de
Gondi, dans les maisons de Lesdiguikre et de Villeroi,
ils les y poursuivirent, en quelque sorte, de leurs respects et de leurs prieres, et maintenant encore le nom
de Gondi est celui qu'ils relisent avec le plus de
bonheur dans leurs annales.
En second lieu, ce contrat est remarquable, en ce
qu'il est non seulement I'acte de naissance de la Mission, mais dit M. Maynard, son archetype et deji
presque la forme definitive que Vincent lui donna
apres de longues aan6es de reflexion, d'experience et
de priere. Tout est l, en effet, pr6vu et ordonne, quant
A 1'esprit et aux moyens propres & assurer la in de
1'ceuvre. M.et Mme de Gondi ont 6videmment pris son
inspiration, et les notaires du ChAtelet ecrit sous sa
dictee. Nous savons par une lettre qu'il adressa a
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Rome, le i" avril 1642, & M. Codoing, sup&rieur, que
pendant les ann6es qui pr6c6d&rent la fondation de la
Mission, il en 6tait continuellement occup6. <<Ressouvenez-vous, 6crit-il, que vous et moi sommes sujets a
mille saillies de la nature, et de ce que je vous ai dit
que me trouvant au commencement du dessein de la
Mission, dans cette continuelle occupation d'esprit,
je me d6fiai qu'elle ne vint de la nature, ou de l'esprit
malin; et que je fis une retraite expres & Soissons
(c'6tait en 1622) afin qu'il plht & Dieu m'exaucer, en
sorte que, par sa misericorde, il m'6tWt 'un et l'autre,
et que meme il permit que je tombasse dans les dispositions contraires, et que si Dieu donne quelque
benediction & la Mission et que je lui sois & moindre
scandale, aprbs Dieu je 1'attribue a cela, et je d6sire
etre dans cette pratique de ne rien conclure et entreprendre, tandis que je serai dans ces ardeurs d'espirance et de vues de grands biens. , (T. 1,124.) Ce sera
en effet d6sormais la maxime et la pratique de toute
sa vie.
Enfin ce contrat est le vrai testament de la comtesse
de Joigny : c'est la derniire expression de son Ame
en quelque sorte apostolique, le r6sum6 et le couronnement de sa vie charitable, son legs le plus cher et le
plus sacr6. La fondation des Pr&tres de la Mission 6tait
"louvrageque cette vertueuse dame avait le plus affectionn6, reconnaissant les fruits qu'il pourrait produire
dans lIglise pour le salut et la sanctification d'un
tres grand nombre d'Imes. Aussi, aprbs que Dieu lui
cut fait la grace d'y mettrela derniere main, le voyant
parfait et accompli, il lui semblait qu'elle ne pouvait
plus rien desirer en cette vie. Comme une autre sainte
Monique, elle pouvait bien dire qu'elle n'avait plus rien
Sfaire sur la terre, Dieu ayant donn6 le comble &ses
plus ardents souhaits, et, partant, qu'elle ne devait
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plus qu'aspirer au ciel. Unum erat propter quod in A4c
vita aliqualtulum immorari cupiebam, cumulatius koc
miki Deus prastitit,quid igitur adkuc hic facio? (Aug.
Conf. 1. IX, c. x.) Et en effet deux mois n'itaient pas
encore 6coul6s, depuis que ce contrat de fondation eQt
&t6 passe, que Mine de Gondi se sentit atteinte d'une
maladie qui la r6duisit en quelques jours a 1'extemit6.
En femme vraiment cbritienne, elle fit geunreusement le sacrifice de sa vie,et se pr6para, avec douceur
et force tout i la fois, a paraitre devant Dieu. Elle
avait une grande joie et une parfaite confiance, car
elle voyait pros d'elle Vincent de Paul, qu'elle avait si
souvent pri6 d'etre son ange tutelaire a son dernier
passage, et son introducteur aupres de Dieu. Vincent
JIti-meme se r6jouissait, malgre sa douleur, a la vue de
disposifions si chr6tiennes, et il etait.heureux de commencer a payer par ses exhortations et ses prieres, en
ce moment solennel, Ia dette de reconnaissance qu'il
avait contract6e.
Ainsi mourut le 23 juin 1625, dans sa quarantedeuxieme ann&e, Mme de Gondi, moins illustre par
ses dignitbs et ses alliances, que par ses relations
avec le fils d'un pauvre paysan des Landes. Elle fut
enterre, suivant son d6sir, dans I'6glise des Carmelites de la rue Chapon. Cette mort si precieuse devant
Dien avait 6t6 pr&ecd6e d'une vie tris sainte, dont le
detail, dit Abelly, conserv6 par 1'histoire eCt &tC
capable de fournir Ia matibre d'un juste volume, a la

tres grande edification de toute la posterit. Mais,
ajoute-t-il, comme il n'y avait que M. Vincent qui en
pat donner les meilleurs m6moires, ayant eu plus de
connaissance qu'aucun autre des excellentes qualit6s
et des rares vertus de la difunte, et d'ailleurs son

humilit6 lui faisant toujours cacher sous le voile du
silence, tous les biens oi it avait quelque part, cela a
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&ticause qu'il a toujours ivit6 de declarer ce qu'il en
savait, pour ne pas donner connaissance de ce qui
etait de lui-meme, cette sainte et vertueuse dame

n'ayant presque rien fait de considerable pour le service et la gloire de Dieu ou M. Vincent n'eit grandement cooperi, et, par consiquent, n'et merite d'avoir

beaucoup de part a la louange qu'on lui en eit rendue,
ce qu'il craignait le plus et fuyait autant qu'il lui
etait possible.
Quand Vincent eut rendu les derniers devoirs a la

tres noble d6funte, il prit la route de Marseille oh se
trouvait alors le g6neral des galeres. II s'agissait de
lui annoncer cette perte cruelle et nul ne le pouvait
mieux faire que le saint pretre. Outre I'art de consoler
et de guerir les blessures du cceur, qu'il avait appris
de Dieu, il lui 6tait plus facile qu'a personne, par sa
vive affection pour la famille de Gondi, de meler ses
larmes & celles qu'il allait faire r6pandre, ce qui sera
toujours la plus efficace des consolations.
D'ailleurs,il est a croire que cette mission lui avait
&t6 impos6e comme un dernier service, par la comtesse
mourante. Pendant le voyage, si long alors, de Provence, il m6dita et pria Dieu de l'inspirer. Arriv6
devant M. de Gondi, il prit cet air grave et doux qui
lui 6tait naturel, et dit : a Monseigneur, n'etes-vous
pas pr&t A adorer toutes les dispositions de la Providence? Quoi de plus aimable, quoi de plus facile, pour
vous surtout qui aver &t6combl6 en votre personne, et
en votre famille de toutes les graces du ciel? Mais
plus Dieu nous temoigne sa misericorde, plus il est en
droit d'exiger notre amour et notre reconnaissance.
Or le sacrifice d'un amour reconnaissant, c'est la soumission parfaite i son adorable volont6, dans tous les
malheurs de la vie, principalement dans les separations cruelles qu'il impose A notre coeur. , I1 se tut,
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ses larmes dirent le reste. Le general comprit, et
apres le premier 6panchement de la douleur, auquel
Vincent l'invita lui-meme a donner libre cours, le
saint pretre reprenant la parole, raconta tous les
details d'une mort si precieuse devant Dieu. 11
s'adressa surtout A la foi et A la piet6 de M. de

Gondi, et i'amena a baiser amoureusement la main
divine qui venait de le frapper si cruellement.
En m6me temps Vincent lui remit le testament de
la comtesse, qui renfermait, entre autres choses, les
prieres et recommandations suivantes : c Je supplie
M. Vincent, pour l'amour de Notre-Seigneur JesusChrist et de sa sainte M&re, de ne vouloir jamais
quitter la maison de M. le general des Galires, ni
apr6s sa mort, ses enfants.
a Je supplie aussi M. le general, de vouloir retenir
chez lui M. Vincent, et de l'ordonner A ses enfants
apres lui, les priant de se souvenir, et de suivre ses
saintes instructions; connaissant bien, s'ils le font,
l'utilite qu'en recevra leur Ame, et la benediction qui
en arrivera a eux et a toute la famille. n
A cette lecture, et pour ob6ir aux supremes d6sirs
de la comtesse, le gaeeral conjura M. Vincent de lui
faire !a chariti de demeurer encore dans sa inaison.
Certes, ce dut etre an rude combat pour le coeur si
aimant et si reconnaissant du saint pretre que de
resister A de telles prieres; mais plus puissante et
plus sacree encore itait pour lui la vclonti de Dieu
qu'il croyait I'appeler ailleurs. I1n'avait plus rien A
faire dans la maison de Gondi, oh il n'6tait rentr6 ni
pour le g6neral, ni pour ses enfants, mais seulement
pour calmer les peines intbrieures de la comtesse et
lui fermer les yeux, ou plut6t pour y jeter les fondements de toutes ses oeuvres de misbricorde. Surtout il
se devait a sa Compagnie naissante, sa vraie famille
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qu'il ne pouvait Clever et accroitre qu'en vivant au
milieu d'elle.
Telles furent les raisons qu'il exposa au gineral
des Galires, en le priant d'agrier sa retraite; elles
furent comprises et goitees d'un homme qui,lui-meme,
aspirait a la solitude. Nous savons, en effet, que
Vincent ne resta chez M. de Gondi que jusqu'en 1626
et que ce dernier, apres avoir pris une annie pour
rggler ses affaires et pourvoir k l'4ducation et a
l'avenir de ses enfants, entra dans la Congregation de
I'Oratoire, ou, pendant plus de trente-cinq ans, il
servit le roi du ciel, avec une pi&tA, une mortification,
une patience, an moins 6gales an zile et au courage
qu'il avait d6ploybs au service du roi de la terre. 11
mourut A Joigny le 29 juin 1662, deux ans a peine
apres notre saint pr&tre.
Libre desormais de tout engagement, M. Vincent
se retira au college des Bons-Enfants, dont Mgr l'ar,cheveque de Paris lui avait fait prendre la principalite
l'ann6e pr6cedente. Il n'y trouva d'abord qu'Antoine
Portail, compagnon de ses travaux depuis plusieurs
annies. Ce bon pretre, n a&Beaucaire en I5go, itait
venu a Paris d&s 1'Age de vingt ans, probablement
dans le dessein de suivre les cours de 1'Universit6.
S'6tant plac6 de bonne heure sous la direction spintuelle de Vincent, il devint ensuite son premier compagnon dans les missions. II fut pendant plus de quarante-cinq ans l'infatigable coopbrateur de l'homme
de Dieu. c II n'eut pas plus t6t goutt6, dit Collet, la
puret6 et I'616vation des maximes de saint Vincent,
qu'il s'attacha vivement a lui, et la mort seule fut
capable de 1'en s6parer. II avait beaucoup de rapports
avec son pire spirituel et il l'imitait surtout dans son
humilit. II fit de si grands progres dans cette vertu,
que, quoiqu'il edt beaucoup de merite, qu'il eut fait de
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fort bonnes etudes en Sorbonne, et qu'il ecrivit parfaitement bien, il ne cherchait qu'A etre inconnu on
meprisk. D'une charit6 et d'un d6vouement exemplaires, il rendit a la Compagnie des services signals :
it en fut secretaire et premier assistant; itl tait en
meme temps directeur des Filles de la Charite. Plein
de l'esprit de saint Vincent, il se montra propre a le
remplacer on A le soulager dans une infinit6 d'occasions, oih n homme de confiance est une grande.ressource. , C'est lui qui a traduit du latin et complet6 le
recueil de meditations da P. Busee. Il mourut a Paris
le 14 fivrier i66o, quelques mois avant son directeur
et phre. Cest avec cet homme de Dieu que Vincent
commenqa aussit6t l'oeuvre des missions. Et pour travailler avec plus de fruit, its s'adjoignirent un autre
bon prtre, -auquel its donnaient cinquante 6cus par
an pour s'entretenir. Ils allaient tons trois,de village
en village, catechiser, exhorter, confesser et faire les
autres fonctions et exercices de la Mission, avec simplicit6, humilit6 et charite, a leurs propres depens,
sans demander, ni meme vouloir recevoir aucune chose
de personne. Ils travaillaient piemierement dans les
terres de la maison de Gondi, puis dans d'autres
paroisses, particulibrement en celles du diocese de
Paris. Et comme ils n'avaient pas le moyen d'entretenir des serviteurs qui demeurassent pour garder le
college en leur absence, quand ils partaient en mission,
ils en laissaient les clefs A quelqu'un des voisins.
Qui eit jamais pens6 alors, dit Abelly, que de si petits
commencements dussent avoir un tel progrss, que l'on
voit maintenant, et que deux pauvres pr&tres allant
ainsi travailler dans les villages et autres lieux
inconnus et abandonn6s, eussent pos6 sans y penser
les fondements d'uni si grand 6difice spirituel, que
Dieu a voulu Clever dans son Eglise? C',tait an des
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6tonnements de M. Vincent, lequel parlant un jour sur
ce sujet a la Communaut6 de Saint-Lazare : ic Nous
allions, dit-il, tout bonnement et simplement, envoyes
par Nos Seigneurs les iv6ques, 6vangeliser les pauvres
ainsi que Notre-Seigneur. Voila ce que nous faisions
et Dieu faisait de son c6t€ ce qu'il avait prevu de toute
kternit6. II donna quelques beindictions a nos travaux; ce que voyant d'autres bons ecclisiastiques, ils
se joignirent a nous, et demandirent d'etre avec nous,
non pas tous A la fois, mais en divers temps. 0 Sauveur! qui eft jamais pens6 que cela fit venu en
l'6tat oii il est maintenant? Qui m'eut dit cela pour
lors, j'aurais cru qu'il se serait moque de moi. Et
neanmoins c'6tait par la que Dieu voulait donner
commencement &la Compagnie. Eh bien ! appellerezvous humain ce Aquoi nul homme n'avait jamais pens6?
Car ni moi, ni le pauvre M. Portail n'y pensions pas :
hblas ! nous en itions bien kloignes. » Ainsi parlait
M. Vincent, le 17 mai 1658, dans une conference
adress6e aux missionnaires.
Mgr l'archeveque de Paris, Jean-Francois de Gondi,
ayant donn6 une approbation authentique du premier
dessein de l'institution de la Congr6gation de la
Mission, par ses lettres du 24 avril 1626, en la wmem
maniere qui 6tait exprimee dans le contrat de fondation, deux bons pr&tres de Picardie, MM. Francois
du Coudray et Jean de la Salle, vinrent s'offrir a
M. Vincent pour vivre et pour travailler sons sa
conduite avec M. Portail. II les recut et les associa
tons trois avec lui en execution de ladite fondation,
par acte pass6 par-devant deux notaires du Chatelet,
le 4 septembre de la meme annie 1626. L'original de
cette piece si int&ressante est conserve aux archives
de la Mission, nous en donnons ici la teneur :
ac Nous, Vincent de Paul, pretre et principal du
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college des Bons-Enfants, fondi a Paris, joignant la
Porte Saint-Victor, faisons foi a tons qu'il appartiendra que, selon la fondation faite par Mgr Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de Joigny, general
des Galeres de France, et de feue dame FrancoiseMarguerite de Silly, baronne de Montmirail et
d'autres lieux, son 6pouse : pour l'entretien de
quelques ecclesiastiques qui se lient et unissent
ensemble pour s'employer en maniere de mission, a
cat&chiser,.precher et faire faire confession generale
au pauvre peuple des clamps, selon qu'il est porte
par le contrat de fondation, pass6 par-devant Jean du
Puis et Nicolas Le Boucher, notaires et gardes-notes
du roi au Chitelet de Paris, le dix-septieme d'avril,
mil six cent vingt-cinq, ladite fondation approuv6e et
autoris6e par Mgr l'illustrissime et reverendissime
Jean-Francois de Gondi, archev4que de Paris, du
vingt-quatriime dudit mois mil six cent vingt-six, par
lequel contrat il nous est donne pouvoir de faire choix
de tels ecclesiastiques que nous trouverons propres a
1'emploi de cette bonne meuvre;

( Nous,- en vertu de ce que dessus, apres avoir fait
preuve en temps assez notable de la vertu et suffisance
de Francois du Coudray, pr&tre du diocese d'Amiens,
de M. Antoine Portail pretre du diocese d'Arles, et
de M. Jean de la. Salle aussi pretre dudit diocese
d'Amiens, avons iceux choisis, ~lus, aggr6g6s et
associ6s; choisissons, 6lisons, aggrkgeons, et associons
a nous et & ladite oeuvre, pour ensemble vivre en
maniere de congregation, compagnie ou confrbrie, et
nous employer zu salut dudit pauvre peuple des
champs, conform6ment a ladite fondation. Le tout
selon la priere que lesdits du Coudray, Portail et de
la Salle nous en ont faite, avec promesse d'observer
ladite fondation et le reglement particulier qui selon
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icelui sera dresse, et d'obeir tant a nous qu'a nos
successeurs, supicieurs, comme etant sous notre
direction, conduite et juridiction. Ce que nous susnomm6s du Coudray, Portail et de la Salle, agreons,
promettons et nous soumettons garder inviolablement.
En foi de quoi nous avons r6ciproquement sign6 la
pr6sente de notre propre main et fait mettre le certificat des notaires.
Fait & Paris au college des Bons-Enfants, ce quatrieme jour de septembre mil six cent vingt six.
Sign : VINCENT DE PAUL, F. du COUDRAY,
A. PORTAIL, J. de la SALLE.
Nous connaissons M. Portail; il est utile de dire en
quelques mots ce qu'taient les deux autres compagnons de Vincent de Paul.
Francois du Coudray, n6 a Amiens, en 1586, 6tudia
en Sorbonne, et acquit une connaissance tres 6tendue
de la Sainte Ecriture et des langues anciennes. II se
fiut adonne avec plaisir i ces 6tudes pendant sa vie de
missionnaire; Vincent de Paul, 6mu par la penurie
d'ouvriers evang6liques, lui rappela, en termes tout
apostoliques, la n6cessitA de se livrer a des travaux
plus urgents pour le salut des ames. a Reprisentezvous, lui 6crivit-il, qu'il y a des milliers d'imes qai
vous tendent les mains et qui vous diseat : Hilas
Monsieur, vous avez 6td choiside Dieu pour contribuer
A nous sauver, ayez doac pitik de nous, et venez nous
aider. Faute de votre secours nous sommes en grand
danger d'etre damn6s. ) Du Coudray fat charge de
plusieurs missions de confiance par Vincent, a Rome,
en Lorraine. II mourut en 1649.
Jean de la Salle naquit a Seux, diocese d'Amiens,
le o1septembre 1598. Pendant ses 6tudes, il s'appliqua

surtout a la philosophie et fut 6lev6 a la pretrise en
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1620. C'est lui qui,le premier, fut le directeur du s6minaire interne on noviciat de la Congregation. Saint
Vincent appelait M. de la Salle (c un grand missionnaire ). II mourut en 1639.
Quatre pr&tres, c'etait bien pen pour les besoins des
peuples alors si delaisss de la campagne. A la vue
d'une si abondante moisson, ils demanderent d'autres
ouvriers an Pire de famille, et la Providence leur
envoya quatre vertueux eccl6siastiques auxquels elle
inspira de se joindre a M. Vincent; c'est a savoir :
Jean Bkcu, du village de Braches, au diocese d'Amiens;
Antoine Lucas, dela ville de Paris; Jean Brunet,de la
ville de Riom en Auvergne; et Jean d'Horgny,du village d'Estr6es, au diocese de Noyon. Ces sept pretres,
presque tous 616ves de l'ecole de Sorbonne, 6taient
moins distinguis encore par leurs talents et leur
science que par leurs vertus apostoliques.
Deji appr..iv6 par l'autoritL eccl6siastique, l'acte
de fondation fut revetu du sceau de l'autorit6 civile, a
la requete du g6neral des Galeres : le roi Louis XIII
accorda, en mai 1627, ses lettres patentes pour l'6rection de la Mission. u N'ayant rien tant en consideration, y dit-il, que les oeuvres de semblable pi6t6 et
charit6, et diment inform6 des grands fruits que ces
eccl6siastiques ont deja faits en tous les lieux oh ils
ont deji 6t6 en mission, tant a Paris qu'ailleurs n, il
.agr6e l'acte de fondation, permet aux missionnaires
de se former en Congregation, pour vivre en commun
et vaquer, du consentement des prklats, aux ceuvres
de charite, (( la charge, ajoute le pieux monarque,
qu'ils prieront Dieu pour nous et pour nos successeurs, ensemble pour la paix et la tranquillit6 de
1'Eglise et de cet ]tat ,. Enfin, le roi les autorise a
recevoir tons legs, aum6nes et autres dons qui leur
pourront &tre faits, ( afin, dit-il, que, par le moyen
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d'iceux, ils vaquent d'autant plus facilement
l'instruction gratuite de nos pauvres sujets ,.
La vie commune ainsi 6tablie, Vincent ne pouvait
plus garder en propre la principalit6 du collIge dcs
Bons-Enfants, qui devait &tre uni a la Mission. Un
premier d6cret d'union avait &et rendu le 20 juillet
1626 par Jean-Francois de Gondi, mais il n'eut pas de
suite. L'ann6e suivante, Vincent se d6mit de son titre
de principal et de chapelain, entre les mains du collateur, I'archeveque de Paris, le priant de l'unir a
sa congregation; le 8 juin 1627, l'union fut op6rbe a
la charge d'acquitter les obligations de la fondation
du college, et de payer une pension viaghre et
annuelle de deux cents livres a Louis de Guyart,
docteur en th6ologie, protonotaire apostolique et
principal dimissionnaire.
En vertu de ce d6cret d'union, Vincent de Paul,
assist& de Francois du Coudray, Jean de la Salle,
Jean B6cu et Antoine Lucas, prit possession du college
le 15 juillet suivant, dans les formes accoutumbes, non
plus en son nom, mais an nom de la compagnie.
D&cret d'union, prise de possession,,tout fitapprouv6
par lettres patentes du 15 septcmbre 1627. L'enregistrement de ces lettres patentes n'ayant pas 6t6
assez promptement poursuivi par les missionnaires,
le Parlement souleva plus tard des difficultes et, le
15 fevrier i63o, le roi dut accorder de nouvelles
lettres patentes pour ordonner au Parlement d'enregistrer les premieres.
Survint alors un obstacle nouveau : Etienne Le
Tonnelier, cure de Saint-Eustache, tant en son nom
qu'au nom des cures du diocese, forma opposition, le
4 d6cembre 163o, A l'effet d'empecher l'enregistrement. Les cures, dont il 6tait le syndic, semblaient
craindre que l'itablissement de la congregation nou-
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velle portit atteinte B leurs droits. Us priaient la
Cour, s'il lui plaisait, de verifier les lettres patentes
du roi, d'exiger que les missionnaires renonqassent &
tout emploi dans les paroisses et iglises de toutes les
villes du royaume, qu'ils ne pussent entrer dans
aucune 6glise que par mission de l'6veque et cong6 du
cure, et que, meme en ce cas, ils ne fissent aucune de
leurs fonctions aux heures accoutumbes du service
divin; enfin, qu'ils ne pretendissent a aucun salaire ni
retribution.
Ces conditions n'6taient evidemment qu'un pr6texte
d'opposition, puisqu'elles 6taient d6jA expressement
portees, nous l'avons vu, dans 1'acte de fondation;
aussi les pr&tres de la Mission n'eurent-ils qu'i faire
la declaration nouvelle qu'ils s'engageaient a perpetuit6 a ne s'employer dans aucune ville du royaume,
oi il y aurait archev&chA, 6vech6 ou pr6sidial, A ne
faire aucune fonction pendant les heures destindes a
la c6lebration du service ordinaire, et qu'ils renonCaient A tous profits, emoluments, oblations, quetes,
troncs et retributions de salaire sur le revenu des
cures ou sur les habitants de la paroisse. D'apres cette
declaration, et aux conditions qu'elle contenait, la
Cour, sans avoir 6gard A l'opposition des cures de
Paris, ordonna, le 4 avril i631, l'enregistrement des

lettres patentes de 1627 et du contrat de fondation.
Restait A obtenir la sanction de l'autorite pontifiRome, at
cale. M. du Coudray avait ete envoyed
de la
I'approbation
negocier
pour
mois de mai 163i,
de
Vincent
Compagnie aupres du pape Urbain VIII.
Paul, .dans une lettre du mois d'aoit de la meme annee,.
rappelle A son disciple, les"cinq maximes fondamentales et essentielles de I'existence de la Congregation:
< Monsieur,
< Vous devez faire entendre que le pauvre peuple
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se damne faute de savoir Its choses nicessaires au
salut, et faute de se confesser. Que si sa Saintet6
savait cette necessit6, elle n'aurait point de repos
qu'elle n'eCt fait son possible pour y mettre ordre; et
que c'est la connaissance qu'on en a eue qui a fait
iriger la Coinpagnie pour, en quelque faqon, y reme-

dier. Que pour ce faire, il faut vivre en Congr6gation
et observer cinq choses comme fondamentales de ce
dessein : ' de laisser le pouvoir aux 6veques d'envoyer les missionnaires dans la partie de leur diocese
qu'il leur plaira; 2" que lesdits pretres soient soumis
aux cures oi ils iront faire la mission pendant le
temps d'icelle; 3* qu'ils ne prennent rien de cespauvres gens, mais qu'ils vivent a leurs d6pens:
4* qu'ils ne pr&chent ni catichisent, ni confessent dans
les villes oh il y a archeveche, ,v&ch6, ou prCsidiaL
except6 les Ordinands et ceux qui feront les exercices
dans la maison; 5* que le sup6rieur de la Compagnie
ait l'entiere disposition d'icelle; et que ces cinq
maximes doivent 6tre comme fondamentales de cette

Congregation. n
Tel avait t6 l'avis de M. Duval, savant et pieux
docteur de Sorbonne, conseiller et confesseur de
M. Vincent.
L'approbation tant d6siree fut enfin obtenue. Urbain VIII, dans une bulle en date du 12 janvier 1632,
xrepte d'abord le contrat de fondation, rappelle
l'institution d6jA formee d'une compagnie de missionnaires, son 6tablissement aux Bons-Enfants, avec la
permission de l'arcbevque de Paris, sa in et
ses

emplois, les droits de Vincent et de ses successeurs
sur elle, ses oeuvres deji accomplies dans le diocese de Paris et dans les provinces, d'oii parait
I'utilit6 et la nicessit6 du nouvel institut; en consequence, le pape trige la compagnie naissante sous le
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nom de Prttres de la Mission; il declare cet institut

tres agriable a Dieu, trbs utile aux hommes, tout a
fait n6cessaire, it mande a I'Official de Paris d'en
approuver les rigles, approuve lui-meme 1'election de
Vincent comme superieur, et de son successeur, a
prendre dans la Congregation, la soumission i l'veque

pour leseuvres ext6rieures, et an G6neral pour le gouvernement int6rieur de l'institut et de ses membres;
enfin autorise t recevoir tous legs, fondations et
aumones.
Q uelques annees apres, en mai 1642, Ie roi Louis XIII

i prenant en consideration tout ce qui touche la
nouvelle Congregation, pour les grands fruits qu'elle
continue de faire journellement a la gloire de Dieu,
soulagement et salut de ses pauvres sujets de la
campagne, approuve la publication de la bulle par
lettres patentes, enregistr6es le 3 septembre de la
msme annie i..

Disons tout de suite que le pape Alexandre VII
acheva l'oeuvre d'Urbain-VIII en r6glant par le bref du
22 septembre 1655 la constitution de la Compagnie.
Par ce bref, ii approuve 1'emission des vceux et il en
explique la nature : it prononce aussi 1'exemption de
1'iveque pour ce qui regarde 1'administration int6rieure de la Compagnie, en. maintenant la juridiction
des prblats pour tout ce qui regarde les aeuvres dioc6saines.
La Congr6gation ainsi reconnue et approuvee,
Vincent, a l'exemple du Sauveur, partagea ses disciples en diff6rents groupes, et les envoya pr&cher
dans toutes les campagnes. Comme le Sauveur encore,
il les remplit, au d6part, de son esprit et leur donna
ses instructions. II prit poursa part les terres les plus
difficiles. Tous rivalisrrent de zele et virent partout
leurs travaux benis. Aussi 6crivait-on i M. Vincent, au
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mois de d6cembre 1627 :

"

Je suis de retour d'un

grand voyage que j'ai fait en quatre provinces : je
vous ai dijA mand6 la bonne odeur que ripand I'institution de votre sainte famille, qui travaille pour
l'instruction et l'6dification des pauvres de la campagne. En v6rit6, je ne crois pas qu'il y ait rien en
l'1glise de Dieu de plus 6difiant, ni de plus digne de
ceux qui portent le caractere et l'ordre de Jesus-Christ.
II faut prier Dieu qu'il donne I'infusion de son esprit
de persiverance a un dessein si avantageux pour le
bien des ames, a 4uoi bien peu de ceux qui sont d6diis
au service de Dieu s'appliquent comme il faut. Bient6t, en multipliant ses membres, la Compagnie
multiplia ses oeuvres, et avec les missions elle embrassa
la r6novation du clerge par les exercices des Ordinands, les conferences et retraites eccl6siastiques.
Mais ces oeuvres ayant eu pour principal thietre SaintLazare oh la Congregation prit sa forme d6finitive,
nous devons, d&s maintenant, I'y introduire.
CHAPITRE II

La Congregation a Saint-Lazare. - (Euvres de la Compagnie :
les missions, fruits des missions; rgglement des missions.
-

Les missions en France : missions dans les campagnes,

LI'armie; a Saint-Germain. - Missions hors de France,
en Europe : Italie, Angleterre, Pologne.
Saint-Lazare itait une ancienne leproserie, enrichie

de droits et de privileges par les rois et par les papes,
et longtemps desservie par une communaut6 nombreuse
de freres et de sceurs, sous l'autorit6 d'un prieur et la

regle de saint Augustin. En 163o, Saint-Lazare 6tait
occup6 par huit chanoines r 6 guliers de Saint-Victor,
ayant pour prieur Adrien Le Bon. Prieur et religieux
ne pouvant plus s'entendre ensemble, Le Bon songeait
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a permuter son ben6fice. D'ailleurs, il n'y avait plus
de l6preux A Saint-Lazare et l'h6pital se trouvait
sans objet. Le Bon se demanda s'il n'6tait pas possible
de faire un echange de bonnes euvres. 11 avait entendu
parler d'une compagnie de missionnaires qui, sous la
conduite de M. Vincent, se livrait a l'instruction et i
la conversion du pauvre peuple. II ne les connaissait
pas personnellement, mais ii se dit que,s'il pouvaitles
etablir en son prieure, il aurait sa part du fruit qu'ils
faisaient dans I'Eglise. Dans cette pens6e, il aila
trouver le docteur Lestocq, cure de Saint-Laurent,
son voisin et son ami. II ne pouvait mieux s'adresser,
car Lestocq avait partag6 les travaux des missionnaires
et les avait vus a l'ceuvre. Lestocq l'encouragea done
dans son dessein et le conduisit aussit6t aux BonsEnfants. Mais a peine Le Bon eut-il fait a Vincent
l'offre du prieure de Saint-Lazare que le saint pr&tre,
effray6 dans son amour de l'humilit6 et de la pauvret6,
demeura interdit et sans voix. Le prieur ne mit que plus
d'ardeur & insister et, n'ayant pu obtenir le consentement de Vincent, il conclut en disant qu'il lui donnait
six mois pour y penser.
Au bout de six mois, Le Bon et Lestocq retournerent aux Bons-Enfants; memes offres, m&me refus.
Dans les six mois suivants, le cure et le prieur revinrent
plusieurs fois a la charge et furent toujours repouss6s.
Enfin, au bout d'un an de poursuites, le prieur lass6
.dit un jour & Vincent : a Monsieur, quel homme
etes-vous? Si vous craignez de vous en rapporter a
vous-meme en cette affaire, dites-nous du moins de
qui vous prenez avis, en qui vous avez confiance, quel
ami vous avez qui nous puisse servir d'interm6diaire. ,
Poussi dans ses derniers retranchements, Vincent
indiqua le docteur Duval, son conseil ordinaire, et
s'engagea A lui obbir comme & Dieu. Duval consult6
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se joignit aussit6t a Le Bon pour obliger Vincent k
accepter le prieur6 de Saint-Lazare. Les conditions
avaient eti mime promptement arrte&es entre eux,
lorsque Vincent souleva une difficulti grave a ses
yeux, bien l6g~re peut-etre scion l'estime du monde,
et qui faillit faire tout rompre. Le prieur, qui avait
travaill vainement a reformer ses religieux, crut pouvoir y parvenir en leur donnant le m&me dortoir qu'aux
missionnaires. Les enfants de M. Vincent, pensait-il,
n'en souffriront pas, et mes religieux ne pourront
6chapper a la salutaire influence de tant de regularite,
de modestie et de silence; de 1'admiration, ils passeront bient6•t l'imitation.
Mais Vincent esperait moins pour les religieux de
Saint-Lazare ce prosklytisme du bien, qu'il ne redoutait pour ses enfants la contagion du mal. Aussi
s'empressa-t-il d'Acrire i M. Lestocq pour lui representer les habitudes de sa compagnie comme
incompatibles avec cette communaut6 de dortoir.
a Notre regle, disait-il, est de garder le silence depuis
la priire du soir jusqu'au lendemain apris diner; nous
avons alors une heure de conversation apres laquelle
nous rentrons dans le silence jusqu'au soir; le souper
est suivi d'une autre heure de conversation; puis
revient le grand silence, silence tellement rigoureux
que nous ne le rompons que pour choses absolument
necessaires, et, dans ce cas mme, A voix basse. Or,
ajoutait-il, quiconque 6te cela d'une communaut6, il y
introduit un dksordre et une confusion qui ne se peut
dire; ce qui a fait dire i un saint personnage qu'il
assurera, voyant une communaute qui observe exactement le silence, qu'elle observe aussi exactement le
reste de la regularit6; et qu'au contraire, en voyant une
autre oi le silence ne s'observe pas, qu'il est impossible que le reste de la rggularit6 s'observe. Or, il y a
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bien sujet de craindre, Monsieur, que ces messieurs
ne voulussent pas s'obliger A cela et que, ne le faisant
pas, nous ne ruinassions cette pratique si n6cessaire
que nous avons t&chi d'observer, jusqu'd present, le
moins malqu'i 1 nous a eti possible. , Done il exigeait
que les religieux eussent un logement particulier qu'il
s'offrait A accommoder et A meubler lui-meme.
I1 y avait bien encore une difficulti sur les rangs a
prendre au choeur et sur l'aumusse et le domino dont
le prieur voulait que les missionnaires fussent revetus
de la Toussaint a PAques. L'humble Vincent ckdait
volontiers les premiers rangs au chceur, mais il ne
voulut point prendre le domino et l'aumasse, insignes
de la dignit6 canoniale. Le Bon dut tn nsiger sur ces
deux points et particulierement sur l'article du dortoir
commun.
En consequence, un concordat fut passe le 7 jan-

vier 1632, stipulant, moyennant le bon plaisir du pape,
de l'archeveque de Paris, du roi et du Parlement,
l'annexion perp6tuelle du prieurd de Saint-Lazare A
la Mission, i la charge, en faveur du prieur et des
religieux vivants et morts, de certains avantages temporels et spirituels, garantis par les missionnaires.
Le lendemain, l'archev&que de Paris rendit le d6cret
d'union du prieure Ala Mission; dans le cours de janvier, le roi accorda ses lettres patentes; et le 24 mars.
suivant, le pr6v6t des marcharids et les 6chevins de la
ville donnerent leur agriment.
L'affaire paraissait heureusement terminie, lorsque
sargit une opposition du c6t6 des religieux de SaintVictor, riclamant Saint-Lazare comme leur propri6te.
Le droit de saint Vincent etait incontestable; il fallut
cependant user d'une sorte de violence pour le pousser
Ssoutenir un proces. 11 se rendit done au Palais; mais
pendant qu'on plaidait sa cause, ii se tenait dans la.
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Sainte-Chapelle, demandant ADieu, non son triomphe,
mais simplement celui de la justice et surtout une parfaite soumission A sa volonti. La justice lui fut rendue
et, par un arrat du 21 aoft I632, le Parlement, sans
avoir 6gard a l'opposition des religieux de Saint-Victor,
ordonna l'enregistrement du concordat et des lettres
patentes, ce qui eut lieu le 7 septembre suivant.
Cependant l'ancien prieur et les missionnaires
crurent devoir faire entre eux, le 29 d6cembre 1632,
un second concordat confirmatif du premier, sans y
ajouter des conditions essentielles, concordat que
i'archeveque et Ie roi confirmbrent par un nouveau
d6cret d'union et de nouvelles lettres patentes. Dans
ce second concordat, il n'itait plus question du recours
au pape, parce que, dans 'intervalle, il avait iti
reconnu que 1'institution de 1'h6pital 0tait purement
temporelle et ne se devait pas conf6rer en cour de Rome.
Nianmoins Vincent, avec la d6votion singruiire qu'il
avait de ne rien poss6der qu'avec I'autorith du Souverain Pontife, demanda et obtint en cela son approbation.
Desormais, Saint-Lazare va devenir an centre, un
foyer tres actif de vie chretienne et sacerdotale. Missions A l'int6rieur, missions itrangeres, exercices des
Ordinands, s6minaires, retraites, conferences ecclsiastiques, confr6ries de la Charit6, direction des
pieuses filles de Mademoiselle Le Gras, telles.sont les
ceuvres qui vont naitre, grandir, se d6velopper entre
les mains de Vincent et de ses fils. Grace a la sage
impulsion que va leur donner cet homme incomparable,
elles couvriront la France et Je monde de leurs bienfaits. Jetons sur chacune d'elles un coup d'oeil rapide.
Et d'abord les missions a I'interieur. Elles itaient
surtout nicessaires au commencement du dix-septiame
siecle. Cinquante.anunes d'anarchie politique et reli-
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gieuse avaient achev6 de tout bouleverser, sinon de
tout ditruire dans la foi et dans les moeurs. Tires en
sens contraire par mille chefs divers, les peuples ne
savaient plus a qui aller. Le oui et le non qu'ils entendaient prononcer a droite et A gauche sur les memes
questions d6voyaient leur intelligence. Les disputes
de l'orthodoxie et de l'hr6sie, dont ils ne saisissaient
que la contradiction, confondaient leurs croyances. Le
melange des populations restbes exterieurement fiddles
et de celles que le protestantisme avait deja conquises,
amenait pea k peu l'indifference pratique d'abord,
th.orique ensuite.
Le mal gagnait surtout les campagnes plus d6pourvues encore que les villes de.pasteurs instruits et vigilants : aussi est-ce vers les campagnes que se tourna le
zile de Vincent de Paul. On peut dire que l'apostolat
des campagnes fut son; ceuvre de predilection, et s'il
s'occupa du clerge, ce fut pour fournir anx campagnes
des pasteurs fiddles charges de conserver les heureux
fruits des missions.
Qui pourra dire, en effet,les fruits des innombrables
missions entreprises par Vincent et par les siens dans
un espace de plus de quarante ans! Combien d'ignorants instruits des choses necessairesau salut. Combien
de pecheurs tires de 1'abime de longues et coupables
habitudes par de bonnes confessions g6n6rales! Que
de sacrileges ripar6s! Que d'inimitibs, que de haines
deracinees! Que de proces terminds a l'amiable! Que

d'usures bannies -Que d'unions illicites bris6es, ou
purifies et consacrbes par la religion! Que d'exercices
pieux! Que de pratiques de charit6 institutes ou rita-.
blies! Que d'6glises restaurees, construites ou enrichies! Que de bonnes ceuvres, que de vertus mises en
usage lU of l'on en ignorait jusqu'au nom! Enfn que
d'anes sanctifiees et sauvies!
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Mais aussi tout avait 6t6 admirablement organisE
par 1'homme de Dieu pour faire riussir ces saints exercices. Des qu'une mission est d6cidie, les nouveaux
ap6tres, a Pexemple de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
envoient un precurseur charge de preparer les voies.
II annonce par un ou deux discours la visite prochaine
de Dieu dans la personne de ses ministres, les gruces
reserv6es aux hommes de bonne volont6. 11 debarrasse
les esprits des preventions injustes, ouvre deja les
cceurs au repentir et dispose les consciences a leur r6g6neration. Pendant ce temps, les pretres d6sign6s pour
la mission s'y pr6parent par une retraite. Le jour du
depart, ils vont recevoir la benediction du superieur
et saluer le Trbs Saint-Sacrement. Le voyage se fait
avec modestie et recueillement; ils s'exercent i la mission prochaine en 6vang6lisant les enfants et les
pauvres qu'ils rencontrent; a l'approche du theatre
de leur oeuvre, ils saluent et invoquent l'ange titulaire
du lieu et les anges gardiens des habitants. Ils se
rendent a leur demeure, modestes et silencieux. Puis
ils vont presenter an cure de la paroisse le mandement de I'eveque diocesain et lui demandent la permission d'exercer leurs fonctions dans son eglise.
Apres s'ktre mis a genoux a ses pieds pour recevoir
sa b&endiction, ils s'informent des besoins de la
paroisse et des vices qui y regnent, prenant les ordres
du cure pour tous les exercices et pour toutes les
oeuvres de la mission. Des le lendemain, on se met a
'oeuvre. et, a part un jour de repos par semaine, on
travaille sans reliche jusqu'd la fin. Neuf heures par
jour, les confesseurs sont a leur poste, attendant les
pecheurs pour les reconcilier. Trois sortes d'actions
publiques se font chaque jour : une predication ds.
Yaurore pour laisser aux pauvres gens la libert4 de
leur travail; un petit catkchisme dans l'apres-midi; et
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un grand cat6chisme, ie soir, a I'heure oi tous itaient
4dbarrass6s du poids de la joarnze.
Ces pieux exercices duraient quinze jours an moins,
le plus souvent trois, quatre et cinq semaines, suivant
le chiffre de la population et le besoin des ames. En
dehors du travail de la chaire et duconfessionnal, les
missionnaires se faisaient officiers de paix, visitaient
les malades, instituaient la confrerie de la Charit6,
instruisaient les maitres et les maitresses d'6cole.
M. Vincent voulait encore que ses missionnaires s'employassent, pendant le temps de leurs missions, a
rendre tous les services possibles aux ecdlsiastiques.
Ils les re6nissaient en assemblies spciales et leur faisaient des confirences dans lesquelles ils traitaient
ave'c eux des obligations de leur etat, des defauts
qu'ils doivent principalement iviter, des vertus qu'ils
sent obliges de pratiquer, et autres semblables sujets
appropri6s a leur saint etat.
Les petits enfants ne sont pas oublies. On prend
soin de faire confesser tons les petits. Pour les disposer a ce sacrement, on leur fait quelques petites
instructions particuliires, proportionndes a la port6e
de leurs esprits. En quoi, ajoute Abelly, on tiche de
rem6dier a .deux abus qui se trouvaient autrefois en la
plupart des paroisses des champs : 'un est qu'en
quelques paroisses, 1'on faisait confesser les petits
enfants publiquement et tous ensemble; et en d'autres,
on ne les faisait point confesser du tout, sinon quand
iis etaient en l'age de communier. Pendant le cours de
la mission, le petit cat&chisme d'une heure apres-midi
se faisait specialement pour les petits enfants..On commence le premier jour par une instruction familibre
par laquelle on les convie d'y assister et on leur donne
les avis nocessaires pour s'y bien comporter. Et puis,
les jours suivants, on Jeur fait des instructions sur la
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Foi, sur les principaux mysteres de notre religion, sur
les commandements de Dieu et sur les autres matieres
qui se traitent au grand catechisme, mais la tout fort
familiirement et proportionnement a la port6e de leur
petit esprit. Ce petit catechisme se fait sans monter en
chaire, le cat6chiste se tenant parmi les enfants, auxquels il fait a la fin chanter les commandements de
Dieu, pour les mieux inculquer dans leurs esprits.
On voit que saint Vincent ne cherchait pas seulement
a toucher les coeurs en leur inspirant de vifs sentiments
de p6nitence, mais qu'il voulait qu'on instruisit solidement les peuples des principalcs verit6s du christianisme. Dans la predication du matin, on preparait les
auditeurs a une bonne et sincere confession et & une
veritable contrition. Pour cela, on y traitait des ins
dernieres de l'homme, de 1'enormite du p6chb, des
rigueurs de la justice de Dieu a l'egard des p6cheurs,
de I'endurcissement du coeur, de l'imp6nitence finale,
de la mauvaise honte, de Ia mCdisance, de I'envie; des
haines et des inimities, des jurements et blasphemes,
de l'intemperance dans le boire et le manger et autres
peches qui se commettent le plus ordinairement parmi
les gens de la campagne. On leur indiquait soigneusement et en d6tail les moyens de mener une vie chretienne, en leur parlant de la patience, du bon usage
des afflictions et de la pauvrete, de la charite, du bon
emploi de la journie, de la maniere de bien prier
Dieu, de frequenter dignement les sacrements, d'assister ldevotement au saint sacrifice de la messe, de la
devotion envers la tres sainte Vierge et autres semblables vertus et bonnes oeuvres qui sont propres aux
personnes de cette condition.
Le grand catechisme du soir 4tait consacr4 a 1'explication des principaux mysteres de la religion. On y
faisait comme un cours d'instructions suivies sur les
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veritis chritiennes. On y traitait de la tres SainteTrinite, de I'Incarnation du Fils de Dieu, du Tres

Saint Sacrement de I'autel, des commandements de
Dieu, de ceux de l'iglise, et puis des sacrements,
des articles du symbole, de l'oraison dominicale et de
la salutation angolique. On fait ce catechisme vers
le soir, pour une plus grande commodit6 des auditeurs. Le predicateur, du haut de la chaire, commence
ordinairement par une courte r6capitulation du precedent catechisme sur lequel ii fait aussi quelques
interrogations aux enfants pendant un petit quart
d'heure : ensuite de quoi, ii explique le sujet duquel
on doit parler. Et aprbs cette explication a laquelle
il donne un peu d'6tendue, ii en tire quelques fruits
et quelques moralites pour joindre ensemble I'instruction et 1'idification des auditeurs.

Sur la tin de la mission, on pr6parait avec un soin
particulier les enfants que l'on jugeait capables de
faire la premiere communion. Ils prenaient part a la
communion g6nerale qui terminait les pieux exercices
de la mission. Le soir, aprbs les vepres, avait lieu
une procession solennelle dans laquelle on portait le
Tres Saint-Sacrement, et les jeunes communiants y
assistaient, marchant deux a deux, et ayant chacun
un cierge a la main. En rentrant a l'6glise, on faisait
une courte exhortation sur la perseverance. Ce discours se donnait quelquefois le lendemain a unemesse
d'actions de graces. Et ordinairement, pour dernier
exercice public, onconvoquait la paroisse h un- messe
g6nerale de Requiem, pour faire participer les morts
eux-m&mes aux bbenfices de la mission.
Leur sainte besogne achev6e, les missionnaires
allaient encore recevoir la b6endiction du cur6; I'un
d'eux se d6tachait pour aller rendre compte a l'6veque
du succes, et les autres retournaient a la maison.
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Bient6t ils partaient pour une mission nouvelle et
cela pendant neuf mois de I'ann6e. Le temps de la
moisson et des vendanges, pendant lequel il eut &t6
impossible de rassembler les villageois trop occupes,
etait consacre an repos, mais k un repos laborieux.
<c Ap6tres aux champs, ils 6taient chartreux a la mai-

son. n La priere et I'itude faisaient toute leur occuSpation. Vincent l'avait ainsi rigl&.
Cet exemple fut contagieux et bient6t ce fut de
tons c6tos, en France, une multiplication de compagnies semblables. Vincent de Paul s'en r6jonissait
et personne ne ripetait avec un accent pins sincere
1' 4 Utinam omnes prophetarentib de

I'Ecriture.

Ces missions multipliies d'abord autour de Paris
se propagerent dans presque tons les dioceses de
France et firent partout un bien immense. Le roi
Louis XIII voulut que son armie et m&me sa cour aient
lear part i ces saints exercices. C'itait au commencement de la periode franqaise de la guerre de Trente ans,
en 1636. La France itait envahie du cote de la
Picardie. Grande etait la terreur &Paris; tout le monde
courait aux armes et les communaut6s religieuses
elles-mnmes contribuaient a la d6fense commune.
Saint-Lazare fut quelque temps une place d'armes,
san; interrompre ses saints exercices. La prise de
Corbie porta i son comble l'effroi g6neral. Le roi
voulut aller se mettre lui-meme A la t&te de ses troupes.
Mais avant de partir, le religieux monarque, sohgeant
& leur sanctification autant qu'au succEs de ses armes,
chargea son chancelier de demander i M. Vincent
vingt de ses pretres pour I'armee. Vincent traqait en
ces termes la- ligne de 'conduite que ses enfants
devaient suivre pour assurer le succes de leur ministre : v- Les missionnaires se considereront comme
vou6s en meme temps, au service du roi et au service

-

6i3 -

des gens de guerre. Ils auront une particulibre devotion au Dieu des armies. Ils seront heureux, s'ils ne
peuvent tout faire, de diminuer le nombre des pich6s
et de sauver quelques ames. Charit6, ferveur, mortification, obeissance,. patience, modestie, soumission
i la volont, de Dien : telles sont les vertus.dont ils
feront une continuelle pratique, tant interieure qu'exterieure. Ils observeront tous leurs reglements, chlibreront on communieront tous les jours, feront souvent des conferences sur les devoirs de leur position,
se tairont sur les affaires de 1'Etat, et ne diront leurs
peines qu'au superieur. Le superieur distribuera A
chacun son office : tous s'emploieront au salut des
soldats. Pour ne point s'exposer inutilement et s'entretenir a leur service, ils n'entendront que de loin les
pestiferes et laisseront a d'autres leur assistance corporelle. Bien que distribues dans les r6giments, ils
tAcheront de loger et de vivre ensemble. ,
Les missionnaires se mirent en marche avec 1'armie
qu'ils accompagnerent partout, notamment au siege
de Corbie. Bient6t la peste gagna les troupes : c'est
alors qu'ils eurent a se multiplier et a redoubler de
zele. La contagion 6tendant ses ravages et plusieurs
missionnaires en itant frappes, Vincent dut envoyer
du secours. Ni les fatigues, ni les maladies, ni Ia
crainte de la mort, rien n'arretait ces vaillants ap6tres.
Au bout de quelques jours, un d'entre eux avait deji
confess6 trois cents soldats. Bient6t ce ne fut plus par
centaines, mais par milliers que se compterent les
piniteats.
Cependant la campagne suivait son cours. Se conformant aux mouvements des troupes, les missionnaires campaient et decampaient presque tous les
jours, avec leurs r6giments. Leur apostolat se multipliait pendant les marches; car, sur le passage de
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l'armbe, accourait une foule de personnes des pays
qu'elle traversait; et, en meme temps qu'aux soldats,
les missionnaires leur distribuaient dans l'intervalle
d'un campement le pain de la parole et le don de la
reconciliation. La peste continuait ses ravages, soit
parmi les troupes, soit parmi les Picards rifugi6s
dans leurs rangs. II en mourait beaucoup, mais pas un
sans sacrements.
Quoique dicimbes par le fl6au, les troupes fortifi6es
par la religion firent merveille. La reprise de Corbie
termina la campagne. Accabl6s de fatigues, frappes
quelques-uns de la maladie contagieuse, les missionnaires revinrent les uns apris les autres A Paris;
aucun pourtant ne succomba. Dieu les r6servait A
d'autres travaux. Voila comment Vincent inaugura les
missions dans l'arm6e.
Deux ans apres, en 1638, le roi 6tant a Saint-Germain avec toute la cour, demanda a M. Vincent
quelques-uns de ses pretres pour y pr&cher une mission. L'humble superieur accumula objections sur
objections. a Je le d6sire u, se contenta de r6pondre
Louis XIII, et il fallut obair. Vincent choisit comme
ouvriers, des pretres de la conference des Mardis dont
il sera question.plus loin,et.un ou deux missionnaires :
' Est-ce que nous devons, lui demandirent-ils, parler
aussi simpleqaent A la cour qu'aux champs? - Sans
aucun doute, repondit l'homme de Dieu, car l'esprit du
monde ne se d6truit que par la simplicit6 et I'humilit6
qui sont contraires a sa vanit6 et A son orgueil. n
Les missionnaires commencerent done leur oeuvre,
dans toute la simplicit6, mais aussi dans toute la
libert6 chr6tienne. D&s le debut, ils tonnerent contre
les tenues peu modestes et souleverent contre eux les
clameurs de la vanit6 et de la licence. Rien ne les
arreta, et joignant les actes aux paroles, ils refuserent
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impitoyablement I'absolution a toutes les femmes qui

continuaient a blesser les saintes lois de la modestie.
Dieu b6nit la sainte obstination de leur zele, et celles
m8mes qui avaient d'abord jet6 les plus hauts cris,
c'est-a-dire les filles de Ia reine, firent la plus Aclatante conversion. Elles s'associerent a la confrerie de
la Charite, non seulement par leurs aum6nes, mais par
leur participation personnelle. Elles servirent les
pauvres, chacune en son jour, et se partageant en
quatre bandes, elles parcoururent les rues de SaintGermain pour solliciter la charite des fideles.
Le pieux Louis X[II, touch6 de ces bons succes, dit
aun missionnaire : (cJe suis fort satisfait de tous les
exercices de la Mission; c'est ainsi qu'il faut travailler; je rendrai ce temoignage partout. ,
Anne d'Autriche ne fut pas moins satisfaite et, en
1641, elle demanda une seconde mission pour les
ouvriers qui travaillaient au chiteau et pour toute la
cour. Il n'y eut pas jusqu'au dauphin, Age alors seulement d'un peu plus de trois ans qui n'eit sa mission
particulibre; la reine voulut absolument qu'on lui fit le
petit catichisme, et ce fut un des fils de 1'humble
Vincent, M. Martin, qui jeta les premiers germes de
la foi et de la pi6t6 chretienne dans le coeur de celui
qui devait un jour s'appeler Louis le Grand. (Collet,
p. 282. Notices I, p. 271.)

Cependant la Congregation multipliait ses Atablissements et ses ceuvres, car les 6veques r6clamaient de
toutes parts ses ouvriers. En i63o, les missionnaires
furent appeles & Montauban que Richelieu venait derendre au roi et an catholicisme, et ils ne rbussirent
pas moins aupres des protestants qu'aupr6s des fidles.
MWmes succes en 1635 dans les Cevennes, boulevard
de l'heresie. Dans le meme temps, d'autres missionnaires parcouraient, a c6te de saint Francois Regis,
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le Velais et It Valentinois; d'autres encore travaillaient dans les dioceses de Bordeaux et de Saintes;
quelques-uns dans le diocese de Saint-Flour, avec
l'abb6 Olier qui informait la conference des Mardis
des fruits merveilleux qui s'op&raient. En 1637 et 1642,
Mme d'Aiguillon introduisait les missionnaires dans
son duch6 et, vers la m6me 6poque, Richelieu les &tablissait non seulement dans la ville de son titre ducal,
mais encore dans le diocese de Lucon dont il avait
6tC 6veque. De Richelieu et de Lucon, les enfants de
saint Vincent se r6pandirent dans le haut et le bas
Poitou; de l ils firent des excursions dans l'Angoumois. A la meme tpoque la Mission conimenqa a s'6tablir en Champagne, dans plusieurs lieux des dioceses
de Troyes et de Sens. De 1& le bruit de ses succes
arriva jusqu'a Chilons-sur-Marne, et l'eveque Felix
de Vialart voulut aussi avoir des missionnaires pour
instruire ses peuples et former son clerg6. Dans le
diocese de Reims, le roi et l'archev&que s'entendirent
pour fonder une Mission & Sedan, qui venait d'entrer
dans le domaine royal et avait eu a souffrir beaucoup
du protestantisme. Nous pourrions suivre ainsi les missionnaires sur tous les points et i toutes les extremit6s
du royaume, a Tours, a Toulouse, a Angers, dans le
diocese de Rouen, en Bretagne oiý, de leurs postes de
Saint-Meen et de Tr6guier, ils se repandirent dans
toute cette religieuse province. Ce n'est pas seulement a la France que Vincent de Paul procurait le
bienfait incomparable des missions : l'Italie, les Iles
Britanniques, la Pologne, Alger, Tunis, Madagascar
6taient autant de th6Atres oii s'exerait, au prix, de
fatigues inouies et de dangers incessants, le zele de
ses enfants, et avec quels succes! C'est en 1638, la
mission donnne aux pauvres patres de la campagne
romaine. Impossible de les r6unir pendant le jour,
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mais le soir chaque cabane se transforme en une
espkce de- sanctjuaire. Pendant que les bergers
appr&tent leur souper, le missionnaire leur fait
entendre dans un langage simple et path6tique la
parole de Dieu : l'exercice se termine par la priere
en commun. Alors seulement l'ap6tre se retire dans

quelque miserable hutte pour prendre son repos. Ainsi
faisait le missionnaire pendant plusieurs jours, quelquefois pendant tout un careme. Une cabane suffisamment instruite et reconcili6e a Dieu, il passait a une
autre, puis a une autre encore, et quand il les avait
toutes parcourues il r6unissait les patres dans. la
chapelle la plus voisine, leur disait la messe, leur
adressait une derniere exhortation et les admettait
a la sainte table. Ces pauvres gens s'en retournaient
ensuite, chantant les louanges de Dieu : on edt dit les
bergers, revenant d'adorer le Seigneur dans sa creche.
Plus toauchs de ces debuts si humbles et si chr6tiens
qu'ils ne l'eassent 6te d'un' plus brillant apostolat, les
eveques des Etats romains appelerent bient6t les missionnaires dans lears dioceses. Alors c'6taient des restitutions merveilleuses, des 6coles fondtes, des montsde-pi6ti et des protecteurs des pauvres etablis de
toutes parts; c'6taient surtout, dans ces pays de haines
et de vengeances contagieuses et hireditaires, des
reconciliations h6roiquement chretiennes. Coup plus

prodigieux de la grAce, les pr&tres scandaleux euxmemes faisaient des conversions publiques. Tels
seraient, si nous pouvions les raconter, les r6sultats
de plus de deux cents missions donanes dans le voisinage de Rome pendant la vie de Vincent de Paul.
De tons les prklats d'Italie, contemporains du serviteur de Dieu qui s'empresserent d'appelez ses enfants,
le plus digne de memoire est Ie cardinal Durazzo. Ce
pre~at attendait les missionnaires de France, lorsqcue
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M. Codoing passa par Genes pour retourner Paris.
L'archeveque le retint pour son dioc6se et le mit aussit6t a I'ceuvre. Peu apres, en 1645, les. missionnaires
promis arriv6rent. Des lors tous embrassirent leurs
exercices avec une telle continuit6 et une telle ardeur
que Vincent, si ennemi pourtaqt de l'inaction, craignit qu'ils succombassent et qu'il leur ecrivit de se
modirer. Mais comment se moderer,alors que le cardinal, avec la sant6 la plus frele, leur donnaitlui-meme
1'exemple! II s'associait a leurs missions comme l'un
d'eux, entrait dans toutes leurs pratiques et suivait a
la-lettre leur reglement.
Sous les yeux et sous la conduite d'un tel chef, de
quoi n'itaient pas capables les missionnaires ? Des
paroisses, divis6es comme de petits Etats en guerre,
6taient disarm6es par ces ministres de paix; les c6lbres
bandits eux-m&mes renoncaient au pillage et au stylet,
pendant que le pere leur pardonnait 1'assassinat de son
fils, le fils celui de son pere. Des confr6ries de la
Charit6 6taient fondees dans les villages avec l'obole
des pauvres : ailleurs on etablissait une compagnie
dont l'emploi 6tait d'enseigner les prieres et les principes de la foi aux ignorants, et d'aller par la paroisse
chercher les enfants pour les amener au cat6chisme.
De Genes, les missionnaires entrerent dans l'ile de
Corse. Jamais mission ne fut plus nacessaire; c'est en

Corse que la vendetta exercait les plus grands ravages;
1a r6gnaient aussi 1'ignorance, I'impite, le concubinage, 1'inceste, le vol, les faux temoignages; les'
mariages prohib6s, les divorces. Les missionnaires
marchirent sans s'6pouvanter contre ces vices et, pour
mieux les vaincre, ils se partag&rent en quatre corps.
Mais le centre de la guerre sainte fut a Niolo, valle
qui servait de principal repaire aux bandits. Les mis-'
sionnaires commencirent par instruire; puis ils vinrent
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a bout de siparer les concubinaires et les excommunies, ils riconcilibrent les uns avec Dieu, les autres
avec l'Eglise, parmi ces derniers, h6las! quelques
pretres. Enfin ils songerent a retablir la paix et la
charitb parmi ce peuple vindicatif. Pendant quinze
jours, leurs efforts furent inutiles; il leur fut impossible d'arracher la haine des cceurs, ni les armes des
mains. Ce fut seulement le dernier jour de la mission
que se fit la reconciliation. Le lendemain fut un jour
le communion g6nbrale, dans toute la force du terme,
communion avec Dieu, communion entre les hommes,
communion de peuple a pasteur et de pasteur a peuple.
En Pi6mont, comme dans les autres provinces d'Italie, les missions 6tendirent leurs bienfaits a tous les
rangs de la population. Clerg6 siculier et clerg6
regulier, pasteurs et troupeaux, tous y prirent jne part
igale. La aussi, meme en hiver, on apportait un peu
de nourriture a 1'Nglise et on y resta jusqu'd huit jours
et huit nuits entieres pour attendre son tour au confessionnal. Dans quelques localites, comme autrefois
en Corse, on allait d'abord aux saints exercices avec
la dague et le pistolet, mais les armes tomberent 6galement devant las ministres du Dieu de la paix.
En 1646, Innocent X, c6dant lui-meme aune invitation d'Henriette de France, femme de Charles i",
6crivit k Vincent de Paul de faire passer quelquesuns de ses missionnaires en Irlande oi les catholiques,
attaqu6s dans leur foi par les Anglicans, et presque
sans pasteurs, avaient grand besoin d'une colonie de
saints pretres. Vincent obbit et fit choix de huit missionnaires parmi lesquels 6taient cinq Irlandais. Apres
mille dangers auxquels ils echapperent, ces courageux
ap6tres purent gagner le theitre de leur mission. Ils
se partagerent entre les dioceses de Limerick et de
Cashel. Des deux c6t6s, ils transformerent 6galement
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le clerge et le peuple. Mais alors la pers6cution Aclata.
La sanglante tyrannic do rigicide Cromwell et de son
gendre, le farouche Ireton, pesa principalement sur
les pr&tres catholiques. Ne voulant pas exposer inntilement les siens, Vincent en rappela cinq en France
et en laissa trois a Limerick. Les cinq missionnaires
lui apporterent les lettres testimoniales les plus honorables que leur avaient d6livrbes les bveques de Limerick et de Cashel. Les trois, restes a Limerick, donnerent une mission qui cut un succes inoui, et its
s'affermirent dans a resolution de rester A lear poste.
Vincent les en fUlicita. Leur courage 6tait d'autant
plus digne de louanges qu'aux maux de 1a guerre
venait de se joindre une maladie coitagieuse qui
emporta huit mille personnes. La guerre elle-m&me
acheva de rainer cette malheureuse ville.-Ireton s'en
empara et vingt-deux notables durent etre livr6s A sa
vengeance. Tous, en habits de fete, marchrent au supplice comme an triomphe. De l'6chafand, iis haranguerent le peuple de maniere A attendrir jusqu'A leurs
bourreaux; et pour qu'on ne se m6prit pas sur la cause
de lear supplice, its declarirent qu'ils mouraient pour
la d6fense de 1'gglise romaine. Les trois missionnaires
purent cependant 6chapper.
Rien ne decourageait M. Vincent. Sans s'effrayer
ni de l'inormiti des depenses, ni des persecutions, ni
des naufrages, il se r6solut A faire passer quelquesuns de set missionnaires aux iles Hebrides, a l'ouest
de l'•cosse, archipel priv6, depuis le schisme d'Angleterre, de pretres et de culte.
Guy Dermot et Francois White, d'origine irlandaise, se mirent en route au mois de mars i65i et arrivLrent en 9cosse par la Hollande. Pendant dix-huit
mois, Vincent ne reCat pas de leurs nouvelles; toutes
les routes 6taient interceptees aux catholiques par les
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Anglais. Enfin une lettre de Guy parut a la fin de
1652. White itait reste dans les montagnes d']cosse
et Guy 6tait passe aux Hebrides, oui son rude courage
et son desintdressement avaient touch6 a la fois les
seigneurs et leurs peuples. Aussi, malgr6 ses fatigues
et ses privations de tout genre, Guy s'6tait affectionn6
i ces iles, et il r&clamait des compagnons poss6dant
bien la langue de ce pays, et sachant mieux encore
souffrir la faim. la soif, et toutes sortes de privations.
Deux ans apres, ce vaillant missionnaire &crivait
une seconde lettre pleine de remerciements a la bont6
divine pour le succes de ses travaux. II avait visiti
plusieurs des H1brides et un certain nombre de pays
<iu continent; partout les conversions etaient a peu
pros gdnirales. La Providence avait merveilleusement
seconde ses efforts en accordant a ses prieres des especes de prodiges. Anim6 par le succes, et insatiable
de travaux, il se disposaitl pousser plus loin ses conqu6tes, lorsque tout a coup il tomba malade, ipuis6
par la mauvaise nourriture, les marches p6nibles et
toutes les fatigues de son apostolat, et comme Xavier,
en face de la Chine, il mourut en vue de l'ile de Pabba, le 17 mai 1657. Une chapelle porte encore aujourd'hui son nom, au lieu de sa s6pulture.
Pendant que Guy Dermot convertissaitles Hebrides,
Francis White travaillait tant6t sur les c6tes occidentales, tant6t'dans les montagnes d'icosse, au milieu
de dangers plus grands encore, et, du reste, avec les
memes sonffrances et les memes succes. Le bruit de
ses travaux parvint aux oreilles des ministres protestants qui, craignant de se voir ravir le pays, recoururent h Cromwell. L'ordre fut donn6 au lieutenant
d'tcosse de rechercher tous les pr&tres romains et de
Jes envoyer sans proces a la mort. Francis White fut
pris, jet6 dans les prisons d'Aberdeen, mais singulibre
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protection de Dieu! pour etre condamn6 au derier
supplice, d'apres les lois existantes, un prktre devait
avoir 6t6 surpris disant la messe. Or, notre confrire
ne put etre convaincu de ce pr6tendu crime. Apris
cinq ou six mois de prison, il fut done 6largi, mais
avec menace de la pendaison immediate s'il exercait
quelque fonction du ministere catholique. A peine dilivrb, le courageux-et z616 missionnaire se retira dans
les montagnes oi il reprit aussit6t son apostolat.
Vers le m&me temps, en I65i, quatre des enfants de
Vincent de Paul se mettaient en route pour la Pologne.
Louise-Marie de Gonzague, blevie sur le tr6ne de Pologne par son mariage d'abord avec Wladislas, puis
avec Jean Casimir, avait fait partie, en France, de la
Compagnie des dames de la Charit6, et s'itait trouvie
souvent en rapport avec le venerable fondateur de la
Congregation de la Mission : elle avait voulu que son
royaume b6nCficiat des travaux apostoliques des fils
de Vincent.
A peine installes, malgr6 quelques oppositions, les
missionnaires se signalbrent par un devouement qui
leur gagna 1'estimeet la conhance de tous. La Pologne
6tait alors menac6e de toutes parts. Moscovites, Cosaques, Su6dois lui faisaient la guerre et une peste
affreuse mettait le comble a taut de maux. M. Lambert, superieur de laMission, que M. Vincent appelait
son bras droit, vole a Varsovie; il y trouve une multitude de malades abandonnes et meme jetis dans la rue.
Ni pain, ni remedes : partout confusion et d6sordres
6tranges : il faut pourvoir a la fois a l'ensevelissement
des morts, au soin des malades, a la nourriture des
affam6s. A peine a-t-il retabli l'ordre a Varsovie que
la reine, qui suivait Casimir en campagne, veut que
Lambert I'accompagne. II ob6it, mais il succombe
bient6t &tant de fatigues et meurt le 3i janvier 1653,
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Ce fut une grande douleur pour Vincent d'apprendre
la mort d'un ami si cher, d'un missionnaire si i;kcieux; nianmoins, il se hita de lui donner un successeur, et fit partir Ozenne, qui ne put arriver en Pologne
qu'un an apres.
La peste ravageait toujours Varsovie et tout le pays
6tait en proie a la guerre. C'itait une double invasion
des Moscovites et des Suedois, du schismeet de I'h6r6sie. Ozenne, superieur de la Mission, avait suivi la
cour, dans sa fuite; Desdames et Duperroy, ses compagnons, etaient restes dans Varsovie au milieu de la
peste et des dangers de l'invasion. ls y furent assikg&s
par les Suedois; ceux-ci, s'itant emparis de cette capitale, les maltrait&rent, mirent leur maison au pillage,
les d6pouillrent de tout, ne leur laissant rien que la
libert6 de se retirer. Nos courageux missionnaires demeurbrent pourtant parce que les Su6dois abandonnerent bient6t la place. Cependant une sanglante
bataille de trois jours avait &t6 livr6e et Varsovie 6tait
retombee au pouvoir des 6trangers.
La guerre avait 6tk d6sastreuse pour la Mission.
Enfin une coalition forqa le roi de Suede a la retraite.
Les trois missionnaires, Ozenne, Desdames et Duperroy, purent se reunir quand le roi et la reine rentrerent & Varsovie. Mais ce fut pour peu de temps. Une
donation venait de permettre un 6tablissement &Cracovie oi Vincent se disposait & envoyer quelques
jeunes gens pour les former dbs que les circonstances
le permettraient. En attendant, MM. Ozenne et Duperroy allbrent en prendre la direction, pendant que
Desdames restait seul A Varsovie, charg6 de la paroisse
Sainte-Croix que la cour avait confi6e aux missionnaires. Dieu voulut 6prouver de nouveau les confreres
de Pologne en leur enlevant M. Ozenne frappi par la
mort. Vincent perdait un ouvrier incomparable et un
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parfait missionnaire. Fiddle a lui-nm6me, il benit la
Providence dans sa douleur et ne songea plus qu'k
reparer cette perte par I'envoi de nouvelles recrues.
La reine venait de donner an bnefice pour l'entretien
d'un s6minaire, et Vincent fit partir avec des Filles de
la Charit6 quelques jeunes missionnaires pour s'y etablir. 11 ne se lassait pas dans les elans de sa reconnaissance d'exalter les bienfaits et les vertus de Marie

de Gonzague. Tout allait bien, a cette 6poque, en
Pologne pour la cause catholique et royale. Avant de
.mourir, Vincent n'avait vu que des traitis de paix et
des restaurations. 11 laissait ses missionnaires paisiblement 6tablis en ce royaume. IUs s'y maintiendront
A travers les guerres civiles et etrangeres et rbsisteront
aux d6membrements successifs de ce malheureux pays.
CHAPITRE III

Missions en Barbarie (Tunis-Alger). - (Euvre des Forfats.
Missions i Madagascar.

Vincent, que jous avons vu si sensible aux maux de
.la Pologne, n'avait jamais oublie, depuis sa captiviti
a Tunis, les pauvres esclaves chritiens dont ii avait
partagIle sort, et il s'etait promis de les secourir.
Mais pendant quarante ans il ne put que prier pour
eux et les moyens lui manquerent pour ex6cuter son
charitable dessein. En attendant, et pour s'exciter de
plus en plus, it se tenait au courant de leurs infortunes, plus grandes dans la premiere moiti6 du dixseptiime sidcle qu'elles n'avaient jamais 6th et qu'elles
ne furent jamais depuis. Apres les expeditions de
Charles-Quint, 1'Europe chr6tienne ne se d6fendit plus
contre la puissance fortement organisee des Barbaxesques que par des trait6s, toujours violas par ces
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pirates, et qui d'ailleurs taient compme la reconnaissance et lalegitimation de leur brigandage; elle ne protegea plus son commerce que par des tributs et des
presents honteux, et elle abandonna les esclaves, qui
s'entassaient, toujours de plus en plus-nombreux, dans
les bagnes de Tunis et d'Alger, aux soins de l'Eglise
et de la charit chretienne.
Or le sort de ces malheureux Atait horrible : travaux
excessifs, nourriture insuffisante, court sommeil dans
d'affreux bouges, injures et chitiments abominables,
voila pour le corps; impossible de dire les tortures de
I vertu et les persecutions inflil'ame, les outrages la
gees a la foi. L'esclavage, si fecond ensouffrances et si
dangereux au point de vue de la religion et de la
morale, avait toujours attire la tendre sollicitude de
1'Eglise; ce fut au treiziefme siecle que l'ceuvre de
la Redemption fut d6finitivement constitute, et que
les Trinitairesde l'Ordre de la Merci se consacrerent
a la d6livrance des captifs.
L'euvre entreprise par Vincent de Paul ne fut pas
directement P'euvre da rachat, bien qu'il y ait consacr6,
pendant les quinze dernieres annies de sa vie, plus
d'un million de livres, et qu'il ait d~livrt environ
I 2oo esclaves. Son oeuvre, A lai, fut le soulagement
corporel et spirituel des chr6tiens captifs. Alliger
leurs privations par des auamnes, les consoler, les instruire, les soutenir dans la foi, leur administrer les
sacrements et les secours religieux, voilI le but
principal qu'il se proposa et que poursuivirent les
missionnaires : oeuvre excellente aussi, plus imm6diatement utile ou meme nacessaire que celle de la Redemption, a cause des apostasies si nombreuses et
de la perte de tant d'imes.
Car, bien que les chritiens esclaves, notamment a
Alger, n'eussent pas etA entierement d6pourvus, jus-

-

626 -

qu'k Vincent de Paul, de secours spirituels, on peut
dire qu'avant lui il n'y avait rien de fixe ni d'organis6,
dans le service religieux de la Barbarie. A part I'administrateur de 1'hopital, les Pares de la Redemption
ne faisaient pas un long sejour a Alger, oi ils n'6taient
guire tol6r6s que par la cupidit6, et lorsqu'ils avaient
d6pens6 les sommes recueillies pour les rachats, ils
devaient repasser en Europe pour ramasser des sommes
nouvelles. Les chapelles des bagneset I'h6pital 6taient
ordinairement desservis par des religieux esclaves,
dont la foi et les vertus s'affaiblissaient, helas! dans
la servitude.
Tel etait l'etat des choses, lorsque Vincent chercha
a r-aliser un de ses plus anciens et de ses plus chers
d6sirs; d'ailleurs une des clauses de la donation de la
duchesse d'Aiguillon, en faveur des forcats, dont nous
parlerons bient6t, imposait a la Mission l'obligation
d'envoyer quelques pretres en Barbarie. Le pieux roi
Louis XIII avait fait rem.ettre k l'homme de Dieu
neuf ou dix mille livres, a la meme intention. Mais
comment installer un missionnaire parmi les Turcs,
qui ne pouvaient souffrir la presence d'un pretre, qu'a
l'6tat d'esclave ou de tributaire de leur cupidite?
Vincent se rappela que les traites entre la France et
le Grand Seigneur autorisaient nos rois a entretenir
dans toutes les villes maritimes, dbpendantes de la
Porte, quelques-uns de leurs sujets, a titre de consuls,
et. les consuls eux-memes, A recevoir un chapelain,
pour leur usage personnel et le service religieux de
leur maison. En consequence, il ecrivit a Lange
Martin, alors consul h Tunis, pour lui demander s'il
lui serait agriable de recevoir dans sa maison, en
qualit6 d'aum6nier, un missionnaire, ajoutant que ni
le servir ne seraient a
le pretre ni le frere destine6
sa charge; et sur la r6ponse favorable du consul, il
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fit partir en 1645, Louis Gu6rin, pr&tre du diocese de
Bayeux, et le frere Francillon, qui couronnera pres
d'un demi-siecle de travaux par le martyre.
Les premiers soins de M. Guerin, A son arrivee a
Tunis, furent consacr6s aux esclaves. Par des paroles
pleines de consolation, des discours touchants, des
aur•nes, m6nag6es avec soin et distribu&es avec prudence, il calma d'abord leur d6sespoir. Leur ame
ainsi pr6parie, il leur parla de Dieu et les amena a
la fr6quentation des sacrements et t toutes les pratiques religieuses. Au commencement, tout se fit
dans le secret, mais bient6t il put donner A Ia religion
son appareil exterieur, avec ses chants et ses cfremonies. Les bagnes se transformbrent en autant de
petits temples ou les esclaves pouvaient librement et
publiquement entendre la sainte messe et participer
aux divins mystires. Jesus-Christ y r6sidait nuit et
jour dans son tabernacle. Quand on le portait aux
malades, on l'accompagnait, le flambeau et le cierge A
la main. A la Fete-Dieu, il etait port6 en procession,
au milieu d'une foule, dont les liens et les haillons lui
faisaient, pour un regard chr6tien, un spiendide
triomphe. Les dimanches et les fetes, l'office divin se
c6lebrait dans les pauvres chapelles des bagnes, avec
moins de richesse sans doute, mais avec autant de
solenniti qu'a Paris. Le nom frangais y triomphait
aussi, grace au patriotisme du missionnaire. Chaque
ann6e, la fete de saint Louis, patron de la chapelle
consulaire, patron de toute cette terre de Tunis, qu'il
a sanctifie par sa mort, se ce16brait en grande
pompe. Dans toutes les assemblies, le roi et la
France avaient leur souvenir.
La pietA redoublait, et aussi le travail du missionnaire dans certaines circonstances extraordinaires,
comme les Quarante-Heures et surtout le Jubil6.
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Alors c'etaient des retours i Dien admirables, apres
de longues ann6es d'abandon des pratiques religieuses. C'etaient meme des abjurations de 1'apostasie, faites avec h&roisme et au peril de la vie. Alors
aussi c'6taient des nuits entieres, passees sans sommeil, a entendre les confessions, parce que les
maitres ne permettaient pas aux esclaves de leur ravir
un instant de travail dans le cours de la journie.
Mais le missionnaire 6tait soutenu par la vue des
fruits merveilleux que la grice op6rait par son ministhre. Cette chretient6 de captifs semblait vouloir
reproduire 1'heroisme des premiers temps du christianisme, et saint Cyprien aurait pu applaudir encore i
ces confesseurs de la foi et a ces martyrs. Le premier
qui la f6conda de son sang fut un pieux Portugais
de vingt-deux ans; nouveau Joseph qui mourut
martyr de sa chastet&. Quelque temps apres,c'etait un
jeune Francais, qui 6tait empal6 pour n'avoir pas
voulu se pr&ter a une passion plus abominable encore.
On comprend & quels dangers et quels terribles
assauts 6tait expos6e la vertu des jeunes chr6tiennes; aussi M. Guerin ne reculait devant aucun
sacrifice pour les delivrer.
Tunis ne suffisait pas au zele du pieux missionnaire. De temps en temps il faisait des excursions,
soit sur les c6tes, soit bien avant dans les terres, pour
y consoler les esclaves les plus abandoan6s. II se
rendait dans les divers ports, lorsqu'il apprenait
l'arriv6e de quelque galere, et il obtenait la permission de faire une mission de quelques jours aux
chr6tiens enchaines. On concoit qu'au milieu de
telles fatigues, ses forces aient &t6 bient6t 6puis6es
et qu'il ne put suffire seul & la tiche. Aussi, avec le
consentement du bey lui-meme, Agi-Mohammed, il
demanda du renfort & M. Vincent. Le saint pr&tre,
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r&cemment pourvu de ressources plus abondantes,
grace A une donation nouvelle de la duchesse d'Aiguillon, lui envoya Jean Le Vacher, le veritable bhros
des missions de Barbarie. M. Le Vacher aborde a
Tunis, le 22 novembre 1647. 11 y tombe au milieu de la

peste. Inutile de dire ce que fit un tel pretre en
pareille circonstance, pour aider son confrere. Au
bout de quelques jours il s'itait acquis la confiance et
l'admiration de tous. Les pauvres esclaves 6taient
dans la joie, iorsqu'ils le voyaient arriver sur les
galeres. Mais des le mois de mai de 1'ann6e suivante
la peste le saisit, et il fut r6duit A une telle extremit6 qu'on le tint pour mort. Le frere Francillon, qui
croyaii ne veiller qu'un cadavre, reconout en lui des
sympt6mes de vie. Mais, helas! le bon frere est frappe
lui-meme. M. Gu6rin, oblige de se multiplier an service des pestif[res, et n'ayant pour se soutenir qu'une
nourriture insuffisante, tombe malade A son tour, et
voila les trois pauvres missionnaires simultanement au
lit. Le frere se ltve alors et prodigue ses soins aux
-deux pretres; il arrache M. Le Vacher A la mort, mais
il ne peut emp&cher M. Gu6rin de succomber. Le
consul de France suit de pris le missionnaire, et le
bey de Tunis, qui a transport4 sur Le Vacher toute sa
confiance, et qui d'ailleurs est sollicite par les marchands, lui ordonne d'en faire la charge, jusqu'a ce
que le roi de France lui ait donne un successeur.
Charge seul da salut de cinq ou six mille esclaves,
M. Le Vacher tremble de ne pouvoir soatenir ce
surcroit de fardeau, et ecrit aussit6t A M. Vincent,
pour en etre promptement delivr6. Vincent, A cette
epoque, avait i pen pres Asa disposition les consulats
de Barbarie, que la duchesse d'Aiguillon venait
d'acheter pour lui, avec la permission du roi, pour le
plus grand bien.de la xeligion et des esclaves. Pour
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tout concilier, M. Vincent fit donner les provisions du
consulat a un laique; mais celui-ci n'ayant pu se faire
agr6er des Turcs, M. Le Vacher dut reprendre et
mener de front les doubles fonctions de missionnaire
et de consul, ce qu'il fit jusqu'en 1653. Alors M. Vincent lui envoya, pour le remplacer dans la charge
consulaire, un avocat, nommi Martin Husson, qui,
pendant deux ans, lutta contre l'or anglais et la cupidit6 des marchands, contre les avanies et les persecutions des Turcs, soutenu par la pens6e du bien auquel
it contribuait, en laissant a M. Le Vacher toute la
libert6 de son ministere. Mais M. Le Vacher n'avait
pas lui-meme moins A souffrir; ii finit par atre momentanement chassi de Tunis, et ii employa le temps de
cet exil* visiter les galeres et les esclaves des c6tes.
M. Husson ayant obtenu son rappel, ils reprirent leur
vie commune et leurs travaux, a Tunis. A son tour,
M. Husson fut chasse ignominieusement pour n'avoir
pas voulu procurer au bey, contre les lois de l'1glise
et de lI'tat, des provisions de guerre. En partant, il
remit a M. Le Vacher les sceaux du consulat, que le
bey forga celui-ci a reprendre. Depuis 1652 sa responsabilit6 s'6tait consid6rablement accrue, il avait 6te
nomm6 vicaire apostolique a Tunis, ce qui lui donnait
juridiction spirituelle sur tous les pretres et les fiddles
de cette contree. Comme vicaire apostolique il eut
particulierement A s'occuper des pr&tres et des religieux esclaves, dont plusieurs d6shonoraient leur sacrb
caractere. Par ses conseils, ses sages reglements et
ses exemples, il reussit a ramener parmi eux la sainte
discipline.
Mais les d6penses qu'il 6tait oblige de faire et le
peu de profits dH consulat, mettaient ses finances dans
de grands embarras, dont M. Vincent cherchait A le
preserver par ses sages conseils, ou a le delivrer par
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ses aum6nes. Quelques ann6es apres la mort de
Vincent de Paul, en 1665, une intrigue cupide lui
enleva le consulat. Ses dons abondants, le rachat
d'un millier d'esclaves,avaient donn6 & des marchands
de Marseille la fausse idee que le consulat etait un
paste lucratif, et ils se le fireat injustement transf6rer,
sans qu'on put en obtenir jamais la restitution. Jean
Le Vacher fut, non seulement le dernier consul, mais
le dernier missionnaire de la Compagnie en residence
a Tunis. On le r6servait a la mission d'Alger.
Ce fut en 1646, un an apres le premier 6tablissement de la Mission a Tunis, que M. Vincent fit partir
pour Alger deux de ses enfants : M. Nouelly, jeune
pretre genevois, et le frere Jean Barreau, n a&Paris,
d'une honnete famille, qui devait y exercer les fonctions de consul.

A Alger, comme & Tunis, le missionnaire put assez
facilement p6nitrer dans les bagnes, mais ii y allait
du feu, a etre surpris dans les maisons particulibres, oa
les esclaves ktaient pourtant en grand nombre et quel-

quefois en plus grand danger de salut. D'ailleurs ii
ne pouvait guere impuniment circuler dans la ville. o
son habit seul lui attirait des injures et des soufflets.

II 6tait done n6cessaire d'agir avec prudence. Lorsqu'un esclave 6tait en danger de mort, dans une

maison de difficile acces, le missionnaire s'y introduisait en qualite de m6decin et administrait les sacrements comme des remedes. Peu a peu on s'accoutuma
a le souffrir et a le voir. Bient6t la charite de

M. Nouelly, son courage, l'exemple de ses vertus
imposirent tellement aux Turcs, qu'ils changerent

leur mepris en admiration et laiss&rent au pretre
la libert6 d'exercer son zele. IIen profta pour etendre
ses oeuvres de miskricorde a tons les esclaves, aux

malades ordinaires, aux pestiferts; mais atteint lui-
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mime de la contagion, ii mourut le 22 juillet 1647,
age de moins de trente ans, pleur6 des squsulmans
eux-m mes.
Le frere Barreau restait seul. Les deux missionnaires qu'on envoya pour remplacer M. Nouelly fureut
bient6t frapp6s de la peste et moururent a une annee
de distance : c'6taient MM. Lesage et Dieppe. On
leur donna pour successeur Philippe Le Vacher,
frere du missionnaire de Tunis. Philippe Le Vacher
ne borna pas ses soins aux chr6tiens; il entreprit la
conversion des Turcs et des ren6gats, et M. Vincent
eut A le pr6munir contre les exces de son zile et de sa
charit6. Malgr6 son respect et sa deference pour son
ven&re PNre, il avait bien de la peine A se modirer.
Aux approches de Paques, n'ayant qu'une semaine
pour assister les pauvres esclaves, il s'enfermait avec
eux dans les bagnes et travaillait nuit et jour. II passait les deux tiers de l'annee sans prendre presque
aucun sommeil, car la nuit, il confessait, de bagne en
bagne et de maison en maison, ces malheureux, A qui
leurs patroas ne voulaient pas accorder une heure de
ripit pendant le temps du travail, et le jour, il se reposait dans ses autres oeuvres de charit6 et les diverses
fonctions de son ministere. Le vendredi surtout, jour
de priere pour les musulmans et de ch6mage pour les
esclaves, il &taitcomplktement A leur disposition; les
nuits qui pr6cidaient les dimanches et les fetes, il ne
quittait pas un instant ses chers captifs; il les consolait, les instruisait, les confessait et leur disait la

sainte messe, avant 1'aurore et leur depart- pour le
travail. De temps en temps, il les accompagnait dans
leurs courses A travers les montagnes. Tous les trois
ans, lorsque les beys des villes voisines apportaient
leur tribut & Alger, ils amenaient avec eux un grand
nombre d'esclaves. C'itait pour M. Le Vacher I'oc-
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casion d'une mission g6nerale, apres laquelle ces malheureux s'en retournaient, consolbs et fortifies.
Avec toute la moderation et la prudence dont son
zdle &taitcApable, ii cherchait a gagner les infidles
et les ren6gats, et plus d'une fois it reussit. Mais malheur aux renggats convertis, quand ils tombaient
entre les mains des Tures; ils 6taient condamn6s an
supplice du feu. C'est ainsi qu'en 1654, l'Espagnol
Pierre Borguny eat le bonheur de r6parer sa faute par
un glorieux martyre. D6pouilli de ses v6tements, la
chaine an con, charge d'ui gros potean oiL ii doit etre
attache et brilN vif, Borguny est conduit au supplice,
A travers an cortege de Turcs et de renegats, ,ou se
cachaient quelques chretiens, et tout le long du
funebre parcours il ne cesse de r6peter : a Vive JesusChrist ! et triomphe A jamais la foi catholique, apostolique et romaine! II n'y en a point d'autre en
laquelle on puisse.se sauver! n Enfin on arrive. La
victime est attach6e au potean. An signal convenu,
Philippe Le Vacher, plac6 a distance, lui donne
l'absolution des censures qu'il a encourues. Soudain le
feu s'allume, 1'enveloppe, et de ce brilant creuset son
Ame purifibe s'envole vers les cieux.
Ravi de bonheur a ces nouvelles, M. Vincent les
racontait A ses enfants pour les engager A courir la
mnme carriere; il en parlait aux personnes riches, pour
attendrir leur cceur et procurer des ressources A une
euvre si int6ressante. Quoique'charg6 alors des plus
lourds fardeaux de sa charit6, il trouva le moyen de
faire passer encore des sommes 6normes en Barbarie.
Avecle concours de l'incomparable niece de Richelieu,
duchesse d'Aiguillon, il 6tablit a Alger un petit h6pital
pour les esclaves francais, abandonnas dans leurs
maladies par leurs patrons inhumains. De plus, il fit
de sa maison le bureau d'adresse, le bureau de cha-
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rite, le bureau de poste de tous les esclaves de Barbarie et de leurs families. I1 regut a ses frais toutes
leurs lettres pour les transmettre A destination. C'tait
lui encore qui s'enqu6rait des navigateurs disparus sur
les flots et qui les retrouvait dans quelque bagne
d'Alger on de Tunis; lui toujours qui se mettait I la
recherche des families disol6es et leur annoncait que
leurs fils, quoique bien malheureux, etaient encore
vivants; lui, enfin, qui se faisait le d6positaire des
sommes destinees, soit au soulagement, soit au rachat
des esclaves, et qui, y ajoutant ses propres aum6nes,
les rendait A la liberte.
Fiddle aux instructions de son pire, le frbre
Barreau, qui exertait la charge de consul, se distinguait par son d6sintaressement, son zile et sa charitA
p-.ur les pauvres esclaves. Mais ses qualites m&mes et
sa parfaite probit6 en faisaient souvent une victime
de l'injustice et de la rapaciti des Turcs. Ceux-ci le
rendaient responsable. des pertes reelles ou pr6tendues que leur faisaient essuyer les marchands chr6tiens. M. Vincent venait A son secours dans la mesure
du possible pour le delivrer des avanies que les AIg6riens lui faisaient supporter. Grace A cette charit6
paternelle, le consul commenca A respirer, lorsque la
banqueroute d'un marchand de Marseille lui valut la
plus cruelle persecution et le plongea dans un abime
plus profond que jamais. Le pacha voulut le rendre
responsable des dettes du Marseillais et, au milieu
d'horribles tortures, il lui fit signer un engagement,
dont le payement imm6diat fut exig6 sous menace d'un
traitement plus cruel encore. Barreau n'avait rien;
mais le bruit de son supplice et du danger qui le
menacait s'itait bient6t ripandu dans la ville et tous
les pauvres esclaves accoururent en foule au consulat
pour offrir leur petit p&cule. La somme fut parfaite
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ainsi et Barreau demeura provisoirement libre.Restait
i tirer vengeance de la violation du droit des gens
et de la majest6- de la France en la personne du
consul, et A rembourser les esclaves. Absorbi par les
troubles de la Fronde et par la guerre-d'Espagne,
Louis XIV dissimula l'injure. Grice a la charite de
M. Vincent, des sommes abondantes furent recueillies
pour d6gager le pauvre consul, en remboursant les
esclaves. M. Vincent aurait voulu empecher par des
moyens plus inergiques le retour de semblables
exactions, de-pers6cutions si cruelles. I1 appelait de
ses voeux et il provoquait de tous ses efforts un
armement de la France contre la Barbarie. II y avait
alors en Provence un capitaine du nom de Paul, que
son humeur aventureuse, son courage, avaient 6lev6 de
l'Ntat le plus obscur au plus haut grade maritimeVincent engagea le roi et le cardinal Mazarin a l'investir, dans ce dessein, de leur autorite, leur reprisentant qu'Il s'agissait li, non pas de simples repr6sailles de pirateries, ni meme seulement d'une
ceuvre de charitt chritienne, mais de venger l'honneur de Sa Majest6 et du nom francais. En mame
temps, il recueillait une somme de~vingt mille livres
pour couvrir une partie des frais de l'exp6dition.
Malgr6 tant d'activit6, de demarches et de sacrifices,
cette expedition n'eut pas lieu pour des causes ignoroes de l'histoire. Mort en 166o, M. Vincent n'eut pas
la joie de voir la piraterie chitiee, le sang des martyrs
et I'honneur francais veng6s, mais il eut au moins la
consolation d'avoir-.dlivr6 ses enfants, et quand une
annie apres sa mort, Philippe Le Vacher et le frere
Barreau repassirent en France, ils purent encore
ramener avec eux soixante-dix esclaves, qu'ils avaient
rachetes avec le surcroit des aumrnes recueillies par
les soins de leur vinre Pere.
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Vincent de Paul, si compatissant et si ghnireux
pour les malbeureux qui g6missaient dans Ics bagnes
et les galeres des Algriens, n'avait pa rester insensible aux indicibles souffrances des pauvres formats de
France.

Le sijour dans la maison du g6niral des Galeres, les
fr6quents ricits qu'il y avait entendus, de I'abrutissement physique et moral des -malheureux forcats,
avaient mis de bonne heure sa charite en 6veil, et lui
avaient inspir6 une oeuvre admirable. Pour savoir par
lui-meme comment ils taient traites avant d'etre
conduits a Marseille, il avait voulu descendre dans
leurs cachots; le spectacle dont il fut timoin le fit
reculer d'horreur. II va trouver le gen&ral des Galeres,
lui fait le ricit emu de ce qu'il vient de decouvrir et
fait appel auprbs de cette ame vertueuse au double
sentiment de la charite et du devoir. Avec la permission de M. de Gondi, ii lone une maison dans le
voisinage de l'6glise Saint-Roch, y fait transporter
tous les forcats, et des qu'il les a r6unis sous sa main,
il commence par soulager leurs plus pressantes.nicessites corporelles; il donne ensuite tons ses soins i
leur ame. II les 'traite avec tant de douceur, de
patience, de charite, d'estime m&me, que ces malhenreux, soumis jusqu'alors au regime le plus impitoyable, ouvrent leurs yeux 5 la lumiere de la foi, leur
cceur an repentir, et cet enfer devient bient6t comme
un paradis. A la ville et a la cour, on ne parle que

d'un changement si merveilleux. Le g6neral vent
etendre ce bien A toutes les gali'es du royaume, il
s'adresse iu pieux Louis XIII, sollicite et obtient pour
le saint prhtre le brevet d'aum6nier general des
galeres.C'tait le 8 fevrier 1619.

Ainsi charg6 du salut de tous ces malheureux,
M. Vincent se dirige vers Marseille, o' ils 6taient
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rbunis en plus grand nombre. La comme a Paris, if
veut d'abord mesurer l'Ntendue du mal pour y appliquer ensuite un remade convenable et permanent- iI
se rend! auprbs de ces malheureux, les interroge les
uns apres les autres, 6coute leurs plaintes, compatit i
leurs peines, les console par ses aum4nes, et lear
donne du moins ses larmes quand sa bourse est vide.
Les voyant surtout irrit6s des mauvais traitements
qu'on ajoutait a leur supplice ordinaire, it s'entremit
aupres des officiers et des administratears du bagne
et leur fit comprendre combien il 6tai- contraire a
l'humanit6 et au christianisme d'aggraver encore des
souffrances dkji si lourdes. Avec plus de clmence
d'un c6t6, plus de patience de l'autre, les dispositions
de ces infortun6s s'adoucirent, et M. Vincent put
songer a leur ame. Second6 par les aum6niers ordinaires, qui, pour la premiere fois, pouvaient s'approcher d'eux sans ktre accueillis par l'injure et la
malidiction, il leur fit entendre la divine parole, leur
administra les sacrements, reussit m6me a r&concilier
des h6rktiques et a convertir quelques mahometans.
En un mot, au rapport d'un de ses historiens, il parvint.
bient6t a faire, de ce repaire de tous les vices, un
temple oa les louanges.du Seigneur remplacaient les.
plus horribles blasphemes.
II aurait bien vouol pousser plus loin ses conquetes,
mais le depart du comte de Joigny et le mouvement
continuel des galires, qui n'avaient point alors de
sejour fixe, l'obligerent.de revenir a Paris. Des l'annee suivante, t623, il reprit le dessein qu'il avait
conqu i Marseille et it entreprit une grande mission
sur les galbres, 1I partit done pour Bordeaux, oi
l'annee pricedente le comte de Joigny avait ameni
dix des galkes de Marseille. Le serviteur de Dieu
allait y retreuver plasieurs des formats qu'il avait d6ji
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gagnes a Dieu, puis un grand nombre d'autres, qui
avaient &t6 transf6rbs dans ce port, a l'occasion de la
guerre contre les calvinistes.
La guerre venait de se terminer (trait6 de Montpellier, I623) et c'6tait l'occasion favorable de la paix et
des victoires de l'armie royale que voulait saisir
M. Vincent, pour ex6cuter plus facilement son projet.
Arrive t Bordeaux, it alla saluer l'archeveque, Francois d'Escloubeau, cardinal de Sourdis, qu'il avait
Sdeja connu lors d'un premier voyage dans cette ville.
Le cardinal -s'empressa de seconder son pieux dessein
et lui accorda, a son choix, vingt religieux pris parmi
les differents ordres. M. Vincent distribuia ces ouvriers,
deux a deux sur chaque galkre. Pour lui, tout en
gardant la direction generale, il se multiplia, allant
partout ou sa presence 6tait plus necessaire. D'ailleurs, animes par son exemple et soutenus dans leurs
fatigues par ses encouragements, ses collaborateurs
firent, de leur c6te, merveille, et la mission eut un
succes incroyable.
De retour A Paris et mis en possession de SaintLazare, M. Vincent put donner A sa charit6 plus
d'6tendue, et les formats profiterent les premiers de
sa fortune nouvelle. II leur chercha une maison qui
leur fut sp6cialement et exclusivement affect6e, et
ayant obtenu du roi et des ichevins la tour SaintBernard, il en fit un h6pital A leur usage, oh il les
confia aux soins de ses missionnaires et de ses Filles
de la Charite, et pourvut seul, pendant dix ans, & leur
entretien,_jusqu'a ce qu'une personne charitable leur
legit en mourant six mille livres de rente.
En meme temps, il songea &leur bitir un h6pital
.&
Marseille. Des son voyage en cette ville, ii avait
determin6 le g6n6ral des Galeres & en jeter les fondenents, mais les troubles du royaume ayant absorb6
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toutes les ressources, le monument n'avait pu s'Clever.
Un peu plus tard, Vincent s'adressa a Richelieu, nommi ricemment surintendant general de la navigation,
et le cardinal, avec l'agrement de Louis XIII, reprit la
construction de I'h6pital sur les fondements memes
jetes par Philippe de Gondi. Richelieu mourut avant
d'avoir achev6 son ceuvre, mais, par testament, il en
avait laiss6 le soin,ainsi que celui de ses autres ceuvres
pieuses, A sa niece cherie, duchesse d'Aiguillon,
femme admirable, dont le nom et I'action sont si
souvent m6els A notre r6cit, car nulle, apres Mme de
Gondi et Mile Le Gras, ne contribua autant A toutes les
institutions de Vincent de Paul.
Fiddle aux intentions de son oncle, Mme d'Aiguillon pressa I'achevement de I'ceuvre de l'h6pital des
Galeres, et, des le commencement de 1643, tout 6tait
pret
Marseille , pour recevoir les forcats et les
missionnaires destin6s a travailler a leur.salut. Au
mois de f6vrier, M. Vincent y envoya cinq pretres,
qui, second6s par 1'6veque Jean-Baptiste Gault et le
chevalier de Simiane de la Coste, travaillbrent avec
b6nediction sur les galeres. Les conversions furent
nombreuses parmi les h6r6tiques et les musulmans; et
parmi les autres forqats, la grace opera ses prodiges
ordinaires.
Frapp6e de tant de bien, Mme d'Aiguillon songea
a rendre la Mission de Marseille permanente. A cet
effet elle fit A la Congregation un don de 14 ooo livres,
et I'annee suivante, 1644, elle obtint un nouveau
brevet d'aum6nier genlral des Galeres qui investissait
de cette charge, A perp6tuit6, M. Vincent et ses successeurs, et leur permettait de substituer le superieur
particulier de la Mission de Marseille, en leur pouvoir
et leurs droits. Deux ans apres, la Mission et I'h6pital
6taient autorisnes par lettres patentes du roi, confir-
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mies en 1648, qui les dotaient richement I'an et
l'autre. Des lors M. Vincent put faire a Marseille un
6tablissement fixe en faveur des pauvres formats
valides ou malades. Sans y travailler lui-meme, il
trouva moyen de rendre a ces malbeureux des services
personnels. Lorsqu'ils passaient enchainis devant la
porte de Saint-Lazare, il les faisait arreter pour leur
dire quelques mots d'dification, et leur donnait a
chacun une aum6ne de cinq sols. II continuait de
veiller sur eux a la porte de Saint-Bernard pendant le
s6jour provisoire qu'ils y faisaient. II leur servait
d'intermediaire avec leurs pauvres families. Souvent
aussi il soutenait et excitait le zele de ses missionnaires et les remerciait, avec un accent tout personnel
de gratitude, du bien qu'ils faisaient a ces pauvres
forcats, surtout dans le temps d'extraordinaires souffrances.

Vincent de Paul aurait-voulu 6tendre a l'univers.
entier le bienfait des missions. La France, l'Europe
mrme ne suffisaient pas &son zAle et a sa chariti, il
efit desire pouvoir envoyer ses enfants jusqu'en Chine,
et un moment il fut presque risolu qu'ils allaient
partir pour la Perse. Aussi accepta-t-il avec empressement l'offre que lui fit Mgr Bagni, nonce en.
France, d'envoyer deux missionnaires a i'le de Madagascar.
Plusieurs fois avant le dix-septibme siicle, les
Europ6ens avaient essay6 quelques 6tablissements de
commerce sur les c6tes de cette grande lie. Les
J6suites avaient m&me commence d'y jeter la semence:
de l'Evangile. Mais, colons .et missionnaires avaient
abandonn6 une plage qui ne se nommait plus que a le
cimetibre des Europ6ens n.
Cependant la Compagnie d'Orient se formait en
France et venait d'obtenir de Richelieu la concession de
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Madagascar. Une colonie, en effet, y fat envoyie. Mais
Pronis, son chef, protestant, d6bauche et dilapidatear,
gena la religion des colons catholiques, excita contre
lui la haine des Malgaches par ses debauches et ses
pillages, et s'attiral'animadversion de ses compatriotes
eux-mmes, par ses injustices et les d6sordres de son
administration. C'en 6tait fait de la colonie, quand la
Compagnie d'Orientainform6e de l'etat des choses,
songea a nommer un autre gouverneur et d6signa pour
ce poste an de ses actionnaires, le comte de Flacourt.
Elle pensa aussi aux int6rets religieux des colons et
voulut envoyer avec eux de bons pretres. C'est alors
que le nonce Bagni s'adressa A M. Vincent et en
obtint deux missionnaires.
II y avait alors A Richelieu un jeune pretre qui,
depuis son entree dans la Congrdgation, soupirait
aprbs les missions 6trang'res. C'6tait Charles Nacquart. M. Vincent jeta les yeux sur lui, et, en mars
1648, it lui 6crivit une longue et belle lettre, dans
laquelle il lui annoncait sa glorieuse vocation, lui
knumerait les vertus qu'il lui faudrait au milieu d'un
peuple dont le paganisme n'6tait temp&r6 que par
quelques vagues importations musulmanes on chr6tiennes, dont l'immoralit6 d6passait toute croyance.
Aprfs quoi il lui tracait son plan de voyage, la
conduite A tenir, tant envers les colons qu'envers les
idolItres, et finissait par se prosterner en esprit a ses
pieds, comme aux pieds d'un ap6tre. II lui destinait
pour compagnon Nicolas Gondr&e, alors simple sousdiacre qu'il se hata de faire ordonner pretre et dont
il lui faisait le plus bel bloge. A la r6ception de cette
lettre M. Nacquart r6pondit : PPuisque vous me tenez
lieu. de pare sur terre, j'irai comme un enfant perdu,
A 1'aveugle, pour d6couvrir si cette terre est de promission. n
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MM. Nacquart et Gondree se rencontrerent a Richelieu et hAterent leur depart. A la Rochelle, pendant
un mois, puis au Cap-Vert, sur les c6tes du S6negal,
au Cap de Bonne-Espbrance, partout ils pruluderent
A leur futur apostolat par la predication et les ceuvres
de charit6. Is parvinrent aussi a transformer le navire
en une sorte de couvent, ch les exercices de piet' se
faisaient avec une r6gularit6 toute religieuse.
Enfin, aprbs une navigation de six mois, on d6couvrit
Madagascar. Aussit6t M. Nacquart invita ses compagnons Ase pardonner mutuellement leurs offenses; pour
lui, il descendit des premiers sur la c6te et, fl6chissant
le genou, il s'offrit a Dieu et prit possession de cette
terre enison nom. Les deux missionnaires s'installent
dans une case de bois recouverte de feuilles et entour&e
d'une palissade de bambous. Des qu'ils ont reconnu
la situation, ils s'epouvantent A la vue de tant de
debauches, de pillages et d'incendies, dont leurs compatriotes se rendent coupables; leurs observations sont
repouss6es avec colre. Is out A souffrir toutes sortes
de vexations de la part des employes de la Compagnie,
qui ne tiennent aucun de leurs engagements. Ils
doivent vivre avec le peu d'argent qu'ils ont apport6
e' qu'ils partagent avec les pauvres ng'res. Cependant
i!s se sont mis A l'6tude de la langue du pays. Bient6t
ils peuvent se livrer au ministere de la predication.
Pendant que M. Gondree s'occupe des Franqais,
M. Nacquart parcourt les cases des Malgaches. Mais
les vexations continuent et leur ministere est entrav6.
M. Nacquart s'explique avec M. de -Fiacourt, il
demande le concours du gouverneur ou son propre
re.tour en France. II allait partir, lorsque Francais et
negres l'arretent en disant : a Quoi! bon Pere, tu .t'en
vas! Qui done nous fera prier Dieu ? - " Et cela,
raconte M. Nacquart, mit les fers aux pieds de ma vo-
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lont6 qui demeura prisonni&re de celle de Dieu, manifestee par la voix du peuple. D M. de Flacourt alors
ex6cuta ses promesses plus fiddlement.
En arrivant i Madagascar, les missionnaires n'avaient
trouv6 que cinq enfants malgaches baptis6s, mais bient6t la conversion de cinq protestants francais vint
augmenter la moisson. Puis les negres accoururent en
foule demandant instruction et bapt&me.
Cependant M. de Flacourt organisait la colonie et
visitail les Dians ou chefs du pays. M. Nacquart voulut faire de son c6t6 les visites apostoliques. II alla
trouver un Dian nommt
Ramach, autrefois baptist6
Goa, pour ramener aux pratiques du christianisme
cet homme retourn6e ses superstitions nationales. Le
chef fit de belles promesses qu'il 6luda toujours. Le
missionnaire profita du moins de ses bonnes dispositions pour jeter la semence du salut dans le coeur de
ses sujets. Il eut encore le bonheur de baptiser les
deux enfants d'un autre Dian, nomm6 Ramanore, bien
qu'il n'ait pas reussi convertir leur pere.
L'endurcissement des chefs, mille idees superstiticuses, sans parler des habitudes immorales retenaient
les adultes dans I'infidlit6. Ceux-ci neanmoins assistalent aux c6r6monies du culte chr6tien, c6lbr6es avec
toute la pompe possible, mais ils s'en tenaient, h6las!
a I'admiration. Malgri tout, comme ils se montraient
d6sireux d'etre instruits, M. Nacquart 6tait plein de
consolation et d'espirance. C'est alors que Dieu lui
menagea la plus cruelle des afflictions.
Au mois de juin 1649, M. de Flacourt voulut visiter
le Dian Ramach, en compagnie d'un missionnaire, et
il emmena M. Gondrie. Un jefine excessif, une chaleur extreme, la fatigue d'un voyage a pied, forcerent M. Gondr6e a s'aliter . Fanshere, atteint d'une
fievre dysenterique. Ramen6 an Fort-Dauphin, apres
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quelques jours de repos, la Aeivre devient plus violente
et accompagnCe de delire. Le premier usage qu'il it
de sa raison recouvr6e fat de demander les sacrements.
M. Nacquart les lui administra, priant Dieu de ne pas
le laisser lui-m&me orphelin et de ne pas rendre veave
la colonie. Quant au malade, il n'avait qu'une sollicitude, la conversion des hir6tiques et des infidles;
qu'un seul regret, de quitter ses pauvres et chers insalaires. Et sa fin approchant, il fit ses dernieres recommandations pour Vincent de Paul, son v6enr& PNre,
pour sa famille, et 16gua a son confrere, par deux fois,
la promesse de souffrances et de persecutions. M. Nacquart, songeant alors k sa prochaine solitude biea
longue peut-tre, lui demanda s'il aurait la force de
1'absoudre. Sondain le malade ltve son bras difaillant, se decouvre et donne a M. Nacquart sa derniere
absolution. Quelques heures aprs, il 6tait devant
Dieu.
M. Nacquartensevelit lui-meme le corps de l'ap6tre,
puis il c6lebra ses funirailles, la voix entrecoup 6 e de
sanglots. Les negres eux-mames, qui I'avaient pourtaut a peine connu, disaient en pleurant : a Avant lui
nous n'avious pas vu de semblables hommes, qui ne f usseat ni colkres, ni ficheux et qui nous parlassent avec
affection des choses du salut. o
Laiss6 seal a quatre mille lieues de son pays, aux
pzises avec dessouffrances et des fatigues qui devaient
jient6t le conduire a la mort, M. Nacquart commenca
par faire son testament et r6gler tout ce qui accompaguerait et suivrait son tr6pas ; apres quoi il demanda
a Notre-Seigneur la part de grices du d6funt, pour
faire seal l'ouvrage de deux, et se remit a l'ceuvre avec
resignation et courage. Son premier soin fut de composer, en la langue du pays, des instructions religieuses, qu'il pracha le premier avec une merveilleuse
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facilit6. Par lui-meme ou par autrui, il ne pexdait
aucune occasion d'annoncer le Christ. Quand les FranSais partaient pour une exp6dition, il prdparait d'abosd
leur ame, puis il faisait des plus intelligents autant

de missionnaires, qu'il chargeait d'annoncer la foi
aux infiddles, au moyen d'instructions qu'il leur donnait par 6crit. Car depuis la mort de M. Gondree,
charg6 pour sa part des Frantais, il ne pouvait plus
guire s'6loigner de la colonie, d'autant moins qu'eile
avait alors beaucoup. a souffrir des maladies. Cependant il faisait quelques excursions dans les terres,
mais pour quelques jours seulement. Suivant le con-

seil de M. Vincent, il faisait ses instructions au mayea
d'images. Mais il ne pouvait achever son oeuvre, parce qu'il devait toujours revenir au Fort-Dauphin. II
est vrai que les Malgaches l'y venaient visiter et se
faire instruire. La moisson croissait lentement, mais
elle croissait. Plus grandes 6taient ses esperances, tant
6taient nombreux les neophytes, qu'il diff&rait toujours de baptiser, jusqu'i leur mariage, seal espoir de
perseverance dans cette nation dissolue. HIveillait
seulement a ce qu'aucun de ceux-ci ne mourst sans
bapt6me. A ces biens il faut ajouter des protestants
convertis et de nombreux mariages rehabilites entre

Francais et negresses.
Les heureuses dispositions de ces peuples i recevoir l'Ivangile redoublaient la douleur du missionnaire que sa solitude rdduisait a l'impuissance. Alors
il 6crivit ;a M. Vincent pour lui demander des ouvriers.
M. Vincent avait lui-mime song6, sit6t qu'il eut appris
la mort de M. Gondr6e, a ne pas laisser M. Nacquart
seul, soumis & des fatigues auxquelles il ne pouvait
manquer de succomber bient6t. Dans ce dessein, ikrappela prts de lui Jacques Monnier et Toussaint Bourdaise. Mais les troubles du royaume, des rivalites de
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compagnies ne permirent pas a ceux-ci de se mettre
en mer avant le commencement de 1654, et c'est le
16 aoat seulement qu'ils arriverent au Fort-Dauphin.
II y avait plus de trois ans deji que M. Nacquart
etait mort, sans que dans ce long intervalle la nouvelle
en ffit venue en France. Aprbs les fatigues des fetes
de PAques et de l'Ascension, M. Nacquart s'etait senti
frappe, Ses dernitres dispositions faites, et ses dernieres recommandations adressees aux Francais, il
avait rendu son ame a Dieu. Au bout de trois ans, sa
m6moire 6tait encore vivante parmi les compatriotes et
les negres. Aussi tous recurent MM. Monnier et Bourdaise avec beaucoup d'honneur et de cordialitý. Les
negres baptises par les premiers missionnaires accoururent vers leurs successeurs, amenant avec eux une
multitude de compatriotes, venus de tous les points du
pays pour se faire instruire.
A peine arrives, les nouveaux ap6tres s'etaient mis
S1l'etude de la langue, et au bout de quelques mois

ils pouvaient catechiser les negres, en meme temps
qu'ils faisaient le service spirituel des Francais. Tout
allait au mieux, lorsqu'une revolution se fit dans le
gouvernement de la colonie. M. de Flacourt 6tait parti
pour la France et avait remis sa charge a M. Pronis.
Ce changement fut le signal de nouveaux desastres.
Une expedition contre les Malgaches fut funeste entre
toutes. M. Pronis avait amen6 M. Monnier avec lui. A
peine acclimate, ce missionnaire partit a la fin de
j.fvrier i655. Trois mois apres, arrivent de terribles
nouvelles. Tous les Francais, echapp6s aux sagaies
-des Malgaches, sont tombes malades; M. Monnier,
tres malade lui-meme, s'est traine longtemps sans
aucune nourriture, et il revient, port6 depuis six jours
par les negres, sur un brancard. M. Bourdaise se rend
en toute hite vers le camp francais. I1 se dirige vers
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la case de son confrere, ii le trouve agonisant, semblant n'attendre pour mourir que les derniers sacrements; a peine les a-t-il requs qu'il s'endort doucement
dans le Seigneur. L'expedition rentre dans la colonie
dads un etat lamentable et avec le cadavre de M. Morinier que M. Bourdaise depose a c6t6 de MM. Nacquart
et Gondree.
Seul, a son tour, M. Bourdaise reprit avec courage
son saint apostolat. Mais de nouvelles expeditions toujours malheureuses, d'autres changements de gouvernement, des executions aussi injustes que cruelles ruinaient de plus en plus la colonie et faisaient pr6sager
une prochaine catastrophe. Cependant le sol, d6vaste
par le pillage et devore par la s6cheresse, ne produisait plus rien. Les Francais 6taient extenuis, les nigres
mouraient de faim. Sans ressources lui-meme, M. Bourdaise va de porte en porte recueillir du riz, des 16gumes, et distribue chaque jour aux affam6s une pleine
chaudiere de soupe, comme on le faisait dans les
memes calamites a la porte de Saint-Lazare. Cette charit6 touche ces pauvres gens. Tous, chefs et vassaux, demandent le bapteme. < Oh! 6crivait alors
M. Bourdaise t M. Vincent, s'il y avait ici deux ou
trois pretres, dans un an tout ce grand pays serait
baptis6. n Vincent de Paul et le mar6chal de la Meilleray, qui 6tait a la tete d'une nouvelle compagnie,
n'oubliaient pas Madagascar, dont ils avaient pu apprendre, par M. de Flacourt, 1'6tat religieux. Quatre
navires 6taient en partance pour cette He dans le port
de la Rochelle. Trois missionnaires, Mathurin de Belville, Claude Dufour et Nicolas Prevost, y monterent
le 29 octobre 1655. La flottille avait a peine perdu de
vue les c6tes de France que M. de Belville mourut.
Aprbs un p6nible voyage de sept mois, les deux autres
arriverent au Fort-Dauphin. Grande fut la joie de
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M. Bourdaise a la vue de ses chers compagnons. On
etait a la veille de la F&te-Dieu, il voulut cil-brer la
messe avec une pompe inconnue, jusque-la, a Madagascar. Cette joie fut de courte durke. Bient6t la mort
enlevait MM. Dufour et Pr6vost. M. Bourdaise fit
part de cette double perte et de sa douleur a Vincent
de Paul. Pour y m&ler quelque consolation, il y racontait ensuite ses travaux et ses succes. II avait transporte sa case entre les negres et les Francais pour 6tre
plus a la portte des uns et des autres. II avait aussi
fait construire une iglise plus vaste, pour contenir les
nombreux neophytes, et une grande case pour les
catichismes, et une autre pour servir d'h6pital, en attendant les Filles de la Chariti qu'il esp&rait voir un jour
le remplacer auprbs des malades. Comptant sur de nouveaux missionnaires, il avait commence un siminaire
avec cinq jeanes enfants, qui pourraient un jour devenir de bons pratres, capables de convertir leurs compatriotes. II 6tait accablI par le nombre de personnes
qui venaient apprendre a prier; il les r6unissait a

l'6glise, et ces voix discordantes d'hommes, de femmes,
d'enfants, unis dans la foi en un meme Dien, formaient
a ses oreilles le plus doux concert. Les baptemes, les
mariages se multipliaient.

En somme, 'oeuvre de Dieu se faisait, mais il fallait
des ouvriers; aussi M. Bourdaise ne cessait de r6pkter
ýiM. Vincent la parole du prophite : ( Envoyez ceux
que vous devez envoyer. , Plein de confiance en Dieu,
alors meme qu'il 6tait le plus eprouvi, M. Vincent ne
se laissait dicourager, ni par la mort de ses enfants,
ni par les remontrances de ses amis, qui lui disaient
de renoncer a une entreprise que le ciel semblait condamner. II parlait aux siens avec une resolution encore
plus 6nergique pour les porter 4 r6clamer les postes
glorieux que la mort venait d'ouvrir. A cette sainte
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provocation, pritres et frires se levbenat, se diclarant
pr&ts A partir. M- Vincent choisit deux preties,
MM. Boussordec et Herbron et le frere Cbristophe.
Ils s'embarquereat i Nantes, le 3o octobre 1656. A

peine le vaisseau qui les portait sortait-il de la Loire
qu'une tempete l'y repoussa, et les missionnaires
n'.chapperent au naufrage et a la mort que par une
merveilleuse protection de la Providence. Ils revincent
i Paris et M. Vincent pr6para un nouveau d6part.
Cependant le marechal de la Meilleray et I'ancienne
Compagnie 6taient en luttes et en proces. Apres bien
des hesitations, M. Vincent se decida pour le marechal
et lui envoya quatre pretres avec le frkre Christophe
et un jeune negre malgache qu'on avait l6ev6 a SaintLazare.
Partis de Nantes, le x3 mars 1658, les missionnaires n'6chapperent a une nouvelle tempete que pour
tomber entre les mains des Espagnols, alors en guerre
avec la France. L'annee suivante, M. Vincent, toujours ferme et constant, tenta une troisieme fois 1'entreprise. Le I" dicembre 1659, MM. Feydin, d'Averoult et des Fontaines partirent de Paris pour se rendre
a La Rochelle, pendant que M. Estienne et le frbre
Passe s'y dirigeaient par mer, avec les bagages. Troisieme tempete. Le bruit da naufrage et de la perte de
tous les passagers se r6pandit bient6t et arriva

&

Paris. Mais M. Vincent apprit plus tard que ses deux
enfants avaient &tAsauvis. Ils purent rejoindre leurs
confreres a La Rochelle et ils s'embarquerent pour
Madagascar, le 25 janvier 166o. Us emporterent une
belle lettre, adress6e par M. Vincent a M. Bourdaise,
dans laquelle le venerable Sup6rieur g6n-ral pleurait
sur la mort de ses compagnons, le filicitait de ses travaux, lui donnait ses conseils, et surtout exprimait la
crainte qu'il n'eft dbja suivi ses frbres a la mort. u Je
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mourrais content, disait-il en terminant, si je savais
que vous vivez et quel nombre d'enfants et d'adultes
vous avez baptises; mais si je ne le puis apprendre en
ce monde, j'espere le voir bient6t devant Dies. ) Cette
lettre ne devait pas arriver i son adresse; le destinataire 6tait mort depuis le 25 juin 1657; et quand
M. Vincent quitta cette terre, il y avait dkjatrois ans
que M. Bourdaise n'rtait plus.

CHAPITRE IV

Itat du clerg6 et de
Nl'ducation ecclesiastique avant saint Vincent de Paul. Exercices des Ordinands. - Conferences ecclisiastiques.

(Euvre de la Reformation du clergC. -

-

Retraites spirituelles. -

Seminaires.

Dans ses nombreuses missions, Vincent de Paul
avait bient6t compris la nicessiti d'une r6forme plus
nicessaire que la r6forme des peuples. En etudiant
les causes de l'ignorance et de la corruption des troupeaux, il reconnut aussit6t qu'il fallait les rapporter
a l'ignorance et a la corruption mime des pasteurs.
C'etait done a la tete qu'il fallait porter remede. Et
en effet, lui et ses prktres, dans leurs missions, r6unissaient autant que possible lesecclesiastiques et,dans des
conferences sur les devoirs de leur 6tat, ils tichaient
de les rendre dignes de leur vocation et capables de
garder et d'achever I'oeuvre de la conversion de leurs
peuples; suivant un mot de Vincent, ils cherchaient i
laisser une garnison h la garde de leurs conquetes.
Mais le saint dut reconnaitre bient6t qu'il itait fort
difficile, sinon impossible, de ramener A la science et
A la pratique de leurs devoirs les pretres vieillis dans
les fonctions sacr6es et qu'il n'y avait de salut pour

-

651 -

1'fglise et les peuples que dans la formation d'un

sacerdoce nouveau.l
Cependant, en 1563, le concile de Trente avait rendu
un d6cret m6morable, principe d'une r6formation
feconde; la fondatioil des s6minaires est decid6e a
Rome, grace a la puissante intervention des Peres du
concile et surtout de Charles Borrom6e, pres de Pie IV,
son oncle. Bient6t, sous l'influence de Pie V, ces etablissements se fondent et se multiplient dans tout le
monde catholique, en Italie surtout, grace au zele de
saint Philippe de Neri a Rome et de saint Charles
Borromee A Milan. En France, quelques prelats commencent, quelques conciles provinciaux portent des
d6crets; malgr6 cela, l'6ducation eccl6siastique progresse difficilement et est encore n6glig6e dans beaucoup de dioceses,
Sans maisons communes, sans exercices reguliers,
sans 6tudes specialement appropriees a leur vocation,
les aspirants au sacerdoce etaient souvent abandonnes
a eux-m6mes. Il existait bien de grandes 6coles oii la
thdologie 6tait enseignee avec science et 6clat, mais
la morale appliquee, I'administration des sacrements,
les c6ermonies, les autres fonctions sacerdotales
6taient n6gligees dans l'enseignement. De plus, les
jeunes theologiens vivaient souvent dans le monde,
chacun selon son gre, sans regle, sans surveillance,
sans aucun des secours qu'offre la vie de communaut6.
Alors ni examens, ni retraites d'ordination, ni conf6rences, ni aucun de ces moyens puissants, employes
depuis avec tant de succes pour former de dignes
ministres du sanctuaire. Aussi trop peu de pr&tres se
distinguaient-ils par un zele plus ardent ou par une
vertu plus eclatante. Quelques hommes reguliers et
edifiants sans doute; mais beaucoup sans instruction
compktente, sans habitudes de piete, sans ext6rieur,
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sans costume ecd6siastique, n'taient que d'honn&es
gens, partageant les moeurs du monde et incapables
d'inspirer respect et religion aux peuples.
Une reforme 6tait done necessaire. Qui allait en
prendre l'initiative? L'Oratoire-y sembla d'abord destine, mais ii s'absorba dans la conduite des colleges;
il lui reste cependant la gloire d'avoir forms les premiers et les plus c6•ebres instituteurs du clerg6 :
Eudes, Vincent de Paul, Bourdoise, Olier. Tel est
l'honneur de l'Oratoire et particulibrement du P. de
Condren, son second general.
,En 1612, Bourdoise, simple 6lve da college de

Reims, avait debute par la fondation d'une petite
societ Aqui il imposa la vie commune et la culture des
vertus eccldsiastiques. Transportee a Paris, pres de

l'glise Saint-Nicolas-du-Chardonnet, cette soci6td,
sons le nom de ckricature, prit une forme plus stable
et devint s6minaire diocesain. Des lors elle eut deux
buts : la pr6paration des jeunes clercs et le maintien
des pr&tres dans la grice de leur vocation par la vie
commune. Un grand nombre d'6veques s'adresserent
a Bourdoise pour l'organisation de leurs s6minaires
et M. Vincent professait la plus grande estime pour
ce pretre et sa communaut6. Cependant, en 162o, riena
n'6tait encore solidement ni universellement ktabli
pour la preparation et la reforme du clerge. II en fut
ainsi pendant une vingtaine d'annees. On en vint mime
jusqu'a regarder les siminaires comme impossibles, h
cause de linutilit6 des nombreuses exp6riences qui
avaient 6t6 tentees; bient6t ils degd&ndrrent en collUges, d'ah il ne sortait presque pas de pr&tres. Pour
trouver des 6tablissements d'6ducation rigoureusement
eccl6siastique, une distinction bien.6tablie entre les
colleges et les s6minaires, entre les petits et lesgrands saminaires, i faut arriver &M. Olier et a saint
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Vincent de Paul. En attendant, ce qu'on exigeait des
pr6lats les plus z616s pour la formation de leurs clercs,
des clercs les plus pieux eux-memes pour leur pr6paration aux saints ordres, c'itait la retraite de dix jours,
dite des Ordinands, dont nous allons raconter la naissance.
Nous sommes en 1628. Depuis sa nomination a
l'6vech6 de Beauvais, A. Potier, grand aum6nier et
ministre de la reine Anne d'Autriche, gemissait sur
les maux de son diocese. II en conferait soit avec
Bourdoise qu'il aimait a voir &Paris, soit surtout avec
Vincent, qui, par lui-meme ou par les siens, avait
6vangelis6 un grand nombre des campagnes du diocese de Beauvais. Les missions, il est vrai, avaient
renouvel6 les peuples, mais rien n'avait W6tfait pour
le clerg6. Tel 6tait l'objet de toutes les conversations
du digne ey&que avec M. Vincent, soit & Paris, soit &
Beauvais, oh il l'invitait souvent a revenir. Un jour
que Mgr Potier pressait plus vivement le saint pretre
de lui indiquer ce qu'il conviendrait de faire : a Monseigneur, r6pondit Vincent, c'est dans les aspirants
au sacerdoce, et non dans ceux qui en sont dejk
revetus, qu'il faut chercher le principe de la r6novation du clerg 6 . N'admettez aux ordres que ceux
-en qui vous verrez la science requise et toutes les
marques d'une veritable vocation, et ceux-la memes,
preparez-les le plus longtemps possible, pour les
Tendre de plus en plus capables des fonctions du
saint ministire. k
L'6v6que gouta cette idee. Mais comment 1'exdcuter?
Au mois de juillet de cette annie 1628, Potier et le
saint voyageaient dans le m6me carrosse, et la conversation prit son cours ordinaire. Tout & coup, les
yeux de I'6vaque se fermerent et il parut tomb6 dans
an profond sommeil. Mais bient6t se relevant : a Je
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ne dors pas, dit-il, je viens de rflichir serieusement

au meilleur moyen de preparer les jeunes ecclisiastiques aux saints ordres. Pour le moment, je ne puis
rien faire de mieux que de les recevoir chez moi, de
les y retenir quelques jours et de les faire instruire

pendant ce temps, an mofen de conferences r6glses,
des choses qu'ils doivent savoir et des vertus qu'ils
doivent pratiquer. - Oh! Monseigneur, interrompit
Vincent, voili une pensbe qui est de Dieu! - Eh bien!
repondit 1'6vique, A vous de m'aider h 1'ex6cuter. Moi
je vais tout preparer; vous, mettez par 6crit I'ordre des
exercices a suivre pendant cette retraite, et le projet
des matiires qu'il convient d'y traiter. Puis, rendezvous a Beauvais quinze ou vingt jours avant 1'ordination prochaine. , Au mois de septembre suivant,
Vincent 6tait a. Beauvais avec Duchesne et Messier,
de la Facult, de Paris. Apres avoir examin6 les Ordinands, 1'eveque fit lui-m6me l'ouverture des exercices,
et les docteurs commencerent leurs entretiens qu'ils
poursuivirent jusqu'au jour de l'ordination.
Entretiens et exercices, tout se fit suivant I'ordre et
le programme trac6s par Vincent; la retraite de Beauvais servit de module rtoutes les retraites d'ordinations
qui se firent dans la suite. Vincent s'etait reserve
l'explication du D6calogue. II s'en acquitta avec tant
de nettet6, de force et d'onction que presque tons les
Ordinands voulurentlui faire leur confession g6nerale.
Duchesne lui-meme, qui se reposait de ses propres
entretiens au pied de la chaire du saint pr&tre, fut
touch6 comme les autres et fit a Vincent une confession de toute sa vie.
Telle fut la premiere retraite des Ordinands. Environ deux ans apres, P1veque o de Beauvais 6tant
venu & Paris, s'entretint avec I'archev.que Mgr de
Gondi des grands fruits que ces exercices commen-
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caient a produire dans son diocese et de l'importance
ou plut6t de la necessite de les 6tendre a toute
1'Eglise de France, en commenqant par la capitale.
Touchi de ces raisons, press6 d'ailleurs par Bourdoise, I'archeveque ordonne, par un mandement du
21 fevrier 163I, que tous les aspirants aux ordres dans
son diocese sont tenus de s'y preparer par une
retraite de dix jpurs. M. Vincent fut prie de se charger de l'oeuvre et de recevoir les Ordinands au college
des Bons-Enfants qu'il habitait encore. Il refusa
d'abord, disant que ces exercices n'6taient pas de
l'institut des missionnaires. I1 se rendit enfin et ouvrit
son college aux Ordinands. En effet, ce college
d'abord, et bient6t Saint-Lazare, fut fixe pour lieu de
r6union par les ordonnances de l'archev&que de Paris.
La premiere retraite eut lieu le Careme suivant, et
d6sormais elle fut suivie de cinq on six autres chaque
annee. C'6tait un lourd surcroit de travail et de
d6penses pour la Congregation naissante; et cependant, a partir de l'ann6e i638, la charge s'aggrava
encore. Tout le monde 6tait 6difie du changement que
ces exercices operaient dans les eccl6siastiques des
paroisses, qu'on distingua, a leur avantage, des clercs
6trangers au diocese de Paris, qui n'avaient pas recu la
meme formation. Quelques dames pieuses proposerent
alors a M. Vincent d'admettre aux exercices tous les
Ordinands, quel que fft leur diocese, et elles s'offrirent a l'aider de leurs aum6nes: Bient6t tout le poids
dela d6pense retomba sur Saint-Lazare, poids de plus
en plus lourd par l'accroissement successif du nombre
des Ordinands, d6passant quelquefois lacentaine, qui,
cinq fois par ann6e et onze jours a chaque ordination,
6taient log6s, nourris, entretenus de tout, aux frais
de la seule Compagnie. Qu'on calcule cette d6pense
et qu'on juge -de la surcharge qu'elle imposait a
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M. Vincent, particulibrement pendant les ann6es de
trouble et de disette, oit il avait dbji tant de peine a
faire vivre les siens. Ce fut en vain que des personnes
consid6rables I'engagbrent a renoncer, an moins
momentanement, a cette ontreuse charit6. Dans son
m6pris pour les biens de la terre, surtout lorsque la
gloire de Dien et le salnt des ames s'y trouvaient
engag6s, il n'y voulut jamais consentir.
Voici l'ordre qu'il prescrivit pour le meilleur emploi
de ces jours pr&cieux : A leur arrivee, les ordinands
4taient requs a la.porte par ses enfants qui les attendaient, comme des domestiques attendent leurs maitres, et qui, sous la conduite d'un directeur, leur
rendaient, alors et dans la suite, toutes sortes de
services. On leur faisait deux entretiens par jour, l'un
sur les principaux chefs de la thoologie morale,
I'autre sur les vertus et les fonctions des saints ordres.
Mais comme il etait impossible de traiter en dix jours,
avec les d6veloppements convenables, des matieres si
&tendues, on s'attachait a en donner an moins un precis qui rappelit aux savants ce qu'ils avaient plus longuement Atudik, et servit aux ignorants de premiere
teinture, et aussi de programme pour des etudes post6rieures. Puis, afin.d'inculquer plus profond6ment la
science comp6tente, tons lesjours apres chaque entretien, on distribuait les ordinands par petites academies, compos6es de douze a quinze personnes, et
pr6sid6es par un pratre de ]a Mission; celui-ci interrogeait, faisait r6p6ter la conference et rdpondait aux
difficultis.
Pour joindre Ia pratique i la th6orie, chaque jour
encore, on exercait les ordinands a l'oraison et a
l'office divin, aux c6r6monies et aux fonctions de
leurs ordres. Cependant on ne leur imposait pas,
meme pendant cette retraite, un r6giine trop austere.
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Nourriture, sommeil, r6criation, tout leur 6tait
accord6 en proportion convenable. En un mot, on les
soumettait au plan de vie qu'ils devaient et pouvaient
ais6ment suivre dans le monde.
Vincent 6tait l'ame de ces exercices. Dans les jours
qui precbdaient chaque ordination, il redoublait de
zile et de sainte loquence pour disposer les siens k
l'oeuvre dont ils allaient etre'les instruments.
Il s'appliquait d'abord k leur en faire comprendre
l'importance par la grandeur de l'etat ecclisiastique,
la n6cessite par l'action salutaire qu'exerce le sacerdoce quand il est fidele h sa vocation. II les faisait
ensuite entrer dans des sentiments de gratitude et
d'humilite a la vue du peu de proportion qu'il y avait
d'eux, pauvres gens, A un emploi si saint, si eminent
et si cileste, et de la preference que Dieu avait accord6e en cela a la ch6tive, pauvre et miserable compaguie de la Mission, la derniere de toutes, sur tant de
communaut6s plus saintes et plus savantes. Ainsi
Vincent se complaisait toujours dans sa bassesse, s'y
enfongait avec bonbeur et s'efforcait d'inspirer aux
siens le meme sentiment; mais loin d'y trouver le
d6couragement, il y puisait une conflance sans borne
en ua Dieu qui emploie toujours de faibles instruments
pour les plus grands desseins : t Au nom de NotreSeigaeur, Messieurs et mes frbres, disait-il, donnonsnous a lui pour y contribuer tous par nos services,
par de bons exemples, par prieres et par mortification. )
Ces derniers mots 6taient comme le resume des
moyens qu'il aimait i conseiller pour assurer le succes
de I'euvre : avant tout, la priere. C'est pourquoi, a
1'6poque des ordinations, M. Vincent demandait a tous,
aux siens, aux communaut6s religieuses, aux dames de
la CharitY, d'offrir I Dieu,& l'effet d'obtenir de bons
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pretres, leurs communions, leurs oraisons et toutes
leurs bonnes ceuvres. A la pribre, il recommandait de
joindre l'humilite, l'arme du missionnaire, disait-il;
qui vide le coeur de soi-m&me pour que Dieu le remplisse; I'humilite pleine de respect pour les ordinands, divou6e et serviable. Lui-meme donnait
l'exemple et ne craignait pas de s'abaisser i rendre les
plus humbles services. C'etait sur la predication du
bon exemple, de toutes la plus eloquente et la plus
efficace, qu'il comptait surtout pour le succis des
exercices. II voulait que tout le monde A Saint-Lazare
fit un module du respect des choses de Dieu. La pr6cipitation, les g6nuflexions tronqu6es, les moindres
negligences au saint Autel, dans les ceremonies, i
I'office divin, etaient un supplice a son grand esprit
de religion et un effroi & son ame toujours tremblante
devant la possibilite d'un scandale.
C'etait lU non seulement ardent amour de la vertu,
mais sagesse profonde et experience consomm6e. En
effet, parmi les eccl6siastiques qui venaient a SaintLazare, se trouvaient des hommes d'un talent eminent
et d'une science fort itendue sur qui le spectacle du
bien devait produire plus d'effet que le langage le
plus l6ev6 du savoir et de l'6loquence.
Simplicit6 dans l'exposition et la parole, pureti
dans l'intention, voila ce que M. Vincent recommandait aux pr6dicateurs des retraites d'ordinands, et en
ces deux mots se resumait sa rh6torique : a La simplicite 6difle les ordinands, disait-il; ils s'en louent et

ne viennent chercher ici que cela. Les verit6s qu'onleur enseigne sont bien revues sous cet habit; elles
ont plus d'efficace avec cet ornement naturel. Mais
pour cela, il faut s'oublier soi-m6me, s'elever & Dieu
et lui demander son inspiration. » Ces rggles de pr-.
dication, Vincent les donnait non seulement aux siens,
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mais aux predicateurs itrangers qu'il appelait a son
aide, a l'6poque des ordinations.
II les choisissait de pr6ference parmi ceux qui,
ayant fait eux-mames ces exercices, etaient d6ji au
courant de la m6thode a suivre. II leur demandait,
avant tout, foi, zele et charit6; mais il 6tait heureux
de trouver chez eux la vertu rehauss6e par le talent
et la science. Elle serait bien brillante la liste des
predicateurs de retraite qui se succ6edrent pendant
trente ans :aux Bons-Enfants ou a Saint-Lazare; il y
avait des docteurs illustres de la maison de Sorbonne
et des prelats des plus distingu6s du royaume. Mais,
docteurs ou eveques, tous devaient se conformer &la
maniere simple du pieux fondateur 'et suivre les
memoires et programmes qu'il leur mettait entre les
mains; et s'ils s'en ecartaient, il les y ramenait avec
une humilit6 pleine de courage et de force. De tous
les ordinands qui soient passes a Saint-Lazare pour y
r-venir ensuite comme predicateurs et communiquer a
d'autres le don qu'ils avaient requ, le plus illustre est,
sans contredit, Bossuet.
Dans le car&me de 1652, iI yfit sa retraite de preparation au sacerdoce, et les deux plus grands hommes
du siecle, i'un par le g6nie, I'autre par la charit6, se
comprirent aussit6t et formerent entre eux une liaison
que la mort m&me ne put dissoudre. Sept annees
s'6coulkrent. Devenu pr&tre et archidiacre de Metz,
Bossuet se trouvait en 1659 a Paris; Vincent de Paul
I'invita a faire les conferences pour 1'ordination de
PAques. Bossuet, toujours si reconnaissant, saisit cette
occasion d'acquitter la dette de son sacerdoce, et il le
fit avec tout son zele et son g6nie.
Avec l'impulsion et la conduite de Vincent de Paul,
avec un si bel ordre et de si pieuses leqons, avec de
tels exemples et de. tels pr6dicateurs, on peut juger
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du succes de ces exercices des ordinands, et des incalculables services qu'ils rendirent a l'Eglise de France.
Ici les t6moignages abondent. Et d'abord le timoignage de Vincent lui-meme, dont l'humilite a dui se
taire cette fois pour laisser parler, dans ses lettres,
sa joie et sa reconnaissance; ensuite les rapports qui
lui vinrent de toutes les provinces oh il avait envoyi
quelques-uns de ses pr&tres. Dans certains dioceses,
il y eut d'abord de 1'opposition de la part des ordinands contre les exercices auxquels on voulait les
soumettre. Les uns ne voulurent pas y entrer ;
d'auties, contraints d'y prendre part, formzrent au
moins la fatale resolution ou de se refuser a la confession ginerale on de ne la point faire aux missionnaires. Mais apres avoir entendu les entretiens, ils se
disputerent bient6t la faveur d'etre admis aux
retraites et, d6sarm6s, gagn6s par la grice, touches et
souvent fondant en larmes,' c'etait pr6cis6ment aux
pieds des fils de Vincent de Paul qu'ils allaient
deposer le lourd fardeau des fautes de leur vieAlors, c'6tait une edification qui se r6pandait avec les
ordinands, dans les villes et dans les campagnes;
c'6taient des actions de grices a M. Vincent, des
louanges faites sur ses pretres, des demandes incessantes de nouveaux'ouvriers, auxquelles, a son grand
regret, il ne pouvait pas toujours satisfaire. Car il y
avait une sainte emulation, entre les prelats du.
royaume, i se procurer des missionnaires pour donner
aux ordinands les pr&cieux exercices. Convaincus de
leur importance, mais n'ayant personne pour les
donner, quelques-uns se resolurent a attendre; d'autres, en plus grand nombre, se firent instruire par
Vincent de Paul de l'ordre h suivre dans ces sortes
de-retraites; ils lui demandirent des memoires et des
canevas d'entretiens, et en se conformant a ses instruc-
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tions, ils produisirent eux-m&mes des fruits merveilleux.
En reunissant autour de hli, dans ses missions, les
pr8tres d'un canton pour les entretenir de Dieu et de
leurs devoirs, Vincent avait comme 6bauchi les conf&rences eccl6siastiques; mais il ne pouvait y avoir en

cela rien de r6gl ni de durable. Les exercices des
ordinands furent un pas de plus dans la r6forme du
clergL. On y travaillait sur des ames neuves, qu'il
4tait facile de plier au bien. Mais rendues au monde,
A la dissipation, aux p6rils du ministare, qu'allaientelles devenir ? Vincent s'en inqui6tait tous les jours
devant Dieu. II g6missait, il priait et cherchait les
moyens de maintenir les jeunes ordinands dans leurs
r6solutions.
Plusieurs projets s'itaient prisent6s k son esprit,
mais dansson humilit6 et sa d6fiance de lui-meme, il
les avait tous rejet6s, attendant qu'une circonstance
lui r6vilt la volont6 de Dieu. II en 6tait Ul, lorsqu'un
des jeunes ecclisiastiques qui avaient pris part aux
retraites des ordinands vint lui proposer de recevoir i
Saint-Lazare, dans des r6unions p&riodiques, tous ceux
qui voudraient entretenir en eux la grice de I'ordination, et d'organiser pour eux des conferences sur les
vertus et les fonctions de 1'6tat eccl6siastique.
C'6tait l'impulsion ext6rieure, le mot d'en haut
qu'attendait Vincent. Dieu venait de lui parler par la
bouche de ce jeune homme : u Cette pensee est du
ciel, lui r6pondit-il; cependant, r6flechissons davantage et prions. ,) Et il le congidia. En effet, pendant
quinze jours encore, il r6fl4chit et consulta Dieu. II
crut de plus en plus reconnattre qu'il y allait de sa
gloire et du bien de son Eglise.
Pour achever de se rassurer contre toute suggestion
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personnelle et humaine, il soumit le projet a I'archeveque de Paris qui l'approuva.
Restait a former le noyau de i'association nouvelle
et 5 en bien choisir les membres. Ici encore Vincent
agit avec une prudence admirable. Parmi ses jeunes
disciples, il en 6tait plusieurs qui continuaient de
s'adresser a lui, et le priaient de les appliquer, suivant
leurs aptitudes, aux diyerses fonctions de leur itat.
De ceux-ci il prit quelques-uns pour faire donner une
mission aux nombreux ouvriers occup6s alors a bitir
1'6glise de la Visitation. A la vue de leur zele, de
leur habilet6 et de leur concorde,. il ne douta plus
qu'il n'eft trouv6 en eux les 1eements de son ceuvre.
Aprbs les avoir sond6s un i un et en secret, il leur
proposa a tous publiquement, le i juin 1633, de les
r6unir de temps en temps en conferences spirituelles.
Tous s'en remirent a sa conduite, et la premiere
assemblee se tint a Saint-Lazare. Vincent leur y expliqua plus express6ment sa pense, qui etait de les
entretenir par lU dans leur resolution, de conserver et
d'augmenter la grace qu'ils avaient revue par l'imposition des mains. Non toutefois qu'il songeit a les
retirer du monde, ni meme a les r6unir en communaut6, il voulait seulement les assujettir B .un certain
riglement de vie, aux memes exercices de vertu, et a des
entretiens sur la saintete et les devoirs de leur vocation. Dans les sentiments de laplus filiale soumission,
tous prirent I'engagement de se soumettre en tout a la
conduite du saint pratre.
La seconde assemblee se tint le g juillet 1633; on
y regla l'ordre qui se devait observer desormais et on
y 6lut les officiers qui presideraient aux conferences,
a savoir : un directeur, un prefet, deux assistants et
un secr6taire. Le Sup6rieur general de Ia Mission
etait nomm6 directeur A perp6tuit6, avec droit de se
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substituer un pretre de sa congregation pour presider
en son absence. Le prefet avait la haute inspection
sur tous les membres. Les assistants formaient son
conseil et le suppleaient. Le secr6taire 6crivait toutes
les resolutions prises aux assemblies. On arreta encore
que fes conferences se tiendraient tous les mardis,
d'oi elles prirent leur nom. Le lieu de reunion 6tait

Saint-Lazare, depuis Paques jusqu'd la Toussaint, et
pendant I'autre partie de l'annee, le college des BonsEnfants, oi du reste se forma plus tard une seconde
conference, dite des Jeudis, en faveur des aum6niers
de 1'H6tel-Dieu et des jeunes thhologiens de l'Universiti.
Vincent avait redig6 un reglement oi ii fixait : i' le
but de la Compagnie qui etait d'honorer la vie de

Notre-Seigneur, son Sacerdoce 6ternel, sa Sainte
Famille et sqn amour envers les pauvres : 2" son personnel compose d'eccl6siastiques s6culiers et promus
aux ordres, et son recrutement par 1'initiative des
postula'nts et sur le rapport favorable des officiers et
de toute l'assembl6e; 3" les vertus et l'emploi du
temps de chacun de ses membres; 4° l'objet et l'ordre
des conferences. I1y avait deux sortes d'assemblees,
la grande et la petite. Dans la premiere, generale,
obligatoire et hebdomadaire, on ne traitait communement que de trois sortes de sujets :Vertus generales
du chr6tien, devoirs propres aux ecclesiastiques,
charges ou dignitis de 1'Iglise. Les sujets exceptionnels 6taient : soit une mission que la Compagnie
allait entreprendre, et sur laquelle on avait besoin de
se concerter, soit un cas de conscience cifficile sur
lequel un membre demandait I'avis de ses confreres.
Chaque seance durait une heure et demie ou deux
heures. Vers la fin, le directeur resumait la discussion et concluait par queiques paroles simples et

afectives. La petite assemblee, compose ordinairement des seals

offciers,

&taitmensuelle.

On s'y

occupait soit du bien gaenral de la Compagnie, soit
de 1'l1ection d'oficiers nouveaux; mais elections et
resolutions etaient ensuite propos6es a l'approbation
de la prochaine assemblee gendrale.
Cet ordre fut applique, des le 16 jaillet 1633, jour
de la premiere conference. Vincent en avait donn• le
su 2et qui etait de l'esprit eccl6siastique. La discussion
fut solide, la parole simple. C'itait une loi qu'avait
port6e Vincent, comprenant bien que surtout dans une
pareille assemblee, 1'affectation d'une eloquence Ctudi6e et profane htoufferait tout fruit dans son germe.
A cette theorie qui cut bient6t force de loi dans la
conference, le serviteur de Dieu joignait I'autorit6 de
son exemple. Quand il devait parler, quel que fit
l'auditoire, il demandait a 1'oraison toute science et
toute lumiere. II s'inspirait de 1'Ecriture dont il faisait
un emploi merveilleux. II excellait surtout faire intervenir en toute occasion les exemples et les paroles de
Notre-Seigneur J6sus-Christ qu'il rapportait a son sujet
avec un H-propos admirable. Tous les auditeurs 6taient
cbarm6s; plusieurs ne venaient que pour l'entendre, et
ils s'en retournaient contristbs, si samodestie lui avait
interdit Ia parole. C'est pourquoi lorsque par humilith
et par respect, il d&ferait aux prilats la conclusion de
1'entretien, ils s'y refusaient pour ne point perdre le
bonheurde l'entendre.
Les plus c6lbres d'entre les premiers qui entrerent
dans la conf6rence, sont : Olier, le fondateur de
Saint-Sulpice; l'abbi de Coulange, oncle de Mme de
Sevigni, Abelly, Pavilion, Perrochel, Godeau, Fouquet
et Vialart, les futurs 6veques de Rodez, d'Alet, de
Boulogne, de Vence, de Bayonne, de Chilons, et pardessus tout Bossuet, qui, dans son extrmime vieillesse,
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s'applaudissait encore % d'avoir eu le bien, dans les
sept dernieres annees de la vie de M. Vincent, d'etre
admis dans la Compagnie des eccl6siastiques qui
s'assemblaient pour la conference spirituelle des Mardis w.
Du reste, si nous avions le bonheur de poss6der la
liste de pcrs des trois cents ecclesiastiques qui furent
admis aux conf6rences de Saint-Lazare, du vivant de
Vincent de Paul, nous y trouverions tout ce que
IEglise de France a renferm6 de plus eminent, pendant trente ann6es, par la naissance, le talent, la
doctrine et la vertu. Le bruit en vint aux oreilles de
Richelieu qui manda Vincent, se fit rendre compte de
son assemblee, lui demanda la liste des membres, avec
la designation de ceux qu'il jugeait plus propres a
l'rpiscopat. En effet, il en promut plusieurs aux pr&latures et le pieux Louis XIII voulut avoir des sujets
form6s par.le saint pr&tre, pour laplupart des dignit6s
eccl6siastiques. Vincent sepreta A ce projet si avantageux a l'Eglise, avec sa prudence et sa discretion
accoutumbes, et ii sut engager an secret le roi et ses
ministres. II comprenait et il fit comprendre qu'autrement il serait assi6g6 de sollicitations importunes et
ambitieuses, qu'oni ffluerait L Saint-Lazare, moins
pour assurer sa vocation que sa fortune, ce qui serait
corrompre et tarir la source de la saintet6 dans le haut
clerge. De part et d'autre, le secret fut inviolablement
garde. Du sein de la conference des Mardis, sortirent,
pendant la seule vie de Vincent de Paul, de pieux et
illustres fondateurs de communaut6s, vingt-trois
6v&ques ou archeveques, et une multitude d'autres
dignitaires eccl6siastiques, qui tous r6pandirent, dans
le clerg6 et parmi les peuples, 'esprit de Vincent,
c'est-A-dire I'esprit de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
D'ailleurs Vincent mettait 5 contribution leur z-le
*
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et lui donnait un emploi plus actif. Toujours surcharge d'oeuvres et de projets charitables, il avait en
eux, en dehors de I'arm6e reguli.re de sa Congregation, une sorte de corps de reserve et il les envoyait
tant6t seuls, tant6t dans la compagnie et sous la conduite de quelqu'un de ses missionnaires, partout oui le
service de Dieu et du prochain reclamait. de bons serviteurs. D'eux-mames ils se portaient a toutes les
bonnes oeuvres, a Paris ou dans les provinces, au
profit des peuples ou des pasteurs. Ils se firent surtout
honneur par leurs missions.
Paris et tous ses h6pitaux, notamment les QuinzeVingts et I'H6tel-Dieu, 6prouverent les effets de leur
zAle et de leur charitk; mais leurs missions les plus
illustres furent sans contredit celles du faubourg
Saint-Germain et de Metz. On peut dire que ce faubourg ntait alors comme le rendez-vous de l'h&resie,
de I'ath6isme et du libertinage. Effrayee de tant
d'horreurs, la duchesse d'Aiguillon vint trouver
M. Vincent et le pria de donner une mission dans ce
faubourg, mais ce serviteur de Dieu ne le pouvait par
lui-meme, s'6tant interdit les villes 6piscopales. II
communiqua son.projet k la Conf&rence. Apres bien
des h6sitations, les membres accepterent, grace aux
instances de Vincent. Dieu benit d'une facon extraordinaire les travaux des missionnaires improvis6s.
Les conversions tinrent du miracle. Et quand bient6t
d'autres ouvriers sous la conduite de M. Olier, devenu
cure de Saint-Sulpice, eurent repris l'oeuvre de leurs
devanciers, ils reussirent a faire de cette paroisse la
paroisse iodble de la capitale.
Non moins efficace fut la mission de Metz, donnie
en 1658, .Lla demande d'Anne d'Autriche. Bossuet,
archidiacre de cette ville, n'avait pas manqu6 d'entre-

tenir la reine de ce qu'avait de triste l'6tat spirituel du
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pays. Les Juifs y 6taient nombreux, les protestants
plus nombreux encore, le clerg6 manquait dans beaucoup de ses membres de lumiire et de zele et le diocese 6tait priv6 depuis plus de deux siccles de la pr6sence de son premier pasteur. Anne d'Autriche crut
qu'une grande mission etait le meilleur moyen de
r6parer tant de maux. Elle en parla & M. Vincent qui
lui r6pondit que les pretres de la Mission n'6taient que
pour les pauvres gens des champs, mais lui offrit
incontinent les eccl6siastiques de sa Conference. La
reine accepta et d6clara meme vouloir faire tous les
frais de ces saints exercices. Propos6e A la Conference,
des le prochain mardi, la mission de Metz fut d6cidie.
Pris de quarante ouvriers 6vangeliques furent mis
sous la conduite de Louis de Rochechouart de Chandenier, abb6 de fournus, petit-neveu de l'illustre cardinal de La Rochefoucault et heritier de ses vertus.
Vincent leur donna avec sa bin6diction les avis n6cessaires et regla d'avance toute leur conduite. Dieu
benit d'une maniere merveilleuse cette sainte entreprise. Les conversions furent sans nombre, et, apres un
sijour de pros de trois mois, les missionnaires laisserent la ville de Metz toute transform6e; Bossuet, un
de leurs plus actifs cooperateurs, leur rend un magnifique t6moignage dans une lettre A Vincent de Paul
du 23 mai 1658; s'oubliant lui-m6me, il n'a d',loges
que pour leurs travaux et leurs succis.
Un caractire des Conferences eccl6siastiques, comme
de toutes les bonnes oeuvres entreprises par Vincent de
Paul, fut d'etre marqu6e du sceau de la multiplication
et de la dur&e. Elles subsisterent parmi nous dans leur
forme primitive jusqu'a la R6volution, et nous les
avons vues ressusciter de nos jours, sous une forme A
peu pres semblable; Du vivant de Vincent de Paul,
elles se r6pandireut en France et a l'1tranger, portSes
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partout non seulement par les prrtres de la Mission,
mais par les messieurs de la Conference des Mardis.
Plus que tout autre, Jacques Olier pratiqua cette
sainte propagande. En Auvergne et dans le Velay, il
porta les ecclesiastiques a se riunir en compagnies ,
semblables a celles de Paris. Partout elles frent uan
bien immense aux pasteurs et aux peuples.
Mais tous les pr&tres ne pouvaient faire partie de ces
saintes associations, et parmi ceux-la mimes qui y
etaient enr616s, combien sentaient, sons 1'influence
enervante de la coutume, au contact du monde, dans
le commerce avec des ecclisiastiques moins parfaits,
s'affaiblir les impressions premieres, s'6mousser leur
premiere delicatesse de conscience, s'amortir I'ardear
de leur premier zble, et par consequent avaient besoin
eux aussi de reconforter, d'aviver, de ressusciter la
grice regue par l'imposition des mains. Enfin, hors des
rangs du clerg6, dans les villes et dans les campagnes,combien d'ames, se laissant entrainer par le torrent
des mauvaises maximes et des mauvais exemples,
allaient s'affaiblissant tous les jours dans l'esprit et
les pratiques de la vie chr6tienne !
L'ceuvre des missions, l'cevre des ordinands

demandaient done an complement; nous avons
nomme les retraites spirituelles :- a saint Ignace
remonte la plus forte initiative de ce grand moyen de
sanctification, dans les demiers ages : a lui revient
la gloire d'en avoir, plus que tout autre, formula la
mithode dans son admirable livre des Exercices.

Inutile de dire que Vincent ne manquait jamais, an
milieu de la plus grande multiplicit6 des affaires, de
donner au moins huit jours chaque annie h la retraite.
II songea de bonne heure 5 en itendre aux autres la

pratique. Des 1629 ou 163o, quelques docteurs de
Sorbonne vinrent, les premiers, la faire sous sa

conduite. Des lors il

669 ouvrit sa maison A tous les

ecclisiastiques qui voulaient ou se r6concilier avec
Dieu, on s'avancer de plus en plus dans les voies de la
perfection conforme a leur saint 6tat.
Mais ce ne fut qu'apres avoir pris possession de
Saint-Lazare qu'il put donner 1l'oeuvre des retraites
toute son extension. II commenca par former les siens
a la direction des exercitants : la priere, la d6fiance de
soi-meme, la confiance en Dieu, I'affabilit6, le zele, le
d6vouement de tous les instants, telles sont les qualitis que le sup6rieur de Saint-Lazare exigeait du

missionnaire charg6 de conduire ceux qui venaient se
retremper dans les exercices de la retraite; il devait
se regarder comme un autre Ananie, d6put6 par le
Seigneur vers un autre Paul. Si l'exercitant a d6ja fait
une retraite, le directeur doit lui en rappeler, d&s le
debut, les pratiques; sinon lui en apprendre la fin et
la conduite, lui marquer ses lectures et ses m6ditations; dans la suite, l'interroger pour savoir s'il
garde bien l'ordre de la journ6e et Ie preparer a la
confession g6n6rale; apres quoi, le diriger dans Ia
recherche de sa vocation et lui suggerer un reglement
de vie; la retraite achev6e, lui dire adieu, 1'encourager
encore, le remercier de son support et lui demander
pardon des fautes commises a son 6gard; le mener
enfin devant le saint Sacrement, puis I'accompagner
jusqu'g la porte avec civilite, respect et affabilit6.
Un accueil si cordial, des rEglements si sages et une
conduite si chr6tienne devaient attirer en foule les
exercitants ; Saint-Lazare : surcroit 6norme de
depenses pour la maison et de travail pour les missionnaires! Aussi Vincent eut-il besoin de soutenir les
siens, de son vivant meme, contre les craintes de
ruine et l'accablement de la fatigue, et surtout de les
premunir contre l'affaiblissement de zele et la tenta-
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tion d'abandonner cette oeuvre. On admit jusqu'i
8oo exercitants par an, ce qui porte 20000 le nombre
de ceux qui passerent A Saint-Lazare pendant les
vingt-cinq dernieres annies de Vincent de Paul. Les
pauvres avaient toujours sa preference. Pour attirerles
ouvriers, il ne se contentait pas de leur offrir demeure
et nourriture gratuitement, il payait encore a leurs
patrons ce qu'aurait valu leur travail pendant le temps
de la retraite.
Voila comment Saint-Lazare devint comme la
grande h6tellerie de Paris et de la France pour la
nourriture des ames; comment la mission y devint
permanente. Que de conversions s'y opererent! De
combien de progres en la perfection chrktienne elle
fut le point de d6part! Que d'ap6tres en sortirent qui
porterent sur tous les points de la France et du
monde les lecons, les exemples, les saintes pratiques
de cette maison.deux fois m&re et par les enfants
qu'elle donnait au pere de la Mission, et par les enfants
adoptifs qu'elle recevait en si grand nombre dans son

sein et par ceux plus nombreux encore qu'elle se creait
de toutes parts en vertu de cette dissemination merveilleuse de toutes les oeuvres nees en elle et par elle!

Car les missionnaires r6pandaient partout I'usage des
retraites spirituelles, et partout elles produisaient les
memes fruits de salut. Chaque maison de la Mission
devint ainsi A tous 6gards une succursale de SaintLazare oh se pratiquaient les memes exercices avec une
6gale charit6 et une egale b6n6diction.
Non seulement les missionnaires s'en faisaient les
propagateurs, mais les eccl6siastiques form6s & SaintLazare dans les exercices des ordinands et renouveles
dans les retraites spirituelles, s'ils 6taient promus a
l'6piscopat, songeaient aussit6t h 6tablir pour leur
clerg6, seuls ou en compagnie de quelques pretres de
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la Congr6gation, ce qui leur avait etC si utile a euxmemes. Ces saints exercices etaient partout geniralement bien accueillis du clergh.
Fiddle aux recommandations de son saint fondateur,
la maison de Saint-Lazare a continue cette oeuvre
excellente jusqu'a la Revolution, c'est-i-dire jusqu'i
I'expulsion et la dispersion des missionnaires. Elle 1'a
reprise de nos jours. Aujourd'hui il n'est pas de s6minaire qui ne voie chaque ann6e se r6unir une partie
des pretres du diocese pour se retremper ensemble a
la source de la pi6t6 sacerdotale; pas de communaut6
religieuse, pas de collge chr6tien qui n'ouvre par une
retraite on la periode principale de P'annee, ou la
reprise des 6tudes; peu d'Ames chretiennes enfin, qui
ne sentent le besoin de faire disormais, de temps en
temps, une halte dans cette vie qui nous emporte,
pour se retourner vers F'espace dbja parcouru, orienter
leur marche trop souvent 6gar6e, et se remettre en route
avec une ardeur nouvelle, les yeux fixes vers le but
supreme.
Une fois engag6 dans l'ceuvre de la r6formation du
clerg6, Vincent devait aller jusqu'au bout. II comprit l'insuffisance des conf6rences et des retraites qui
pouvaient bien conserver et entretenir dans le devoir
les pr&tres fiddles, mais qui n'atteignaient pas la
source meme du sacerdoce; l'insuffisance m~me des
exercices des ordinands, qui saisissaient, il est vrai, le
jeune eccl 6 siastique a son entr6e dans le sanctuaire,
mais qui n'avaient aucun effet sur les ann6es ant6rieures.
La vue du ch6tif resultat de la plupart des essais
faits jusqu'i lui ne d6couragea pas Vincent : si tant
de s 6 minaires n'avaient pas r6ussi, c'est que trop souvent peut-etre on n'avait point apport6 le soin voulu
au choix des enfants et des maitres. Reprenant done
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le plan du concile de Trente et s'inspirant de son
esprit, il commenaa a recevoir, vers 1636, an collige
des Bons-Enfants, un certain nombre de jeunes clercs
ages de douze on quatorze ans, Aqui des protres de la
Congregation enseignaient, outre les lettres humaines,
le chant et les cir6monies, et, par-dessus tout, la
fuite du monde, la pieti et toutes les vertus propres
an saint ministkre. L'ann6e suivante, voyant sa Compagnie formee et solidement itablie a Saint-Lazare, il
songea A son recrutement et A la preparation de ses
membres. De la, le seminaire interne, qui commenga
an mois de juin 1637. LA furent r6unis, non plus de
jeunes enfants d'une vocation incertaine encore, et
appliques aux lettres humaines plus qu'a une preparation an ministere ecclesiastique, trop eloign&e pour
etre bien skrieuse, mais des 61eves ag6s d6ji d'environ vingt ans, ayant commenc6 A connaitre Dieu, et
parvenus i la maturit6 n6cessaire pour choisir un etat;
vrais candidats an sacerdoce, qui, debarrassEs de
toutes les etudes profanes, n'6taient plus soumis
qu'aux etudes asc6tiques, puis philosophiques, puisthIologiques et i tous les exercices immidiatement et
exclusivement preparatoires au saint ministare. En
mIme temps devaient sortir du :siminaire interne deSaint-Lazare, non seulement des missionnaires, appliques au ministhre de la predication dans les campagoes, mais des professeurs et des directeurs destines,
sur I'invitation des Eviques, A fonder et Adiriger des
s6minaires dans un grand nombre de dioceses de
France.

Des l'annie 1638, le commandeur de Sillery, dirige
par Vincent, avait procure des missions aux pasteurs
et aux peoples de la commanderie de Troyes. Voulant remonter jusqu'A la 'source, il avait entrepris
d'itablir dans la maison du Temple, a Paris, une
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esp&ce de seminaire ou l'on aurait formi les cures et
les religieux de l'ordre de Malte. Ce projet n'ayant
pas reussi, le Commandeur se rejeta vers d'antres fondations dont une des principales se fit a Annecy.
Vincent n'avait pas attendu cette donation pour
commencer l'ceuvre d'Annecy. Des 1637, il avait
envoy6 de ses pretres dans cette residence ordinaire
des 6vaques de Geneve. L'&veque Juste Guerin, pour
continuer les grands biens qu'y avait faits saint Francois de Sales, voulut aussit6t les appliquer a la formation de bons ecclesiastiques, ,en meme temps qu'a
la sanctification des peuples. On eut bien vite r6gl6
l'ordre des missions A faire dans la campagne, mais
on hisita davantage sur la nature du seminaire a
iriger. Suivrait-on encore le plan du concile de
Trente, et n'y admettrait-on que de jeunes enfants?
Vincent 6crivait en 1641 : v Le dessein de AI. de Geneve me parait bien en toute son 6tendue, si ce n'est a
l'6gard des enfants, qu'il veut qui y soient 6levis; car
jusqu'a present je n'ai pas oui dire que pasun de cette
sorte ait rbussi au bien de r1'glise. Et Fexp6rience
nous fait voir le contraire a 1'egard de ceux de Rouen,
de Bordeaux et d'Agen. J'en 6crirai mon petit sentiment au saint pr61at. ) L'annue suivante, 9 f&vrier i642,
saint Vincent 6crit a Bernard Codoing, d'Annecy :
( Pour ce que le concile de Trente recommande les
s6minaires, nous nous sommes donnes a Dieu pour le
servir en cela partout ou nous le pourrons; vous avez
commenc6 a Annecy; Mgr d'Alet, qui a de nos pr&tres, fait de 6mme; Mgr de Saintes a ce meme dessein. )
Sit6t que Vincent eut commenc l'oeuvre des semi-

naires, il la mit en tate des ceuvres de sa Compagnie,
conjointement avec I'ceuvre des missions, et il s'efforca
4e l'6tendre; il s'en entretint avec Richelieu, qui goitta
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fort le projet, l'exhortavivement l'exicuter lui-m6me,
et lui donna mille 6cus pour I'y aider. Cette somme
fut employee, en fivrier 1642, a l'entretien de douze
siminaristes'qu'on rebut au college des Bons-Enfants.
A ce noyau s'ajouterent bient6t plusieurs autres clercs
dont quelques-uns offrirent de payer leur pension,
dont les autres beaucoup plus nombreux furent entretenus au moyen d'aum6nes ou aux frais de la Compagnie; et 1'archeveque de Paris ayant tout approuv6, le
s6minaire se trouva d6finitivement 6tabli. En peu
d'ann6es, le nombre des s6minaristes s'en accrut au
point que le college ne put les contenir, et que Vincent en dut retirer les jeunes humanistes pour les
transporterau bout de l'enclos de Saint-Lazare, dans
une maison qu'il nomma le seminaire Saint-Charles.
Comme le reglement du s6minaire des Bons-Enfants
a servi de forme a~tout les siminaires de la Compagnie, nous I'analysons ici dans ses principales dispositions :
Ce s6minaire est institu6 pour honorer le sacerC
doce de Notre-Seigneur, et pour former les ecclesiastiques en la vertu et science de leur ordre et vocation.
C'est pour cela qu'on y enseigne la theologie, la
maniere d'administrer les sacrements, le plain-chant,
les c6r6monies de l'1glise, la[m6thode de cat6chiser,
pr&cher et confesser; la pratique des fonctions saintes
tant au dedans qu'au dehors, et les moyens de s'en
acquitter avec esprit de devotion; c'est pour cela qu'on
y enseigne, et toujours par pratique, la science des
saints, c'est-a-dire les vertus chr6tiennes et la vraie
pi6t6: & quoi tendent les meditations et les conferences, les exhortations et les retraites spirituelles, la
lecture des livres de d6votion et autres semblables
exercices, enfin et surtout le bon exemple que tous se
doivent les uns aux autres.
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( Les dispositions requises en ceux qui d6sirent
etre admis au seminaire sont : une bonne volont6 et
une forte r6solution de s'avancer dans la vertu ainsi
que dans la science, et d'y demeurer au moins une
annee; une grande humilit6 et soumission a 1'6gard
des superieurs; un grand courage et une ferme confiance en Dieu pour surmonter toutes les difficult6s,
surtout au commencement.
<(Des leur entr6e, ils feront la retraite spirifuelle;
ils recoarront frbquemment a I'oraison et, chaque
matin, se livreront a l'exercice de la meditation avec la
Communaut6.
a Ils feront une profession toute particulibre d'honorer le tris saint Sacrement de l'auteL Ils diront ou
entendront avec pietk la sainte messe tous les jours.
Les pritres se confesseront ordinairement deux fois
par semaine : les autres les dimanches et bonnes fetes,
pour se disposer a la communion.
( Ils r6citeront I'office en commun, suivant le br6viaire romain, et assisteront ensemble aux offices de
l'Eglise, le tout avec un grand recueillement ext&rieur
et int6rieur. Ils assisteront r6gulierement et soigneusement a toutes les conferences, soit de piete, soit de
theologie, soit de cer6monies, tAchant de s'6difier les
uns les autres par leur silence, attention, modestie et
surtout par la fuite de toute contestation.
( Une fois au moins par mois, chacun decouvrira a
son directeur, en dehors de la confession, ses dispositions interieures, ses tentations, ses difficultes, ses
progres ou reculs par rapport a Dieu, au prochain et
lui-meme. Dans les choses plus importantes, comme
s'il s'agit d'accepter, permuter ou rbsigner un ben6fice,
de s'engager dans un emploi, d'aspirer aux degr6s de
l'6cole, le superieur sera consult6. C'est encore au
jugement du superieur qu'on s'en rapportera pour la
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reception des saints ordres, aux temps ou hors des
temps marquis par l'gglise.
a Toas t&cheront dene rien faire paraitre dans leurs
habits, leur barbe, leurs cheveux, dans tout leur exterieur qui ressente encore l'esprit du monde; ils garderont en tout et toujours une grande modestic et prendront tous les moyens pour conserver la puretr, si
nicessaire aux ecclesiastiques.
a Afin d'imiter Notre-Seigneur vent en ce monde
pour servir et non etre servi, chacun servira a table a
son tour dans un esprit d'humilite et de chariti, se
repr6sentant J6sus-Christ en la personne des eccl6siastiques qui tiennent sa place sur la terre. Tous songeront a nourrir leur ame en meme temps que leur
corps, et recueilleront la lecture de table comme une
manne spirituelle que Dieu lear envoie du ciel avec
le pain materiel.
, Pour honorer encore Notre-Seigneur qui a'a pas
d&daigne les plus has offices dans la maison de la
sainte Vierge et de saint Joseph, chacun fera son lit
tons les jours, balayera sa chambre au moins deux
fois par semaine et aura soin de la tenir bien propre
et hien rangie.
< Comme, au dire du Saint-Esprit, il y a temps de se
taire et temps de parler, et que la divotion est impossible dans une communaut6 ou la parole n'est pas
xiglie, tons garderont le silence, hors le temps de la
recr&ation, et n'entrerontjamais dans la chambre I'un
de l'autre. Is eviteront anssi les fr6quentes visites et
sorties, comme 6galement prejudiciables au recueillement. Ils se garderont surtout de manger ou coucher
hors de la maison. Ils s'honoreront les ins les autres
de pens&es, de paroles et de fait, et s'entr'aimeront
comme frires dont Jesus-Christ a uni les coeurs par
son amour en les assemblant pour son service. Ils 6vi-
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teront les amiti6s particulieres, si nuisibles a la commune et universelle charit6.
« Les r6criations seront modestes et gaies, assaisonn6es de quelques mots de pi6et et de doctrine,
sans qu'il s'y mele jamais de railleries, de contes-

tations, de disputes sur des matibres dangereuses on
trop curieuses, de l6giretes, de nouvelles du monde.
t Tous se pr6muniront contre 1'amour d&reglk des
parents et la recherche trop grande de leurs intr&&ts.
Ils travailleront avec grand soin a l'acquisition des
vertus ecclsiastiques, et, du reste, ils s'en remettroat
vers la fin de leur seminaire, soit au superiear, s'iis
ont dessein d'aller en mission, soit a leur iveque pour
en obtenir an emploi. Ils sortiront da snminaire
comme ils y sont entr6s, par une retraite spirituelle.
Quelque part que la Providence les place, its se sonviendront des legons et des bons exemples qu'ils y
ont requs, des pratiques saintes auxquelles on les a
accoutumes. »
Vincent eut soin de donner a ces reglements si
sages l'esprit de sa vivante parole. A mesure que se
multipliaient les siminaires de la Compagnie, il
multipliait aussi les encouragements pour fortifier les
siens contre 1'accablement des emplois et contre la
crainte que I'ceuvre du clerg6 ne nuisit a l'eeavre des
missions. a Au commencement, disait-il, nous ne pea-'
sions & rien moins qu'a servir les ecclisiastiques :
nous pensions seulement a nous et aux pauvres...
Le Filsde Dieu annonga 1'Evangile aux pauvres, mais
ensuite il fit des ap6tres, ii prit la peine de les instruire, les avertir et les former; et enfin il les anima
de son esprit, non pour eux seulement, mais pour
tous les peoples de la terre. Ainsi au commencement
notre petite Compagnie ne s'occupait qu'a son avancement spirituel et & 6vang6liser les pauvres. Dieu a

-

678 -

permis qu'en nos commencements il n'a paru que

I

cela, mais dans la plenitude des temps, il nous a
appeles pour contribuer a faire de bons pretres, a
donner de bons pasteurs aux paroisses et & leur
montrer ce qu'ils doivent savoir et pratiquer. Oh! que
cet emloi est sublime! Oh! qu'il est au-dessus de
nous. Qui est-ce d'entre nous qui avait jamais pensi
aux exercices des ordinands, aux seminaires? Jamais
cette entreprise ne nous 6tait tomb6e dans I'esprit,
jusqu'& ce que Dieu nous a signifi6 que son plaisir
4tait de nous y employer. I1 a done port6 la Compagnie a ces emplois, sans choix de notre part; et
partant il demande de nous cette application, mais
une application sirieuse, humble, devote, constante
et qui r6ponde Al'excellence de I'ceuvre. O mon Sauveur! combien doivent les pauvres missionnaires se
donner A vous pour contribuer a former de bons eccl6siastiques, puisque c'est l'ouvrage le plus difficile, le
plus relev6 et le plus important pour le salut des ames
et pour I'avancement du.Christianisme ! ,
Enflammes par ses discours, les fils de Vincent *de
Paul furent pr&ts A diriger non seulement les s6minaires des Bons-Enfants et d'Annecy, mais ceux de
Cahors, de Saintes, du Mans, de Saint-Mien, de Tr&guier et de tant d'autres, du vivant et apres la mort
du saint fondateur. Partout et toujours, les fruits en
furent admirables. Le peuple fut mieux instruit parce
que la m6thode de pr6dication, solide et familibre,
enseignee aux jeunes eccl6siastiques, multipliait les
catechistes et les pr6dicateurs. D6sormais les pretres
pr&chaient aussi d'exemple. Ils portaient la soutane;
et tout leur exterieur, toutes leurs habitudes etaient
eccl6siastiques. En sanctifiant les autres, ils se sanctifiaient eux-memes par la priere et par l'6tude, par
le zele des Ames et le desinteressement. Ceux
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qui avaient kt6 form6s au s6minaire inspiraient leur
esprit aux pretres de la campagne et les engageaient
a tenir, une fois la semaine, des conferences spirituelles et A s'assembler la veille des f&es pour concerter entre eux les saintes c6ermonies. Sans agir
directement, et par le pros6lytisme de leur exemple,
ils convertissaient leurs confreres qui venaient,
quelques-uns de plus de vingt-cinq lieues, faire une
retraite au s6minaire, et s'en retournaient repandre
l'edification dans leurs paroisses.
Grice a Vincent et aux hommes de Dieu qui suivirent ses traces, il n'etait pas de diocese qui ne fit
pourvu de deux ou trois de ces utiles 6tablissements;
creation utile en effet, et tellement necessaire pour
Sl'ducation et la perpetuit6 du sacerdoce que nous ne
comprenons pas qu'elle ait di attendre si longtemps
pour eclore. Du reste, c'est la encore un des caract&res
des ceuvres de Vincent de Paul; les s6minaires ont la
beaute qui marque toutes les oeuvres chr6tiennes; ils
en ont l'utilit6, la n6cessit6, la duree; ils ont ce juste
temperament de vie s&culibre et de vie claustrale, ce
m6lange, ce concert d'6tudes, de pi6t6, de discipline,
si propres a favoriser l'acquisition de la science et
des vertus.
CHAPITRE V

Les Filles de la Chariti
Leurs destinees semblent se confondre avec les n6tres :
Paroles de M. Etienne. - Les Confreries de la Chariti. -

Mile Le Gras. - Premieres filles de la Charitd. - Approbation de la Communaut6. -

Vincent. -

Regles; Explication par saint

Expansion de la Communaute. -

Lettre de

saint Vincent sur la direction des Filles de la Charit6
confide a la Congregation de la Mission.
Le tableau des ceuvres, fondees par saint Vincent de
Paul et confi&es a la direction de la Congregation

_680 de la Mission serait incomplet si nous passions sous
silence la compagnie des Filles de la Charit6. Un
des plus dignes successeurs de Vincent de Paul,
M. itienne, expose admirablement, dans une de
ses circuEaires, quelle est la mission de la Congrgation i l'4gard des Filles de la Charit6, et quelle
doit etre la conduite des missionnaires envers elles :
ot Parmi tous les objets, dit-il, sur lesquels doit
s'exercer ma sollicitude depais que la divine Pro. occuper au milieu de vous la
vidence m'a appel

place de saint Vincent, il en est un que je crois de
nature a fixer mon attention d'une maniere particulibre, et sur lequel ii est de mon devoir d'attirer la
v6tre. C'est la conduite de la Communauti des Filles
de la Charit&. Depuis le moment oi j'ai 6te en dispo- sition de connaitre cette intbressante institution, que
j'ai pu saisir la connexion intime et n&cessaire qu'il
y a entre ses fonctions et les n6ties, dont elles ne
sont qae les compl6ments, et que j'ai compris l'identit6 de son esprit avec celui de notre Compagnie, qui
fait qu'en r~alit6 les deux families de saint Vincent
a'en forment qu'une seule, sous une mime autorite
et dans un meme but, qui est la gloire de Dieu et le

salut des pauvres, j'ai 6prouv6 pour elle 1'affection la
plus tendre. Le Seigneur, en m'inspirant pour elle
ce sentiment, preparait sans doute mon coeur a exercer
dans la suite envers elle le d6vouement dont la tendresse paternelle devait me faire un devoir. II ne nous
est pas. permis d'envisager comme une ceuvre de surerogation les soins que nous donnons a la Communauti des Filles de la Charit6. La direction de cette
Communaut6 est une des fonciions de notre Congregation : aux termes de nos rigles communes, elle a
Et1 diputie Pour la diriger. t Dieu a coutume, dit saint
Vincent, de se Servir pour conserver ses oeuvres des

memes moyens dont il a us6 pour les crier; et comme
il s'est servi de notre Compagnie pour donner naissance a celle des Filles de la CharitY, c'est elle aussi
qui est appelke ; la soutenir et a l'aider A remplir
les desseins de la Providence sur elle. ) C'est en consequence de cette pens6e que le Saint-Siege l'a placte
sous la conduite du Supirieur g6neral de la Congregation de la Mission, auquel les Filles de la Charite
font voeu d'obbissance comme tous les missionnaires.
C'est par ce motif que mes pr6dicesseurs ont toujours
consid6er la conduite de cette communaut6 comme
une partie essentielle de leur charge et de leur
administration. D'un aatre'c6t6, sa prosp6rit6 et le
succes de ses fonctions ont toujours &t6 en proportion de sa fd6lit6 a se tenir dans la d6pendance de
notre Compagnie et de son union avec elle, comme
une branche au tronc de l'arbre, et aussi en proportion
des soins qu'elle en a requs. L'experience de deux
siicles a d6montr6 ce fait jusqu'i l'kvidence. II ne
faut du reste qu'observer attentivement le caractere
qui se manifeste dans les moyens qui riussissent le
mieux A la religion au temps ou nous vivons, pour

r6tablir son influence sur les esprits et sur les coeurs,
pour demeurer convaincus que les euvres de la charit6 sont celles qui, partout, sont les plus efficaces et
que par consequent la Communaut6 des Filles de la
Charit6 se trouve providentiellement dans nos.mains
pour preter an secours puissant i notre Congregation
dans l'accomplissement des desseins de Dieu sur elle.
Disormais ses destines semblent se confondre avec
les n6tres, et elles se pr6sentent bien consolantes
dans l'avenir, si nous savons lui donner une direction
propre a les lui faire atteindre. Telle 6tait aussi la
pensee de saint Vincent; et c'est en cela que se manifeste toute la puissance da don de Dieu qui 6tait
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en lui. En itudiant cette institution, on y apercoit
le caractbre qui distingue toutes ses ceuvres; on volt
qu'il en a si bien dispose les bases et la destination,
qu'elle semble avoir 6te adaptie aux besoins de
l'£glise dans les sikcles qui devaient venir apres lui,
plus encore que dans celui oU il vivait. Nous devons
conclure de ces considerations que, travailler a ia
prosp&rit6 de la Communaut6 des Filles de la Charit6, c'est travailler A la prosperite de notre Compagnie, et fournir A nos fonctions un puissant 6lement
de succes. »
Ainsi parlait M. Itienne, dans sa circulaire du
26 mai 1844, un an aprbs son election au giniralat.
La suite de cette histoire nous montrera c6mbien sont
justes et sages ses considerations. Voyons maintenant
comment Vincent de Paul a Rt6 amen6 par la divine
Providence a instituer la Compagnie des Filles de la

Charit6.
Un jour que Vincent, alors curk de Chitillon-lesDombes, allait monter en chaire, une pieuse femme,
Francoise Bachet, le pria de recommander A la chariti
des paroissiens une pauvre famille, dont presque tous
les membres, enfants et domestiques, etaient tomb6s
malades dans une ferme situee a une demi-lieue de
Chatillon. La parole de Vincent eut sa benidiction

ordinaire et, le sermon termini, presque
auditeurs prirent le chemin de la ferme,
pleines de toutes sortes de secours. Aprbs
prit la meme direction et fut agreablement

tous les
les mains
l'office, il
etonn6 de

voir les groupes charitables qui revenaient .A Chi-

tillon. t VoilA, s'&cria-t-il, une grande chariti, mais
elle est mal r6gl6e. Ces pauvres malades, pourvus
de trop de provisions A la fois, en laisseront une
partie se gater et se perdre et ils retomberont ensuite
dans lear premi&re n6cessite. »
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Des lors, avec l'esprit d'ordre et d'arrangement qu'il
portait partout, il songea a r6glementer un zlie si
chretien et a le faire tourner au profit durable, non
seulement de la malheureuse famille qui en 6tait
alors l'objet, mais de toutes les families qui tomberaient en une n6cessit6 semblable. Toujours d6fiant
de lui-meme, il voulut avoir l'appui des personnes
dont la pi&6t pouvait venir en aide Ala sienne, et dont
1'6tat de fortune promettait des ressources A l'ceuvre
projet6e. C'est aux femmes qu'il s'adressa: en toutes
il trouva d6vouement et charit6, et d'accord avec elles
sur la theorie de I'ceuvre, il put aussitot en r6glementer la pratique. Mais son reglement ne fut que
provisoire, et avant de demander la sanction de l'autorite eccl6siastique, il voulut avoir, comme toujours,
la sanction de l'experience. Quand la confrerie eut
fonctionn6 environ trois mois, il crut 1'6preuve suffisante : alors il sollicita de 1'archevkch6 de Lyon une
approbation qui lui fut accord6e avec empressement,
le 24 novembre 1617, et avec un surcroit d'l1oges dont
son humilit6 eut A souffrir.
En vertu du rgglement approuv6, la confr6rie prenait pour patron Notre Seigneur J6sus-Christ, et pour
fin 1'accomplissement de son tres ardent d6sir de voir
les chretiens pratiquer entre eux les oeuvres de mis&ricorde. Elle se composait de femmes de pi6te et de
vertu, filles, mari6es ou veuves, qui devaient choisir
un procureur pour I'administration du temporel et
deux pauvres femmes pour les aider a garder les
malades. A sa tate 6tait une prieure, une tr6soriere,
et une assistante. Toutes, m;m'e les officitres,
devaient visiter et servir les malades, chacune en
son jour, les assister dans leur corps et dans leur
Ame, et les accompagner au tombeau. Elles se r6unissaient en assembl6es pour traiter de leur avancement
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spirituel et du bien de la confrerie, suivaient des
regles communes et s'obligeaient a quelques exercices
spirituels en particulier. Ainsi difinitivement constitu6e, la confrerie put se livrer avec plus d'ardeuret
de confiance' ses charitables travaux. Impossible de
dire tout le bien soit materiel soit spirituel qui en
revint aux pauvres, et surtout d'enumerer les conversions produites par cette predication de la charit6, la.
vraie predication chritienne..
Le bien 6tant contagieux comme le mal, bient6t les.
habitants de Bourg et des lieux voisins, informes des
b6nedictions de la confrerie de Chitillon, s'empresshrent d'6tablir au milieu d'eux des confrdries semblables. Le plus itonni d'un tel succes etait toujours
l'humble fondateur. Ici, comme ailleurs si souvent, il
n'avait cru faire qu'une ceuvre accidentelle et locale,.
et voici qu'ele tendait i la duree et i 1'extension de
toutes les ceuvres divines. II y vit le doigt de la Providence, et s'il avait pour principe de ne jamaisenjamber sur elle, jamais non plus il n'hsitait ala
saivre. 11 se consacra desormais a la propagation desconfr6ries de la Charite qu'il multiplia d'une manirreetonnante. En pen d'annxes, il les itablit en plus de
trente paroisses dtpendantes de la maison de Gondi.
En 1620, il fit approuver par l'v&que d'Amiens un
autre reglement de charit6 destine aux hommes qu'il
organisait aussi, pour la premiere fois, en confr6rie :
a eux le soin des pauvres valides, le soin des malades.
demeurant aux femmes. Les deux associations, quoique
separ6es, devaient marcher de concert et embrassertoutes les miseres.
A sa mort, cette admirable institution, dont rien,
comme il I'avouait, ne lui avait fourni le modele,
s'etait repandue dans une foule de lieux du royaume,
puis de 1a &taitpassie en Lorraine, en Savoie, ea
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Italie, en Pologne, partout, en un mot, ois le saint
avait, par lui-m&me ou par les siens, 6vangelise les
peuples. D6sormais, chacane de ses missions ou des
missions de sa Compagnie, tant a l'6tranger qu'en
France, eut pour couronnement 1'6tablissement d'une
confrerie. Chose prodigieuse, toutes ces confr6ries
subsisterent, non seulement pendant la vie du saint,
mais apres Ini et jusqu'A la Revolution, en sorte qu'on
ne saurait calculer la multitude des pauvres malades
qui durent, a cette charitable institution, le bien de
leur corps et. de leur ame. Aucune, pourtant, n'eut
jamais d'antre fonds que le fonds in6puisable, il est
vrai, de la Providence. Une quete g6nerale dans la
paroisse au jour du premier 6tablissement, quelques
meubles, un pea de linge recueillis a la m&me occasion, en formaient le principal. Les quotes des
dimanches et des fetes, Dieu plut6t et la charith des
fideles, faisaient le reste; et cela avec tant de suret6
et d'abondance que jamais les malades ne manquerent
du n6cessaire.
Dans sa predilection pour les pauvres des champs,
d'ailleurs les plus abandonn6s, Vincent n'avait song6
d'abord A ktablir la nouvelle' confrerie que dans les
villages. Mais quelques grandes dames, qui avaient
leurs maisons de campagne, soit dans les environs de
Paris, soit dans les provinces 6vangblisies par lui, et
qui avaient vu les grands biens produits par la con-

frerie, songerent a la transporter dans la capitale.
Sans doute Paris avait des h6pitaux ouverts aux
pauvres indigents, mais que de

pauvres ouvriers

n6gligeaient, par honte ou par repugnance, de s'y
faire-porter, et se voyaient r6duits, au bout de quelques
jours de maladie et de ch6mage force, I la plus profonde miskre, et surtout an dinuement de toute consolation et de tout secours spirituel.
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Ces pieuses dames se mirent dqnc en rapport avec
les cures de Paris; ceux-ci en r6eferrent a M. Vincent,
en le priant d'apporter a son premier plan les changements necessit6s par la diversiti des lieux et des personnes. Vincent modifia le reglement et, d&s 1629, la
confr6rie fut 6tablie sur la paroisse de Saint-Sauveur.
Elle se repandit en peu de temps, dans presque toutes
les paroisses de la ville et de la banlieue de-Paris.
L'61an une fois donnA, elle ne s'arreta plus, et, avec le
concours unanime des 6veques, des pasteurs et des
fideles, elle eut bient6t envahi les dix-huit paroisses
de Beauvais et la plupart des grandes villes du
royaume.
Quelquefois l'association des hommes et celle des
femmes 6taient r6unies dans la meme administration,
quoique avec un ministare divisC; mais cette fusion
dura peu. En g6neral meme, les confreries d'hommes
s'etablirent et se maintinrent difficilement, et Vincent
se vit oblig6 d'y renoncer, en meme temps qu'il 6pandait de plus en plus les confreries de femmes. Disons
tout de suite, cependant, qu'il 6tait r6serv6 . notre
siecle de voir naitre, grandir et prosperer d'une maniere
merveilleuse ces admirables reunions d'hommes ranges
sous la banniere de l'Ap6tre de la charit6, et animes
de son esprit, sous le titre des Conferences de SaintVincent-de-Paul.
Nous avons remarqu6 que, dans toutes leurs missions, Vincent et ses fils laissaient une confrerie de la
Charit6 pour monument de leur passage. Pendant
quelques ann6es, le Saint put visiter ces pieuses associations par lui-meme ou par quelqu'un des siens pour
y entretenir le premier esprit et veiller a l'observation
du reglement. Mais elles se multiplibrent en nombre
si prodigieux, ses travaux, ceux de ses pretres,
s'accrurent en masse si accablante, que ces visites
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devinrent d'abord plus rares, ensuite impossibles. Or
il etait i craindre que les confreries, abandonn6es 5
elles-mgmes,-ne perdissent peu A peu de leur ferveur
primitive; que leurs membres ne se laissassent aller a
leurs caprices plut6t que diriger par la regle, que le
lien d'association qui faisait leur force ne se relichit
et ne se rompit bient6t, et que par consequent les
pauvres ne retombassent partout dans cet 6tat mise-

rable d'oi sa charit6 les avait tir6s. 11 appelait done
de tous ses voeux quelque personne qui lui servit de
lieutenant et d'ambassadeur, l1 oi il-ne pouvait ni
aller ni resider lui-meme, qui parcourdt en son nom
les villes et les campagnes pour y susciter l'esprit de
charit6 et l'y entretenir, pour encourager et diriger les
ceuvres, pour veiller A l'observation des rfgles prescrites, pour exercer a leur pratique, et au service des
malades.
Dieu accomplit d'une maniere admirable les voeux
de Vincent de Paul, et on peut dire qu'il exaaua sa
priere, en lui accordant incomparablement plus qu'il
ne demandait. Ce n'est pas seulement une ame intelligente et d6vouee que la divine Providence lui envoie
pour maintenir les confr6ries de la Charite dans leur
premiere ferveur, c'est un aide semblable A lui, adjutorium simile sibi qui va, de concert avec lui, doter
I'.glise et le monde d'un inappr&ciable tresor, les
Filles de la Charite. Nous avons nomm6 Mile Le Gras.
Nee & Paris, le 12 aoft. 1591, de Louis de Marillac,

sieur de Ferrieres, et de Marguerite Le Camus,
Mile Le Gras fut .l6ev6e avec grand soin d'abord chez
les religieuses de Poissy, ensuite dans la maison
paternelle. Sa pi6t6 et son m6pris du monde l'avaient
inclinie vers la vie religieuse; mais Dieu, qui la r6servait pour I'accomplissement d'un grand dessein, permit
que sa famille la poussit au mariage. Au mois de
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fevrier 1613, elle epousa Antoine Le Gras, secretaire
des commandements de Marie de MWdicis. .pouse et
bient6t mhre d'un fils, apres avoir rempli tous les
devoirs que lui imposait ce double titre, elle consacrait le reste de son temps au service temporel et
spirituel des pauvres malades. Pour s'initier et s'exercer
au r6le que la Providence lui destinait, elle engagea
plusieurs dames a partager avec elle l'bonneur de ce
service. Du reste, lectures saintes et solides, pieuses
retraites, pribres ferventes, tel 6tait 1'emploi de ses
rares loisirs. Dieu, qui l'avait 6prouvke deja par des
peines spirituelles, acheva de la preparer par ce qu'elle
eut a souffrir de la longue maladie de son mari. Celuici mourut le 21 d6cembre i625. Des 1623, le 4 mai,
fete de sainte Monique, elle avait fait veu (qu'elle
renodvela disormais tous les ans) d'embrasser, si
Dieu lui enlevait son mari, I'etat de sainte viduite,
dicrit par I'Ap6tre; son.mari 6tant mort, elle ne
songea plus qu'a l'accomplir.
Jusqu'ici elle avait 6ti sous la direction de son
cousin, Jean-Pierre Camus, 6veque de Belley. Forc6
de retourner et de resider dans son diocese, Camus
.chercha a sa penitente un directeur digne d'elle et il
jeta les yeux sur Vincent de Paul. Apres une longue
resistance, Vincent accepta. Au bout de quelques
entretiens, Mile Le Gras connut tout le prix de cette
nouvelle direction et, pour. atre plus A port6e de ses
conseils, elle quitta la paroisse de Saint-Sauveur,
qu'elle habitait alors, et vint se loger sur la paroisse
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, dans le voisinage
du college des Bons-Enfants, dont Vincent avait
pris naguere possession. Des son entree dans cette
vie nouvelle, elle voulut faire d'elle-meme une consecration plus absolue que jamais a Dieu entre les
mains de son saint directeur, et elle en redigea un
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acte dont ses files conservent religieusement 'autographe.
Le premier spectacle que lui offrit la fr6quentation
du saint pretre fut le spectacle de la charit6, et son
premier mouvement fut de s'associer de sa personne
et de sa fortune a tant de grandes entreprises. Mais
Vincent voulut d'abord 1'6prouver et ce ne fut qu'en
1629, apres bien des requites, qu'il commena d'employer son zele pour la visite des confrories de la
Charit6. II lui remit une instruction 6crite de sa main
sur la maniere de s'y conduire. Accompagn6e de
quelques dames pieuses qui s'associaient a son charitable apostolat, elle faisait la route dans de mauvais
coches, logeait dans de mauvaises h6telleries pour se
rendre plus sensible ' la misre des pauvres en la
partageant. Elle portait avec elle une grande provision de linge et toute une pharmacie; aum6nes, frais
de route, tout se faisait a ses d6pens. Arriv6e dans un
village, elle commencait par obtenir l'agrement du.
cur6, puis elle assemblait les femmes de la confr6rie,
les instruisait, les encourageait, tichait d'augmenter
leur nombre; en un mot, remettait tout, personnes et
choses, dans l'6tat et dans 1'esprit oit le saint fondateur I'avait 6tabli.
Pour precher aussi d'exemple, elle remplissait de
ses dons le tr6sor des pauvres trop souvent 6puis6;
surtout elle se montrait charitable, mdins encore de
ses biens que de sa personne. Elle visitait et servait
elle-m&me les malades, rassemblait les petites flles
pour leur enseigner les l66ments de la foi, formait la
maltresse d'6cole a son office, et ne quittait le poste
toutes les n6cessites des
qu'aprcs avoir pourvua
pauvres et des petits.
De retour & Paris, elle se reposait en visitant de
meme les Charitks des paroisses, dont elle multipliait
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encore le nombre; elle reprenait ensuite ses voyages
chaiitables.
Bien portante, Vincent louait Dieu de Ja sant6 qu'il
lui donnait pour le salut de tant de personnes;
malade, il l'invitait a s'en r6jouir; cependant, il 1'engageait toujours m6nager sa sant6 , pour 1'amour de
Notre-Seigneur et de ses pauvres membres ,,; mais il
la pr6munissait contre les atteintes de la vanite plus
encore que contre les dangers de la maladie, quand il
apprenait les honneurs qu'on avait rendus a sa
vertu.
Telles furent les premieres armes de Mile Le Gras
dans les saints combats de la charite, sous la conduite
et sous les ordres de Vincent de Paul; elle 6tait mire
d6sorwais, et capable, tout en continuant Betre dirigte
et aobtir, de former et de commander toute une
armte charitable.
Tant que les confr6ries de la Charit6 s'6taient renferm6es dans les villages, elles avaient 6te, en g6n6ral,
compos6es de femmes qui, vou es par leur naissance
et leurs habitudes a toutes sortes de travaux, servaient
elles-memes les malades, et faisaient aupres d'eux tous
les offices de misericorde. Mais, quand elles entrerent
dans les villes, et surtout qu'elles s'6tablirent a Paris,
elles se remplirent de dames de condition. Celles-ci
ne pouvaient pas, soit par l'opposition de leurs maris,
soit pour d'autres raisons, rendre elles m&mes aux
malades les assistances n6cessaires et accoutumbes,
comme leur porter la nourriture, faire leurs lits, pr 6 parer les remedes et autres choses semblables. Et
lorsqu'elles employaient leurs gens pour leur rendre
ces services, il arrivait le plus souvent que ces domestiques n'avaient ni adresse, ni affection, pour s'en
bien acquitter. Cela fit voir a ces dames qu'il 6tait
absolument necessaire d'avoir des servantes, qui ne
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fussent employees qu'a servir les pauvres malades, et
qui leur distribuassent chaque jour la nourriture et les
remedes selon 1'exigence des maladies.
Cela fut propose des 1'ann6e i63o a M. Vincent,
lequel, apres y avoir pens- devant Dieu et reconnu la
necessiti de ce secours, se souvint que, dans les
missions des villages, on rencontrait quelquefois de
bonnes filles qui n'avaient pas de disposition pour le
mariage, ni le moyen d'atre religieuses, et il se dit
qu'il s'en pourrait trouver de ce nombre qui seraient
bien aises de se donner, pour 1'amour de Dieu, au
service des pauvres malades. La Providence de Dieu
disposa les choses, en sorte qu'aux premieres missions
suivantes, il s'en trouva deux qui accepterent la proposition qui leur en fut faite, et qui furent mises,
l'une en la paroisse de Saint-Sauveur, et lautre en
celle de Saint-Benoit. La premiere 6tait sceur Marguerite Naseau, dont M. Vincent a parl & plusieurs
reprises dans ses conferences. II s'en pr6senta d'autres
ensuite qui furent plac6es & Saint-Nicolas-du-Chardonnet et en d'autres paroisses.
M. Vincent et Mile Le Gras leur donnerent les avis
qu'ils jugerent necessaires pour les aider a se comporter de la maniere qu'elles devaient, tant envers les
dames qu'envers les pauvres malades. Mais ces filles,
6tant venues de divers lieux, n'avaient alors aucune
liaison, ni correspondance entre elles, ni aucune
dependance sinon des dames des paroisses oh elles
demeuraient. D'ailleurs, n'ayant point 6te dress6es aux
exercice, de ces charites envers les pauvres malades,
il s'en trouvait parmi elles qui ne donnaient point de
satisfaction, lesquelles pour cela il fallait 6ter; et
comme on n'avait point de filles de reserve, 6prouv6es
et form6es, il arrivait que les dames et les pauvres
retombaient dans leur premier besoin. Cela faisait
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bien voir qu'il itait n&cessaire d'avoir en mains un
grand nombre de illes pour en mettie en tons les
lieux de Paris, odaces confriries setrouvaient 6tablies;
qu'il fallait aussi en prendre un soin particulier pour
les dresser au service des malades, pour leur apprendre
i preparer les rembdes, et encore plus pour les Rlever
et les former a l'exercice de 1'oraison et de la vie
spirituelle, 6tant comme impossible de persdv&er
longtemps en cette vocation tres penible, et de vaincre
les r6pugnances que la nature y ressent, si on n'a ua
grand fonds de vertu.
M. Vincent voyait ce grand besoin, et il 6tait fort
importune sur ce sujet par les dames qui n'avaient
recours qu'i lui, pour leur fournir des illes telles
qu'il se pouvait d6sirer. Or, comme il n'etait pas
homme a s'inquitier, ni a s'empresser, il se contentait
de recourir a Dieu par la priere, attendant qu'il plit
i sa Providence lui decouvrir quelque moyen pour
pourvoir a cette n6cessit6. II ne fut point tromp6 dans
son attente, car plusieurs filles s'6tant bient6t prisentees, il en choisit trois ou quatre qu'il jugea les plus
propres, et les mit entre les mains de Mile Le Gras,
qui logeait alors aupres de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, I'ayant auparavant disposee a les recevoir,
loger et entretenir dans sa maison, pour les rendre
capables de correspondre aux desseins de la Providence sur elles.
Cela se fit en l'annee t633, le 29 novembre, veille
de la f&te de saint Andre, seulement par maniere
d'essai. Quelques soeurs composaient alors la communaut6 naissante, et Dieu donnant benediction a ces
commencements, le nombre des flles s'augmenta, et il
s'en forma enfin, dit Abelly, une petite communaut6,
qui a servi et qui sert encore d'une p6pinikre de Filles
de la Cbarit6, pour servir les pauvres malades dans
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les paroisses, dans les h&pitaux et dans les autres
lieux oi elles sont appelbes.
Mile Le Gras, voyant les benidictions que Dieu
repandait sur ce petit troupeau, et I'affection qu'elle
avait pour les pauvres la portant A s'appliquer plus
particulibrement a former ces filles, qui leur pouvaient
rendre un service si utile et si salutaire, elle voulut
savoir de M. Vincent si ele se dedierait entierement
t cette sainte entreprise. Apres qu'elle l'eut press6
plusieurs fois de lui dire si elle devait 6couter cette
pensie et suivre ce mouvement, voici la r6ponse qu'il
lui fit, selon sa maxime ordinaire de ne s'employer
aux ceuvres nouvelles et extraordinaires que par
maniere d'essai : , Quant a cet emploi, je vous prie
une fois pour toutes de n'y point penser, jusqu'a" ce
que Notre-Seigneur fasse paraitre qu'il le veut; car
on d6sire souvent plusieurs bonnes choses d'un d6sir
qui semble etic selon Dieu, et neanmoins il ne I'est
pas toujours; mais Dieu permet ces desirs pour la
preparation de I'esprit a etre selon ce que sa Providence m&me desire. Pour Dieu, Mademoiselle, que
votre cceur honore la tranquillit6 de celui de NotreSeigneur, et il sera en etat de le servir. Le royaume
de Dieu est la paix du Saint-Esprit; il r6gnera en
vous, si vous etes en paix. Soyez-y done, s'il vous
plait, et honorez souverainement le Dieu de paix et
de dilection. ) Et par une autre lettre, il lui manda :
<<Je n'ai pas le cceur assez eclairci devant Dieu en
cette affaire : une difficult6 m'emp&che de voir quelle
est sa volont6. Je vous supplie, Mademoiselle, de lui
recommander ce dessein pendant ces saints jours
auxquels il communique plus abondamment les graces
du Saint-Esprit. )
Par ces lettres et plusieurs autres que M. Vincent
ecrivit sur ce mCme sujet, on voit avec quelle retenue il
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proc.dait au discernement de la vraie vocation de cette
vertueuse personne pour la direction de ces flles : non

seulement parce qu'il la jugeait capable de plus
grandes choses que celle-la, qui paraissait alors bien
petite pour les talents et les graces que Mile Le Gras
avait recus de Dieu; mais aussi parce que son humilit6
ne lui permettait pas de presumer que Dieu voul6t se
servir de lui (Vincent) pour exicuter tout ce que la
Providence a fait depuis par 1'entremise de cette charitable demoiselle. II la tint done deux ans dans cette
indifference, la remettant toujours sans lui donner une
derniere r6solution, et 1'exhortant de se confier uniquement en Dieu, moyennant quoi il l'assurait qu'elle
ne serait point trompee. Ainsi parle le premier historien de M. Vincent.
Lorsque le saint fondateur crut que l'heure de Dieu
etait arriv6e, il encouragea sa fille spirituelle A se
dedier A Notre-Seigneur pour cette oeuvre, et, le
25 mars 1634, Mile Le Gras prononca la formule de sa

consecration. Depuis lors,le 25 mars, f&te de l'Annonciation de la Sainte Vierge, est le jour out les Filles de
la Charit6, en souvenir et a l'imitation de leur pieuse
fondatrice,renouvellent chaque ann6e leur consecration
a Dieu et au service des pauvres.
Les choses marcherent ainsi pendant une douzaine
d'ann6es. Les Filles de la Charit6 s'accrurent, comme
aussi leurs emplois. Elles n'6taient primitivement
destin6es qu'a soignera domicile, au nom des Charit6s
des paroisses, les pauvres A qui le trop-plein ou la
repugnance fermait I'entrbe des h6pitaux; bient6t, par
droit de charitable conquete, elles s'emparerent des
h6pitaux eux-memes, elles servirent de meres aux
enfants trouv6s, de maitresses aux pauvres filles,
d'anges consolateurs aux forcats et aux prisonniers, de
providence Atoutes les mizbres.

-

695 -

Et cependant, elles ne formaient point d'abord de
confr6ries proprement dites et n'avaient point de
regles arret6es. Ici encore, avant de formuler des regles
par 6crit, Vincent avait voulu que ces regles prissent
corps et vie Bant la pratique et l'exp6rience, et, plus
que pour les missionnaires, les faits lui donnerent
raison. Qui pouvait pr6voir au commencement un tel
progrss, une telle multiplicit6 d'emplois? Or, si l'on eat
aussit6t donne des regles, ces regles, applicables seulement au service des paroisses, ne l'eussent pas ete au
service des 6coles, des h6pitaux.
Quand Vincent se crut suffisamment instruit et prepar6, il r6digea, sur 1'invitation de Mile Le Gras, un
mtmoire pour l'archeveque de Paris, a l'effet d'obtenir l'6rection des Filles de la Charit6 en Compagnie
oa Congr6gation parliculiere, en consid6ration des
services qu'elles avaient deji rendus et de ceux plus
coasiderables qu'elles pouvaient rendre encore. JeanFrancois de Gondi fit droit a cette requete. Les lettres
d'erection portent les termes suivants : < Et d'autant
que Dieu a bini le travail que notre tres aim6 Vincent
de Paul a pris pour faire r6ussir ce pieux dessein, nous
lui avons confi6 et commis par ces pr6sentes, confions
et commettons la conduite et direction de la susdite
soci6te et communaut 6 , sa vie durant; et apris lui a
ses successeurs les Superieurs g6neraux de ladite
Congregation de la Mission. )
Une premiere approbation avait et6 donn6e par
l'archeveque de Paris, en 1646; mais elle fut 6garie
avec les lettres patentes du roi par le conseiller du
Parlement charg6 de cette affaire; et Vincent de Paul
dut pr6senter une seconde requete pour obtenir une
nouvelle approbation. II le fit en i655. C'est cette
seconde approbation que nous venons de citer.
Une importante modification se trouve introduite
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dans cette nouvelle requ6te et inserie dans les statuts
approuves par I'autorit6 eccl6siastique : c'est sous la
direction de Vincent et te ses successeurs qu'est plac6e
la Compagnie des Filles de la CharitC. Le saint fondateur, toujours r6serv6, et craignatt d'empi6ter sor
les vues de la Providence, n'avait pas vouln d'abord
revendiquer cette autorit6. Mile Le Gras s'en apertut
et craignant que, si le directeur de la Compagnie
n'6tait pas de la famille de saint Vincent, I'esprit de
saint Vincent ne vint a disparaitre, au grand dommage
des sceurs, elle r&clama aussit6t et ne cessa d'insister.
Des 1646, elle 6crivait au saint : c Au nom de Dieu,
Monsieur, ne permettez pas qu'il se passe rien qui
donne tant soit pen de jour de tirer la Compagnie de
la direction que Dieu lui a donnae; car vous 6tes
assur6 que ce ne serait plus ce que c'est, et ainsi je
crois que la volont6 de Dieu ne serait plus avec nous. n
Dans one autre lettre de 5 juillet I651, elle &crivait
encore : " Le fondement de cet 6tablissement (des

Filles de la Charitk) sans leqael il est impossible
qu'il puisse exister, ni que Dieu en tire la gloire qu'il
tomoigne en vonloir tirer, est la n6cessit6 que ladite
Compagnie a d'etre dirig6e, soit sous le titre de Compagnie, ou celui de Confr6rie, entierement soamise et
dependante de la conduite venerable du tres honor&
g~neral de la Mission. » M. Vincent acquies.a aux
raisons et aux instances de Mile Le Gras; le cardinal
de Retz, archeveque de Paris, donna son approbation,

le 18 janvier 1655. - Des lors, la formule des veux
des Filles de la Charit6 fat conforme a ce qni avait &t
reglt par les v6n6rables fondateurs et approuve par
I'aatorith eccl6siastique; on le voit dans an exemplaire de cette formule, 6crit ea partie de la main
meme de Mile Le Gras pour une seur.- Les statuts,
approuv6s par l'archev&que, furent confirmis, au nom
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du Souverain Pontife, p-r le cardinal de Vend6me,
16gat du pape, le 8 juin 1668.
Depuis cette 6poque, plusieurs papes ont reconnu
I'autorit 6 du Supirieur general de la Mission sur la
Compagnie des Filles de la Charite et en particulier
L6on XIII a declare, le 8 juillet 1882, ( qu'il n'y avait
rien a changer dans le gouvernement de lAssociation
des Filles de la Charit6, lequel, d'apres les Indults
pontificaux, appartient au Superieur Gen&ral pro terpore de la Congregation des pretres de la Mission,
dits Lazaristes, institu&e par saint Vincent de Paul ,.
M. Vincent, se voyant charg6 de cette conduite, par
-n ordre si expres de la Providence, crut qu'il devait
employer ses pensies et ses soins pour perfectionner
1'ouvrage que Dieu lui avait fait la grace de commencer. Pour cet effet, avant toutes choses, il proposa
A ces vertueuses filles poor maxime fondamentale de
se consid6rer comme destin&es,parla volonti deDieu,
pour servir Notre-Seigneur J6sus-Christ, corporellement et spirituellement, en la personne des pauvres
malades, tant hommes que femmes et enfants, soit
honteux ou n6cessiteux; et pour se rendre dignes servantes d'un tel seigneur dans un emploi si saint, de
travailler soigneusement a leur propre perfection, faisant tous leurs exercices en esprit d'humilit6, simplicit6, chariti, en union de ceux que Notre-Seigneur
Jesus-Christ a faits sur la terre et pour la meme fin qui
exclut toute vanitt ou respect humain, et tout amourpropre et satisfaction de la nature. II leur a aussi fort
particulirement recommande quelques autres vertus
qu'il a jug&es les plus n6cessaires a lear Rtat, comme
I'obeissance A lears supbrieurs et a MM. les curbs;
Findifference aux lieux, aux emplois et aux personnes;
la pauvrett pour s'affectionner a vivre pauvrement
comme servantes des pauvres : et la patience pour
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souffrir, de bon coeur et pour 1'amour de Dieu, les
incommodit6s, contradictions, moqueries, calomnies
et autres mortifications qui leur arrivent, meme pour
avoir bien fait; se remettant en esprit que tout cela
n'est qu'une partie de la croix que Notre-Seigneur
veut q-j'elles portent apres lui sur la terre, pour meriter
de vivre avec lui dans le ciel.
I1 n'est pas n&cessaire d'entrer plus avant dans le
detail de leur rgglement, qui les porte a la pratique de
l'oraison mentale, a la frequentation des sacrements,
aux retraites annuelles, aux conferences spirituelles,
a I'union et charit6 mutuclles, a l'uniformit6 de vie,
d'habits et d'action, et a une modestie toute singuliire.
Outre ce reglement qui est commun pour toutes,
IM.Vincent en a laisse-d'autres qui regardent chaque
emploi et chaque office particulier; leur marquant ce
qu'elles ont a faire dans tous les lieux oi elles se
trouveat, dans les villes et dans les villages, tant a
1'egard des dames et autres personnes qui les emploient
qu'a 1'6gard des pauvres qu'elles servent et qu'elles
instruisent. Ces rgglements particuliers sont au nombre
de six : le premier, pour les soeurs qui assistent les
malades des paroisses; le deuxibme, pour celles qui
tiennent les 6coles; le troisieme, pour celles qui ont
soin des enfants trouv6s; le quatrieme, pour celles qui
aident les dames a servir les pauvres a I'H6tel-Dieu de
Paris; le cinquieme, pour les soeurs qui sont a l'h6pital
des Galiriens; le sixiime, pour celles qui servent les
malades dans les autres h6pitaux du royaume. Ces
rkglements leur marquent particulierement les occasions dangereuses qu'elles ont & eviter, les precautions
dont il leur faut user, les vues diff6rentes qu'elles doivent avoir, enfin tout ce qu'elles ont & faire et a dire,
jusque dans les moindres circonstances, pour bien
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nourrir, panser, medicamenter, Cdifier, consoler et
admonester les pauvres, petits et grands, sains et
malades.
On pourrait bien dire que les rgglements qui sortaient des mains de M. Vincent 6taient comme en leui
perfection, parce qu'il ne se h.tait jamais de les
donner. II voulait que Dieu seul en fAt I'auteur et que
l'esprit humain n'y eit d'autre part que la pratique.
Aussi ceux-lM ont &td dressis sur une longue exp6rience, et de concert avec Mile Le Gras, tres eclair6e
et continuellement occupbe du service de toutes sortes
de pauvres.
Ces reglements, dit Abelly, font que ces filles
s'acquittent de leurs petits devoirs avec benediction,
et au contentement d'un chacun. Ce qui fait qu'on les
demande de toutes parts. Plusieurs villes du royaume
en veulent avoir, m6me des principales, sans parler
de quantit6 de seigneurs et de dames qui d6sirent les
'tablir en leurs terres ; et on espire leur en fournir a
mesure que cette petite communaute se multipliera,
comme elle fait, Dieu merci.
Dans le courant de z655, Vincent jugea A propos de
faire acte d'6tablissement. En cons6quence, il convoqua une assemblie g6n6rale de toutes les Filles de
la Charite qui se trouvaient A Paris, et leur fit un
discours sur la naissance providentielle de leur Compagnie et la n&cessit6 des regles. Il leur donna ensuite
des actes de fondation, nomma pour la premiere fois
leurs officieres; et la Compagnie ainsi constitute dans
toutes ses parties et dans son gouvernement, il fit
lecture des r6gles soit communes pour toutes, soit
particulibres et applicables seulement pour telle ou
telle fonction. De nouveau, il insista sur la n6cessit6
de leur observance, promettant toutes sortes de benddictions a la fid6lit6 ales accomplir. Enfin il interpella
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ses files sur la disposition dans laquelle elles ttaient
par rapport aux regles : a Ne voules-vous pas, toutes
et de tout votre coeur, y vivre et y mourir? - Oui,
mon pare », repondirent-elles d'ane voix unanime; et
le saint adressa an ciel one belle priire pour leur persv~vrance.
On voit quelle etait la nature de ces conferences
entre M. Vincent et ses filles spirituelles; I'abandon
ne nuisait en rien an respect, ni le dialogue a l'autorit6. M. Vincent indiquait a l'avance le sujet que 1'on
devait traiter. Toutes y pensaient dans l'oraison. Le
jour venu, Vincent commenqait par en interroger un
grand sombre : chacune r6pondait avec simpliciti,
quelquefois avec cette 6elvation de pensees que Dieu
se plait a communiquer aux simples. Vincent louait,
counentait les reponses; puis il prenait la parole en
son nom et, dans an discours suivi, il traitait le sujet
propose; ses files accouraient de tons les points de
Paris pour l'entendre; elles l'6coutaient avec aviditi
et recueillaient toutes ses paroles. C'est ainsi que nous
ont 6t6 conservees plus de cent de ces conferences,

qui sont encore aujourd'hui, apres les Saintes .critures
et les saintes Rigles, le livre le plus cher aux Filles
de la Charit6.
A partir des m6morables seances de i655 jusqa' la

veille de sa mort, le -venerable fondateur expliqua
ces rigles presque toutes les semaines, dans leur
ensemble et dans leurs details. Djai bien des fois,
des l'annbe 1634, il en avait donn6 des explications

sommaires en attendant de les rediger par ecrit et de
les remettre a chaque maison pour servir de continuelle lecture et de sujet ordinaire de meditation. II
reprit ces entretiens d'une manirre plus suivie et plus
dhtaillUe a partir de la redaction des rigles, en 1655.
Dans ces admirables conferences, le Saint jetait tous
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les enseignements que les circonstances lui pouvaient
sugg&rer. II excitait ses filles par les exemples de
devouement qu'elles se donnaient les unes aux autres;
et tout en les ramenant sans cesse a l'humiliti, il ne
craignait pas de leur citer les traits d'horoisme
qu'elles trouvaient an sein de leur propre famille;
souvent aussi ii aimait & leur montrer par des faits la
protection toute particulibre dont la Providence les
environnait.
Ces renseignements paternels, Mile Le Gras les
rep6tait, les commentait, les multipliait, en quelque
sorte, soit dans des conferences particulibres, soit
dans ses adieux aux sceurs qui partaient pour quelques
missions, soit dans ses innombrables lettres. La Compagnie ainsi formne, ainsi pourvue d'instruction, de
vertu et de charit6 evangelique, Vincent la mit an
service de toutes ses ceuvres : malades k domicile,
dans les h6pitaux, enfants trouv6s; ces pieuses filles
devenaient propres a tons les genres de bien; tout
riussissait entre leurs mains. Aussi avons-nous vu
qu'on-les demandait de toutes parts. a Dieu, dit
Abelly, a tellement augment6 cette petite communauti
de filles, en nombre et en graces, que M. Vincent et
MHle Le Gras ont eu la consolation pendant leur vie
de la voir r6pandue, non seulement en vingt-cinq on
trente endroits de Paris, mais encore en plus de trente
villes, bourgs et villages de diverses provinces de la
France, et m&me jusque dans la Pologne oii la reine,
par son zile et sa charit6, a voulu les 6tablir pour le
bien des pauvres de son royaume. n
Nous ne pouvons mieux terminer ce chapitre qu'en
rapportant la lettre de M. Vincent a un pratre de sa
Congr6gation, M. de la Fosse, a Troyes, lequel lui
avait fait cette objection: Pourquoi les missionnaires
qui ont pour rigle de ne se point charger de la con-
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duite des religieuses ont neanmoins la direction des
Filles de la Charit ? A quoi ii fit la r6ponse suivante

qui est considerable sur ce sujet, comme i'observe
Abelly (II, 460). Elle est du 7 fevrier i660, quelques
mois avant la mort du saint fondateur.
< Je rends graces A Dieu des sentiments qu'il vous
a donn6s sur ce que je vous ai 6crit touchant les
religieuses; j'en suis fort console, voyant que vous
avez connu l'importance des raisons que la Congregation a eues de s'eloigner de leur service, pour ne
mettre empkchement

a celui que nous devons ad

pauvre peuple.
, Et parce que vous d6sirez etre 6clairci du sujet
qui nous a fait prendre le soin des Filles de la Charit6,
en demandant pourquoi la Congregation, qui a pour
maxime de ne s'occuper a la direction des religieuses,
se mele nianmoins de ces filles-li.
ct Je vous dirai, Monsieur : i? que nous ne blamons
pas l'assistance des religieuses; au contraire, nous
louons ceux qui les servent comme les 6pouses de
Notre-Seigneur, lesquelles ont renonc6 au monde et a
ses vanit6s pour s'unir a lear souverain bien; mais
tout ce qui est loisible aux autres pretres n'est pas
expedient pour nous; 2* que les Filles de la Charit6
ne sont pas religieuses, mais des filles qui vont et
viennent comme des seculibres. Ce sont des personnes
de paroisses, sous la conduite de MM. les cur6s oh
elles sont 6tablies. Et si nous avons la direction de la

maison oh elles sont elevees, c'est parce que la conduite
de Dieu pour donner naissance a leur petite Compagnie s'est servie de la n6tre; et vous savez que les
memes causes que Dieu emploie pour donner l'6tre
aux choses, il s'en sert pour le leur conserver; 3* notre
petite compagnie s'est donnee A Dieu pour servir le
pauvre peuple corporellement et spirituellement et
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cela des son commencement; en sorte qu'en m&me
temps qu'elle a travaillk au salut des ames par les
missions, elle a 6tabli un moyen de soulager les
malades, par les confreries de la Charite, et le SaintSiege a approuv6 cela par les bulles de notre institution. Or comme la vertu de misericorde a diverses
operations, elle a porte la Compagnie a plusieurs et
diff6rentes manieres d'assister les pauvres : temoin
le service qu'elle rend aux formats des galires et aux
esclaves de Barbarie; t6moin ce qu'elle a fait pour la
Lorraine en sa grande d6solation; et depuis, pour les
frontiires ruin 6 es de Champagne et de Picardie, oi
nous avons encore un des n6tres incessamment appliqu6 a la distribution des aum6nes. Vous etes vous6
meme t6moin, Monsieur, du secours qu'elle a apport
au peuple des environs de Paris, accable de famine et
de maladie, par suite du s6jour des arm6es. Vous avez
eu votre part a ce grand travail, vous en avez pens6
mourir, ainsi que beaucoup d'autres qui ont donne
leur vie pour la conserver aux membres souffrants de
Jesus-Christ, lequel en est maintenant leur r&compense, et un jour il sera la v6tre. Les dames de la
Charite de Paris sont encore autant de t6moins de la
grace de notre vocation pour contribuer avec elles a
quantit6 de bonnes oeuvres qu'elles font, et dedans et
dehors de la ville.
( Cela pos6, -les Filles de la Charite6 tant entrees
dans l'ordre de la Providence, comme un moyen que
SDieu nous donne. de faire par leurs mains ce que nous
ne pouvons faire par les n6tres, en l'assistance corporelle des pauvres malades, et de leur dire par leur
bouche quelque mot d'instruction et d'encouragement pour leur salut, nous avons aussi l'obligation de
les aider Aleur propre avancement en la vertu, pour se
bien acquitter de leurs exercices charitables.
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u 11 y a done cette difference entre elles et les reli-

gienses que la plupart des religieuses n'ont pour fin
que leur propre perfection; au lieu que ces flles sont
appliqu6es comme nous an salut et au soulagement
du prochain. Et si je dis, avec nous, je ne dirai rien
de contraire a l'Evangile, mais fort conforme Al'usage
de la primitive Eglise; car Notre-Seigneur prenait
soin de quelques femmes qui le suivaient; et nous
voyons, dans les Actes des Ap6tres, qu'elles administraient les vivres aux fideles, et qu'elles avaient relation aux fonctions apostoliques. Si l'on dit qu'il y a
danger pour nous de converser avec ces filles, je reponds que nous avons pourvu a cela, autant qu'il se
pent faire, en itablissant cet ordre en la Congr6gation, de ne les jamais visiter chez elles, dans les
paroisses, sans nicessite et sans permission expresse
du suphrieur. Et elles-memes ont pour rtgle de faire
leur cl6ture dans leurchambre, et de n'y jainais laisser
entrer les hommes.
a J'espere, Monsieur, que ce que je viens de r6pondre A votre difficult6 vous satisfera. n
M. La Fosse se montra satisfait sans aucun doute;
quoi qu'il en soit, on voit par 1a combien M. Vincent
tenait d'une part A ce que la Compagnie n'abandonnit
jamais la conduite d'une oeuvre que la Providence lui
a confie ; et de I'autre, Ace qu'elle fift toujours fidIle
A suivre les rggles de reserve et de prudence si necessaires pour remplir, sans danger et avec fruit, d'aussi
ddlicates fonctions. La suite de cette histoire nous
montrera les successeurs de M. Vincent toujours preoccup6s du soin de maintenir les rapports des deux
families dans les limites traces par leur saint fondateur.
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CHAPITRr VI

Organisation de la Congregation de la Mission. Constitutions.
-Vceux. Leur approbation par I'archevequede Paris, 1641.
Et par Alexandre VII, 1645. - Formation des sujets: Noviciat ou S6minaire interne; -tudiants etitudes. - Constitutions. - Regles communes. Analyse. Distribution a la
Communaute, en 1658. Rhgles pour le gouvernement de la
Compagnie: Assemblies de 1642 et i65i. - Mort de saint
Vincent. itabIissements.

L'expos6 rapide des ceuvres confiees par saint
Vincent, ou plut6t par la Providence, au zele de la
Congregation de la Mission justifie pleinement les
paroles du saint Evangile: Evangelizcre pauperibus
misit me, qu'elle a prises pour devise: t J'ai 6t6 envoy6 pour 6vangeliser les pauvres. a Ce sont les pauvres gens des champs qu'elle va chercher dans les
missions pour les instruire, les purifier, les consoler;
c'est aux pauvres gens des champs surtout qu'elle
pr6pare de dignes pasteurs dans ses s6minaires; ce
sont les pauvres et particulibrement les pauvres
malades qu'elle assiste corporellement et spirituellement par les Filles de la Chariti.
Pour mener de telles ceuvres a bonne fin, la Congr6gation avait besoin d'une organisation simple et
forte tout a la fois. Elle devait etre assise sur des
bases solides et prendre un soin tout special des
sujets qu'elle recevait dans son sein. Vincent de Paul,
aide par le temps, les circonstances, dirig6 par son
rare bon sens, instruit par 1'exp-rience et surtout
assiste d'une faqon admirable par la divine Providence, dut pourvoir a tout. Et d'abord pleinement
convaincu que si Dieu ne prend soin de bitir I'edifice,

c'est en vain que les hommes chercheront a le construire : Nisi Dominus aedi4caverit domum in vanum la-
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boraverunt qui adificant eam,

il voulut asseoir sa

petite Compagnie sur la pierre fondamentale, sur
i'approbation du vicaire de Jesus-Christ sur la terre.
Par sa bulle Salvatoris, du 12 f6vrier i632, Ur-

bain VIII 6rigea la Compagnie en Congregation et
donna a saint Vincent, avec la conduite de la Com-

munaute, le pouvoir de faire et dresser les reglements
n&cessaires pour assurer le bon ordre de cette Compagnie. Le Souverain Pontife, par la m&me bulle, assigne
a cette meme Compagnie, a l'exclusion de toute autre
Communaute, le titre de Congregation de la Mission. II accorde a la Congr6gation de la Mission, a
ses maisons, a son G6neral qt autres Superieurs, ainsi
qu'I ses membres, ,ses biens et h sea choses, tous et
chacun privileges, pr6rogatives, avantages, faveurs,
indults, indulgences, graces dont jouissent les autres
Congr6gations semblables on dissemblables et que la
Congregation pourra en user pariter, pariformiter et
absque ulla prorsus differentia. Cette communication
des privileges fut plusieurs fois confirmbe par les
Souverains Pontifes.
Le pape Alexandre VII acheva l'oeuvre d'Urbain VIII, en r6glant, par le bref du 22 septembre
l655, la constitution de la Compagnie. Par ce bref, il
approuve l'6mission des vceux et il en explique la
nature. II accorde aussi 1'exemption de l'6veque pour
ce qui regarde I'administration int6rieure de la Com-

pagnie, en maintenant la juridiction des prelats pour
tout ce qui regarde les ouvres extirieures et principalement les missions diocesaines.
Malgr6 l'antipathie que les vceux de religion trouvaient de tous c6t6s depuis le Protestantisme, Vincent
de Paul, qui avait reconnu leur importance et qui
savait en quelle estime l')glise les avait tenus jusqu'ici, les introduit dans sa Congregation. II avait
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d'abord sollicit6 l'approbation officielle de ces voeux
de la part de l'autorit6 dioc6saine en s'adressant a
l'archev6que de Paris; il poursuivit ensuite son dessein
jusqu'A ce qu'il eft obtenu la sanction supreme du
Souverain Pontife, ce qui eut lieu, comme nous venons
de le dire, en i655.
Mais, comme l'acte d'approbation de l'archeveque
de Paris ne fait que reproduire les consid6rants pr6sent6s par Vincent lui-meme, il est de la plus haute
importance de voir quelles 6taient les pensees du saint
fondateur sur la n6cessit6 et la nature de ces vceux.
Voici la traduction de cet acte d'approbation, donn6
le 19 octobre 1641 :
( Jean Francois de Gondy, par la grace de Dieu et
du Saint Siege apostolique, premier archev6que de
Paris, A notre cher Vincent de Paul, Sup6rieur gen6ral
de la Congregation des prktres de la Mission, approuv6e par nous depuis plusieurs annees, salut dans le
Seigneur.
Attendu qu'une p6tition nous.a ete pr6sent6e de
votre part, contenant que, puisque notre Tres Saint
PNre le pape Urbain VIII, par la bulle d'6rection de
ladite Congr6gation, fulmin6e par notre official, a
daign6.accorder, a perpetuite, a vous et a tout Superieur g6n6ral qui vous succ6dera, la licence, la permission et la facult6 de pouvoir, chaque fois que vous
ou vos successeurs le jugerez expedient, faire et 6tablir, pour bien conduire et gouverner, diriger et administrer ladite Congregation de la Mission, ses maisons, ses personnes et ses biens, toute sorte de rgglements et ordonnances l1gitimes et convenables, pourvu
qu'ils ne soient en rien contraires aux sacres canons,
aux constitutions apostoliques, aux d6crets du concile
de Trente, i l'institut et a la rggle de ladite Congr66
gation, a condition qu'ils seront approuv s par nous
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ou nos successeurs, attendu que, instruits par l'exp6rience, vous craignez que les pr&tres de ladite Congregation tant qu'ils seront libres d'en sortir quand ils le
voudront, ne succombent aux premieres tentations qui
pourront leur venir contre leur vocation, on que doutant de leur pers6v6rance dans leur vocation, ils ne
r.gligent de s'appliquer, comme il convient, a la perfection requise pour cet institut, bien que cependant
Dieu, dans sa misiricorde, ait accordi A un grand
nombre de pretres de perseivrer dans cette Congrbgation et d'en garder les regles; comme d'ailleurs
vous avez consid6ri que Dien lui-meme, dans l'Ancien
Testament, avait voulu, par la Circoncision, obliger
pour toujours le peuple qu'il s'6tait choisi a observer
sa loi; que, dans la nouvelle loi, le bapteme nous
attache au service de Notre-Seigneur J6sus-Christ
pour toute notre vie, que 1'glise ne confie la direction spirituelle des peuples qu'i des hommes qui sont
lits pour toujours a 1'etat ecclesiastique par les saints
ordres; que cette meme tglise ne donne une epouse a
l'homme en mariage que par un sacrement qui les lie
A cet 6tat pour tout le temps de la vie;
Comme vous avez aussi consid6re que toutes les
communautbs et congr6gations, a l'exception d'un
petit nombre, ont cru toujours n6cessaire, afin que
leurs membres puissent persivirer dans leur vocation
et dans l'observance des regles et constitutions de les
lier par des voeux qui, dans le principe, ont 6t6 simples;
Apris avoir attentivement pes6 en vous-m~me tous
ces diff6rentsinconv6nients, motifs et exemples, et afin
d'obtenir que lesdits pretres puissent perseverer dans
la Congr6gation ci-dessus nommine et dans I'observances de ses regles, vous avez jug6 expedient et vous
avez rfglt que tous ceux qui, dans Ia suite, entreront

-

709 -

dans ladite Congregation, feront, en pr6sence du
Superieur, apres une annie d'6preuve achevie au
seminaire, le bon propos de rester, tout le temps de
leur vie, dans ladite Congregation en gardant la pauvrete, la chasteti et l'obeissance; et qu'apres une
seconde annie d'6preuve achev6e 6galement dans
ledit s6minaire, ils feront le vceu simple de pauvretA,
de chastetb et d'ob6issance, ainsi que de stabilit6,
c'est-A-dire de travailler le reste de leur vie dans la
Congregation en se conformant i ses regles et a ses
constitutions, au salut des pauvres gens de lacampagne,
voeu dont on ne pourra tre releve que par le Souverain Pontife ou bien par vous ou par celui qui sera,
pour lors superieur g6neral, vceu enfin que l'on 6mettra pendant la celbration de la sainte messe, en presence du supirieur cl6bbrant qui en sera le t6moin,
mais qui ne le recevra pas.

Vous demandez en outre que ceux qui sont d6ja
dans ladite Congregation, voulant se lier h elle par ce
meme vceu, puissent &tre par vous et par vos successears l6gitimement admis A l'6mettre a condition toute-

fois que ladite Congregation ne sera pas rangie, a cause
de I'emission dudit vau, au nombre des ordres religieux,
et qu'elle ne cesserapas pour cela de faire partiedu clergi.

Attendu enfin que, dans ladite supplique, il nous a
eti demandi par vous de vouloir bien approuver et
confirmer ce que vous avez r6gle sur les points ci-dessus
mentionnis.
Nous, ayant inurement considerb les motifs qui
pricedent et voulant consentir et accider A votre dite
supplique, laquelle non seulement ne contient rien qui
soit contraire aux sacris canons, aux constitutions
apostoliques, aux decrets du concile de Trente, A
l'institut, ni i la regle de ladite Congregation, mais
encore propose des mesures utiles pour maintenir les
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sujets dans ladite Congregation et 1'observance de ses
regles; persuade, du reste, que nous ferons, avec le
secours de la grace de Dieu, une ceuvre agr6able au
Seigneur et profitable a 1'Eglise; de notre plein gr6,
nous avons approuvi et confirmn et,par les presentes,
nous approuvons et confirmons les dispositions contenues danrs votre supplique.
En foi et t6moignage de ce qui pr6cede, et de
chaque chose en particulier,nous avons fait libeller,
par le secritaire de notre archev&che de Paris, les presentes lettres de notre affirmation et confirmation,
ordonnant que, munies de notre approbation, elles
fussent rev&tues du sceau de notre chancellerie. Donni
a Paris, 1'an du Seigneur 1641, le dix-neuvieme jour
du mois d'octobre. »
Cette approbation de l'arcbeveque de Paris ne
trancha pas la question. Vincent, qui avait la conviction intime que sa Communauti ne pourrait subsister
sans etre lie dans la personne de ses membres par
des vceux, se trouvait comme ballott6 entreles 6v&ques

dont la plupart se detournaient d'un 6tat qui serait
1'tat religieux, et les religieux qui 1'y poussaient. II
y avait aussi-des tiraillements a cet 6gard jusque dans
le sein de sa famille.
Le ven&rable fondateur s'adressa a Rome et le bref
du pape Alexandre VII terminale diffirend. Le Saint
PNre regla de telle sorte les veux de la Compagnie
que dans leur imission, personne ne devait les accepter
soit au nom de la Congregation, soil au nom du Souverain Pontife, que ces vaux ne pourraient etre dispenses
que par le Saint Sikge et aussi par le Supirieur gindral,
mais dans l'acte seul du renvoi du sujet; et que ladite
Congrigation ne serait pas rangle parmi les ordres religieux, mais resterait dans le corps du clergi siculier'.
i. Remarquons, k ce propos, que nos vceux, par suite de leur parti-
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Il est interessant de lire la lettre que M. Vincent
adressait A M. Jolly, superieur k Rome, le 29 octobre 1655. II fait I'historique des voeux dans la Compagnie, et dit avec quels sentiments de joie a6t6 accueilli
le bref qui les confirme;
"

Monsieur,

, Nous avons propos6 le bref de notre Saint Pere h
la famille de ceans, tant aux pretres qu'aux clercs et

frbres coadjuteurs, auxquels je fis entendre comment
il a plu i Dieu de donner 1 la Compagnie, dbs le commencement, le desir de se mettre dans 1'6tat le plus
parfait qu'elle pourrait,sansentrer en celui de religion;
qu'a cet effet nous avons fait des vceux pour nous unir
plus 6troitement a Notre-Seigneur et a son Pglise, et
le sup6rieur de la Compagnie a ses membres, et les
membres au chef, que ce fit la deuxieme ou troisiime
annie; que ces voeux 6taient simples; et que nous les
renouvelImes deux ou trois ans de suite; qu'enfin
nous en avions falt une rtgle qui avait 6t6 approuvde
par Mgr I'archeveque de Paris et que nous les fimes
ensuite ensemble; mais qu'a peine efmes-nous fait
cela, le murmure cowamenga par quelques-uns de la
Compagnie, qui se rdpandit au dehors; ce qui nous
donna sujet d'assembler les principaux docteurs de
Paris; et leur ayant propose si nous avions pu faire
ce que nous avions fait, ils furent d'avis de I'affirma-

tive. Ensuite de quoi, nous fimes une assemblie ici
des principaux sup6rieurs et de quelques anciens de la
Compagnie; et entre autres choses nous y traitames
du mime sujet et, ayant &et de 1'avis des docteurs, ils
cularite, r6glee par le pape Alexandre VII, sont des veux, non publics,
mais prives (canon z3o8, g i) et que par consequent notre Congregation
n'est pas proprement une religion, mais rentre dans les socidtes dont
parle le titre XVII du Codes, ainsi que I'a reconnu officiellement la
derniere Assemblee generale (N. D. L. R.).

estimerent que nous devions continuer, nonobstant les
difficultes qui s'y rencontraient an dedans et au
-dehors.
« Mais comme 1'esprit malin qui contredit toujours les
oeuvres de Dieu ne se rend qu'a I'extrtmite, les memes
difficultis continuerent et augmenthrent, ce qui nous
obligea de voir les m8mes docteurs de rechef, et de
savoir s'ils itaient dans les memes sentiments, ensuite
des difficult6s qu'on faisait de nouveau; et perseverant dans leurs premieres opinions, ils nous les donnerent par 6crit; et trois Jfsuites des plus considirables signerent les m6mes avis; ce qui n'eut pourtant
pas la force d'arreter les esprits. Nous fimes une
seconde assembl6e des principaux sup&rieurs de la
Compagnie, entre lesquels 6taient ceux de Rome et de
Genes et les anciens de la meme Compagnie, lesquels
furent d'avis, comme_ la premiere fois, qu'il fallait continuer. Mais la contradiction ne cessant pas pour cela,
nous nous sommestrouv6s obliges de recourir a 1'oracle
de la volont6 de Dieu, qui nous a donn6 un bref par
lequel il confirme nos dits vceux, en la maniere que
nous les avons faits.
a Ayant dit ces choses a la Communaute assemblee,
nous lui avons ensuite fait faire lecture du dit bref en
latin et en francais, et je leur demandai a tous s'ils
avaient agreable de le recevoir et de s'y soumettre,
lesquels declartrent tout haut qu'ils le voulaient bien
et qu'ils en rendaient graces a Dieu et a notre Saint
Pere. Apres quoi, ils en ont signiun acte qui contient
a peu pris ce que je viens de dire et la copie du bref;
et le tout a 6et reconnu par deux notaires. o
Ce n'6tait pas assez d'6mettre les saints voeux, il
fallait surtout les accomplir; et pour cela il 6tait
n6cessaire de bien choisir les sujets que l'on voulait
admettre dans la.Compagnie; et it etait surtout indis-
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pensable de les preparer par un serieux noviciat a se
consacrer d'une maniere irrevocable par les quatre
vaeux de pauvrete, de chastet6, d'ob6issance et de stabilit6, au service de Dieu et des pauvres. Vincent de
Paul y avait songe bien longtemps avant le bref
d'Alexandre VII. Dans les premieres annies de la Congr6gation, ne connaissant pas encore les d6veloppements que prendrait son ceuvre, Vincent ne demandait
guere que de la bonne volonti a ceux qui venaient
s'associer a ses travaux et il ne leur imposait pour
pr6paration qu'une retraite.
Quand il dut songer au recrutement regulier de sa

Compagnie, et a la formation de ceux qu'il devait
plus tard admettre aux saints vceux, il 6tablit un noviciat ou s4minaire interne pour les dresser aux fonctions de leur 6tat.
Nous ne pouvons donner le reglement de ce S6minaire interne. Le r6sume qu'en a fait Collet, missionnaire lui-meme et historien du saint instituteur de sa.
Congregation, en donne une idee exacte :
SLe-serviteur de Dieu espera toujours que la Providence, qui avait fait naitre sa Congregation, lui fournirait des sujets capables d'en remplir tous les devoirs.
II se fit une regle inviolable de ne jamais dire une
parole A qui que ce fft pour le determiner a prendre
parti pour son Institut, et il d6fendit aux siens d'y
attirer jamais personne. - Pour ceux qui, ayant pris
une dernibre resolution, venaient le prier de vouloir
bien les admettre dans sa Compagnie, il les examinait
avec soin et ne leur donnait ijamais parole qu'apres
leur avoir fait faire une retraite pour consulter la
volonte de Dieu. S'ils continuaient dans leurs sentiments, ils 6taient recus dans le s6minaire, oi, pendant
deux annees Completes, ils avaient et ont encore
aujourd'hui tout le loisir de s'6prouver eux-memes et
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d'etre 6prouv6s par ceux qui sont charges de leur
conduite.
4( Le plan du s6minaire (ou noviciat) ktabli par
saint Vincent de Paul n'a rien qui puisse accabler la
nature, mais il a tout ce qui est n6cessaire pour faire
sentir le poids des obligations qui en sont le terme.
On n'y prescrit ni haires, ni cilices, ni disciplines, ni
d'autres jefnes que ceux qui obligent le reste des
fiddles; mais en recompense, on y exige ce qui d'ordinaire coute beaucoup davantage : une grande s6paration du monde, une vie fort intirieure, beaucoup
d'humilit6, de mortification, de recueillement, de
vigilance sur soi-meme, de fidnlit6 a tous ses devoirs,
et, s'il 6tait possible, un fonds inppuisable de cette
onction sainte qui doit soutenir un jour et consoler
des hommes engages par itat a tout ce que le ministhre a de plus penible et de plus rebutant.
« Telles itaient les legons que Vincent de Paul
faisait a ses neophytes; c'est a acquirir I'esprit d'abn&gation, de travail et de zale que le saint instituteur
voulait que se rapportassent tous leurs exercices. C'est
dans cette vue qu'on les accoutumait alors et qu'on les
accoutume encore aujourd'hui A une vie occup6e et

laborieuse. Le lever exactement a quatre heures du
matin pendant les hivers les plus rigoureux; vaquer
deux fois par jour a la meditation, se nourrir de la
lecture de ceux des livres de pi6t6 qui conviennent le
mieux t de jeunes eccl6siastiques; ne passer aucun
jour, non seulement sans lire, mais aussi sans
apprendre quelque chose du Nouveau Testament; se
purifier par des confessions friquentes; se fortifier
par de sairtes communions; se rendre compte a la fin
de chaque mois, dans une petite retraite, du progres
qu'on a fait dans la vertu ou plut6t de celui qu'on a
manque d'y faire; s'examiner et s'approfondir dans
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deux grandes et serieuses retraites qui partagent
I'annie; s'instruire des vertus de son 6tat, des fondements de la foi et des regles de la discipline par de
fr quentes conferences sur la pieti, sur I'Ecriture, sur
la doctrine du saint Concile de Trente : voila la principale ou plut6t ]'unique occupation du s6minaire
interne. a
A la formation spirituelle des missionnaires au
noviciat se rapporte le petit sommaire,'comme l'appelle
Abelly, des dispositions que le saint instituteur requerait de ses enfants et qu'il a laiss6 6crit de sa main :
( Quiconque, dit M. Vincent, veut vivre en communaut6 doit se r6soudre de vivre comme un pilerin sur
la terre, de se faire fou pour J6sus-Christ,de changer
de moeurs, de mortifier toutes ses passions, de chercher Dicu purement, de s'assujettir a un chacun,
comme le moindre de tous; il doit savoir qu'il est
venu pour servir et non pour gouverner, pour souffrir
et travailler et non pour vivre en d61ices et en oisiveti;
que l'on y est 6prouv6, comme l'or en la fournaise;
qu'on ne peut y pers6v6rer, si I'on ne veut s'humilier
pour Dieu, et se persuader qu'en ce faisant, on aura
un v6ritable contentement en ce monde et la v6rit6
6ternelle dans I'autre. »
Il est facile de reconnaitre, dans ce sommaire, la
traduction presque litt6rale faite par le saint du
chapitre dix-septieme du premier livre de l'Imitalion
de Jlsus-Christ.
Quand les jeunes gens avaient termin6 les deux
annies de s6minaire interne et-s'y 6taient formis a la
vie interieure et a la pratique de toutes les vertus,
M. Vincent les appliquait aux etudes, soit de philosophie, soit de thoologie, afin qu'ils pussent dignement remplir les fonctions de leur etat. Mais craignant
que l'acquisition de ces sciences ne vint a ralentir leur
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premiere fcrveur ou que le desir immodir6 de savoir
et la curiosit6 ne se melassent a leurs etudes, voici les
avis remarquables qu'il leur donnait :
a Le passage du s6minaire aux 6tudes, disait-il, est
un passage tres dangereux auquel plusieurs font naufrage; et s'il y a aucun temps auquel on doive
prendre garde a soi, c'est celui des 6tudes; car il est
tris perilleux de passer d'une extremit6 a I'autre;
comme le verre, qui passe de la chaleur du fourneau
en un lieu froid, court risque de se casser; et par
ainsi il importe grandement de se maintenir dans sa
premiere ferveur pour conserver la grace que l'on a
reque et pour emp&cher la nature de prendre le
dessus. Si, a chaque fois que nous 6clairons noire
entendement, nous tUchons aussi d'6chauffer notre
volont6, assurons-nous que l'itude nous servira de
moyen pour aller a Dieu et tenons pour une maxime
indubitable qu'a proportion que nous travaillerons a
la perfection de notre interieur, nous nous rendrons
plus capable de produire du fruit envers le prochain;
c'est pourquoi, en 6tudiant pour servir les ames, il faut
avoir soin de remplir la sienne de pikt6 aussi bien que
de science, et pour cet effet lire des livres bons et
utiles et s'abstenir de la lecture de ceux qui ne servent
qu'a contenter la curiosit6; car la curiosit6 est la peste
de la vie spirituelle. ,
- On a conserve les avis que M. Vincent donna aux
6tudiants de la Compagnie, en diverses circonstances,
a 1'ouverture des cours, le 14 octobre 1643 et le

2 novembre i658. II disait : ('I1 faut de la science,
mes freres, et malheur a ceux qui n'emploient pas
bien le temps; mais craignons,et,si je l'ose dire, tremblons, car ceux qui ont de I'esprit ont bien a craindre,
Scientit infiat, et ceux qui n'en ont pas, c'est encore
pis, s'ils ne s'humilient. n II disait encore : u Savants
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et humbles missionnaires sont le trisor de la Compagnie, comme bons et pieux docteurs sont le tr6sor
de 1'Eglise. ,. Ces derniires paroles .sont tires de la
r6p6tition d'oraison du 14 octobre 1643.

Le jour que I'on commenca les etudes, a la r6petition d'oraison, M. Vincenf prit occasion de recommander aux prieres de la Compagnie les etudiants,
disant que s'il avait recommand6 chose avec instance
c'ktait celle-l1; et il apporta quelques raisons disant:
, que quoique tons les pr&tres soient oblig6s d'etre
savants, neanmoins nous y sommes particulihrement
obliges i raison des emplois et exercices auxquels la
Providence de Dieu nous a appel6s; tels que sont les
ordinands, la direction des seminaires eccl6siastiques
et les fnissions; encore bien que l'exp6rience fasse
voir que ceux qui parlent le plus familibrement et le
plus populairement rtussissent le mieux. Et de fait,
mes freres, ajouta-t-il, avons-nous jamais vu que celui
qui se pique de bien precher ait fait bien du fruit? II
faut pourtant de lascience n; et c'est alors qu'il ajoute :
que ceux qui 6taient savants et humbles itaient le
tresor de la Compagnie >.
a

II voulait qu'on 6tudiit comme il faut, mais avec
sobri6te : sapere ad sobyietatem. < Or, dit-il, comme
naturellement nous d6sirons connaitre, savoir quelque
chose de nouveau, si nous n'6moussons ce disir et
cette curiosite, il n'y aura pas une feuille de lecture
qui ne puisse servir a la vanit6, et commengant par
1'esprit nous finirons par la chair, d6sirant de paraitre,
nous repaissant de fumee, voulant l'empoiter pardessus les autres, etre estimbs subtils, de bon sens, de
bon jugement et voili oh cela va. O mes freres, prenons bien garde que cet esprit ne se glisse dans la
Compagnie. Ce fut par la que le malin esprit descendit
en enfer. »
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M. Vincent rapporta ici 1'exemple d'une communauti des plus florissantes de l'rglise deDieu, laquelle
fut renversee en moins de six ans a cause que cet
esprit de savoir et d'entasser science sur science s'y
glissa et y causa un d6sordre non pareil.
II ajouta ensuite quelques moyens d'6tudier comme
ii faut : <, i" Sobrement, voulant seulement savoir les
choses qui nous conviennent selon notre condition;
2* Humblement, c'est-a-dire ne pas d6sirer que l'on
sache ni que l'on dise que nous sommes savants; ne
vouloir pas emporter le dessus, mais ceder a tout le
monde; et a ce propos M. Vincent cita l'exemple de
M. Duval, celebre docteur de Sorbonne, ami et
conseiller de notrepsaint, fort savant, disait-il, et tout
ensemble si humble qu'il ne me souvient pas d'avoir vu
une ame si humble que celle-1~; 3* I1 faut tudier
enfin, en sorte que I'amour corresponde a la connaissance, particulibrement pour ceux qui 6tudient en
th6ologie, et a la maniere de M. le cardinal de
Berulle, lequel aussit6t qu'il avait conju une verit6, se
donnait . Dieu, ou pour pratiquer telle chose, ou pour
entrer dans tels sentiments, ou pour en produire des
actes, et par ce moyen, il acquit une saintet6 et une
science qu'a peine pouvait-on en trouver une semblable. ,,
Dans les etudes, soit de philosophie, soit de
theologie, M. Vincent recommandait de fuir la singulariti et
61'clat pour s'attacher uniquement aux
opinions reques et surtout t la doctrine consacr6e par
l'Eglise. II voulait qu'on s'instruisit a fond du dogme
et de la morale; ii permettait meme, dans une certaine
mesure, d'acqurir quelques-unes de ces connaissances qui, sans 6tre indispensables, ni a soi, ni aux
autres, sont un noble ornement de l'esprit et peuvent
attirer l'estime et la confiance au pretre et h son minis-
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tere; mais it voulait que tout cela se fit avec mod6ration et surtout avec humilit6. Voyait-il quelque
esprit brillant, il ne se hatait pas de lui confier une
charge importante, s'il ne reconnaissait chez lui, en
mime temps, un fonds solide d'humilit6; autrement,
disait-il, beaucoup de bruit et peu de fruit. II ne permit
presque jamais que quelqu'un des siens livrAt rien A
l'impression. Moins encore le permettait-il, s'il en
devait r6sulter un grand 6clat. Encela il y avaitautant
de sagesse que d'humilite. Qui ne comprend que sa
Compagnie, en se livrant, au commencement du moins,
A des 6tudes trop curieusqs, se fft bient6t d6tournee
de sa vocation providentielle : 1'instruction des ignorants et des pauvres? Il ne voulait pas que les professeurs dictassent leurs cahiers aux 6tudiants; il fallait
choisir un bon auteur, le faire apprendre, exiger une
recitation exacte, donner les explications et les diveloppements qui 6taient necessaires pour la parfaite
intelligence du texte. Il n'y avait la rien qui put flatter
I'amour-propre du professeur, mais on 6tait certain,
avec cette m6thode, de preparer Ala petite Compagnie
des pretres solidement instruits et d'une doctrine
sire; c'est tout ce que d6sirait M. Vincent.
C'etait beaucoup sans doute de bien choisir les
sujets, de les former avec soin, de les pourvoir d'une
science 6tendue et solide; mais cela ne suffisait pas
pour les maintenir dans leur ferveur premiere, au
milieu des distractions de tout genre et meme des
dangers de toute espice qu'ils devaient rencontrer
dans I'exercice du ministare et le contact perp6tuel
avec le monde. Vincent de Paul y avait pens6 depuis
longtemps. II n'ignorait pas que le rempart le plus
solide de la perseverance des individus et des communaut6s est I'observance des regles.
Aussi, a peine sa petite Communaut6 commencait-elle
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Ase former qu'il songea a lui donner des constitutions,
soit pour la perfection des individus, soit pour le gouvernement de la Communaut6. On voit, par sa correspondance, qu'il aimait a prendre sur ce point, comme
sur tant d'autres, les avis non seulement des sages,
des plus savants canonistes de Rome, des meilleurs
theologiens de Ia Sorbonne, des plus habiles jurisconsuites du Parlement, mais encore des superieurs de ses
maisons, de ses plus humbles pr&tres, pour savoir
d'eux ce que l'experience d6montrait praticable. Et
c'est precis6ment, outre son caractere lent et reflechi,
timide par humilit6, ce qui lui avait fait differer si
longtemps 1'impression et la distribution de ses regles.
II voulut d'abord imiter Notre-Seigneur qui a commenc6 a agir avant d'instruire, Coepit facere et docere,
pratiquant toutes les vertus pendant les trente premibres ann6es de sa vie et employant les trois derni&res
A enseigner sa doctrine. Lui aussi avait 6tabli la Congr6gation, depuis plus de trente ans, lorsqu'il se
dftermina a lui donner sa loi. Par la, non seulement

on imitait la conduite du Sauveur, mais on 6vitait tous
les inconv6nients des constitutions prematuries. Rien
de nouveau dans ces regles pour les missionnaires;
rien qui n'edt son existence dans les faits, avant de se
formuler dans la lettre; rien par consequent que la
faiblesse et la lchet6 puissent taxer d'impraticable et
de difficile. ( Nous avons fait, disait Vincent, comme
les Richabites de l'criture, qui gardaient par tradition les regles que leurs peres avaient laissees, bien
qu'elles ne fussent point 6crites. ,
Analysons rapidement ces regles on constitutions
communes, empreintes de I'esprit de Dien et de cette
sagesse humaine, qui n'est elle-meme qu'un 6coulement
de la sagesse divine. Elles sont redigees en latin et
renfermees en douze chapitres. II importe surtout
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d'insister sur les deux premiers : Jesus-Christ commenýa par agir, puis il enseigna; c'est-a-dire qu'il
pratiqua d'abord a la perfection toutes sortes de
vertus; puis il enseigna i ses ap6tres et a ses disciples
la science de la conduite des peuples. Formte sur le
module de Jesus-Christ, la Congr6gation de la Mission aura done pour triple fin : de travailler a sa
propre perfection, d'evangeliser les pauvres et principalement les habitants des campagnes, d'aider les
ecclesiastiques a acquerir la science et les vertus de
leur etat. Elle se compose d'eccl6siastiques et de laics.
Les fonctions des premiers sont, a l'exemple de J6susChrist et de ses disciples, de parcourir les villes et
les bourgades et l1 d'instruire par des predications et
des catechismes, de recevoir les confessions gen6rales,
d'apaiser les querelles, d'6riger les confreries de la
Charit6; puis de diriger les s6minaires et de donner
aux eccl6siastiques du dehors des retraites et des conf&rences. Les seconds remplissent I'office de Marthe;
ils aident les ecclesiastiques dans leurs divers minist*res et y. joignent la coop6ration de leurs pribres, de
leurs larmes, de leurs mortifications et de leurs
exemples.
Les uns et les autres n'atteindront leur fin qu'en se
rev&tant de I'esprit de Jesus-Christ qui iclate surtout
dans les maximes 6vangl6iques, dans sa pauvret6, sa
chastete, son obbissance, sa charite pour les malades,
sa modestie dans la maniere de vivre et d'agir, dans
ses entretiens, ses exercices journaliers de pi6te, dans
ses missions et les autres fonctions qu'il remplit en
faveur des peuples. En un mot, la fin de l'Institut,
son personnel, ses devoirs et les moyens de les remplir:
tel est l'objet de ce premier chapitre; les suivants ne
sont que le d6veloppement des moyens dont 1'6num6ration vient d'etre indiquee.
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Et d'abord les maximes evangiliques. Comme elles
ne trompent jamais, tandis que celles du monde
trompent toujours, la Congregation agira sans cesse
d'apres elles, jamais d'apres celles du monde. Done
elle preferera les choses spirituelles aux temporelles,
le salut de 1'ame a la sante du corps, la gloire de Dieu
aux vanitbs du siecle, la pauvrete, I'infamie, les tortures et Ia mort meme a tout ce qui pourrait la separer
de la charite de Jesus-Christ; elle s'attachera a faire
toujours et partout la volont6 de Dieu, &vitant tout Ie
mal d6fendu et accomplissant tout le bien command6,
choisissant de pr6f6rence dans les choses indiff&rentes,
celles qui r6pugnent le plus a la nature, acceptant de
la main de Dieu les biens et les maux avec une egale
reconnaissance; elle joindra la simplicit6 de lacolombe
a la prudence du serpent; elle pratiquerala douceur de
Jesus-Christ par laquelle on obtient la possession de
la terre, et son humiliti par laquelle on gagne le ciel,
et, par consequent, elle se croira digne du mipris des
hommes, se r6jouira de voir ses imperfections mises
au grand jour, cachera le bien que Dieu operera en
elle ou Lui en renverra toute la gloire; elle renoncera
a sa volont6, a son jugement, aux satisfactions des
sens, A l'amour excessif pourla famille, a l'attachement
pour les emplois, les lieux et les personnes, A la singularit6 dans le vivre et le v6tir, dans la maniere d'enseigner, de precher et de conduire, et meme dans les
pratiques de piet6; elle aura toujours en honneur les
actes de charite, aimera ses ennemis, prierm pour eux
et leur fera du bien; mais, parmi tous les preceptes
evangeliques, elle s'attachera de pr6efrence a ceux
qui nous recommandent la simplicit6, l'humilite, la
douceur, la mortification et le zele du salut du prochain; de ces cinq vertus, elle fera comme les facultes
de son ame et en animera toutes ses actions.
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Cependant, parce qu'il est vrai de dire que Jesus a
renvers6 l'empire du demon et retabli le rbgne de son
Pere, surtout par la pauvret6, la chastet6 et I'obbissauce, les missionnaires pratiqueront ces trois vertus
dans toute leur etendue, ils auront 6gard A la recommandation, qp'il faisait aux siens, de visiter,et de
soigner les malades, principalement les pauvres; ils
imiteront sa modestie; ils t6moigneront une grande
charit6 pour leurs confrbres; ils agiront avec affection
envers les personnes du dehors, le tout avec discretion
- .
et reserve.
Comme Jesus-Christ et ses disciples avaient leurs
exercices de piete, tels que de monter au temple aux
jours marques, de vaquer A l'oraison, de se retirer
quelquefois dans la solitude, la Congregation aura

aussi ses exercices spirituels. Suivant sa bulle d'erection, elle honorera particulibrement les ineffables mysteres de la trýs sainte Trinit6 et de l'Incarnation par
de frequents actes de foi et de devotion, par le zele
pour la propagation de leur culte, par le bon usage de
la sainte Eucharistie, par la devotion envers la tres
sainte Vierge, mere du Verbe Incarn6. Du reste, une
heure chaque matin d'oraison mentale, cel6bration ou
audition quotidienne de la messe, lecture aussi quotidienne du Nouveau Testament et d'un ouvrage de
spiritualit6; deux examens de conscience par jour,
recitation en commun du saint office, visite au saint
Sacrement au sortir de la maison et au retour, direction
spirituelle et compte rendu de la conscience tous les
trois mois, retraite et revue annuelles; telles sont les
principales pratiques de pi6te, prescrites a la Congregation; pratiques qui lui sont communes avec toutes
les families religieuses et meme avec les bons eccl6siastiques seculiers qu'elle avait mission de former par
ses leqons et par ses exemples.
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Elle fera des missions son ceuvre principale et indispensable, Aquoi I'oblige le nom meme qu'une permission de la divine Providence lui a fait donner par la
voix unanime des peuples, et elle ne les nigligera
jamais pour des ceuvres plus excellentes, pas meme
pour le service du clerg6, bien qu'elle soit presque
egalement charg6e de ce second ministare. Du reste,
envoi par le Superieur, approbation de l'6veque dans
chaque diocese,agrement et benediction du cure dans
chaque paroisse, fonctions gratuites et refus de toute
offre a l'exception du logement, discretion, direction
des communaut6s de femmes interdite; voila Aquoi se
r6duisent i peu pros toutes les prescriptions et les
defenses.
Enfin, comme J6sus-Chiist n'a pas seulement commenc6 par agir et par instruire, mais qu'il a encore
bien fait toutes choses, Ia Compagnie, pour suivre
jusqu'au bout ce divin modile, prendra tous les
moyens propres A remplir comme il faut ses diverses
fonctions. Dans tous ses travaux et surtout les plus
6clatants, chacun aura I'unique et pure intention de
plaire a Dieu, jamais de plaire aux hommes, ni de se
contenter soi-meme. Apres une action publique, on se
gardera bien d'exciter 1'orgueil par des louanges, et
de d6courager la faiblesse par des censures indiscretes. On portera la simplicit6, cette vertu principale
et sp6ciale des missionnaires, surtout dans les instructions adressees, soit aux peuples, soit aux ecclesiastiques. On fuira les opinions nouvelles et singulibres,

la curiosit6 dans les etudes, I'ambition et 1'orgueil,
1'envie qui porterait A s'affliger du credit et du succes
des autres congregations. On souhaitera avec Moise
que tous soient prophetes; on se r6jouira de voir
J6sus-Christ annonc6 par qui que ce soit, et bien que
l'on doive avoir une preference pour la Compagnie,
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comme un enfant pr6fere sa mere mime laide et pauvre
a toutes les autres si riches et si belles soient-elles, on
la regardera cependant comme la dernibre d'entre
toutes et on lui d6sirera moins les regards et les
applaudissements des hommes que l'obscurite et
I'humiliation, afin qu'elle ressemble au grain de'
senev6 de l'vangile qui ne peut croitre et porter des
fruits s'il n'a ktk sem6 et cache dans la terre.
Tous professeront an respect et un amour particuliers pour les regles et constitutions de la Compagnie,
meme les moins importantes en apparence; et pour se
les graver plqs profonddment dans la m6moire et dans
la volonte, chacun en possedera un exemplaire qu'il
lira au moins tons les trois mois, avec r6flexion et
retour sur soi-meme; s'il remarque des infidelites, il
demandera pardon a Dieu et penitence au superieur;
s'il a tC fidlie il se dira n6anmoins, suivant la parole
de Notre-Seigneur J6sus-Christ : a Je suis un serviteur
inutile; je n'ai fait que ce que je devais faire, et
encore ne l'ai-je pu faire sans lui. ,
Telles sont les regles de la. Mission, magnifique
abr6ge du saint Pvangile dont elles reproduisent la
divine doctrine, dans toute sa simpliciti et avec toute
son onction. Ce fut en 1658, Ie 17 mai, un vendredi soir,
jour et moment destines aux conf6rences spirituelles
que Vincent en fit la distribution &sa Communaut ; il
lui adressa d'abord un assez long discours dont le
resume se trouve dans l'Npitre-prdface qu'il a mise en
tete de ses constitutions. II y expliqua leur tardive
redaction et il ajouta : a Si nous eussions donne des
regles des le commencement, et avant que la Compagnie se fft mise en la pratique, on aurait pens6 qu'il
y aurait eu de I'humain plus que du divin et que c'eit
eit un dessein pris et concertd humainement et non
pas un ouvrage de la Providence divine. Mais, Mes-
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sieurs et mes freres, toutes ces regles et tout le reste
que vous voyez dans la Congr6gation s'est fait je ne
sais comment; car je n'y avais jamais pense et tout

cela s'est introduit peu k peu sans qu'on puisse dire
qui en est la cause. Or c'est une maxime de saint
Augustin, que quand on ne peut trouver la cause
d'une chose bonne, il la faut rapporter A Dieu et
reconnaitre qu'il en est le principe et l'auteur; 6
Sauveur! quelles regles et d'oib viennent-elles? y
avais-je pens6 ? point du tout, et je puis vous assurer,
Messieurs et mes freres, que je n'avais jamais pense,
ni i ces rggles, ni a la Compagnie, ni m&me au mot
de Mission; c'est Dieu qui a fait tout cela; les hommes
n'y ont point de part. Oui, quand je considere tous les
emplois de la Congr6gation, il me semble que c'est un
songe. Voila M. Portail qui a vu aussi bien que moi
l'origine de la Compagnie, qui vous peut dire que
nous ne pensions & rien moins qu'i tout cela. Tout
s'est fait comme de soi-meme, pen & peu 1'un apres
1'autre. Le nombre de ceux qui se joignaient a nous
s'augmentait, et chacun travaillait A la vertu; et a
meme temps que le nombre croissait, aussi les bonnes
.pratiques s'introduisaient pour pouvoir vivre ensemble,
et nous comporter avec uniformit6 dans nos emplois.
Ces pratiques-iL se sont toujours observ6es et s'observent encore aujourd'hui par la grice de Dieu. Enfin
on a trouv6 a propos de les reduire par &crit et d'en
faire des regles. J'espire que la Compagnie les recevra
comme 6manees de 1'esprit de Dieu, a quo cuucia
bona proceduxt, duquel toutes les choses bonnes procedent.

>

Si petite et si nulle que lui parat sa part dans l'6tablissement et les progres de la Compagnie, Vincent
tremblait pour elle d'y avoir mis la main : a Oh!
Messieurs et mes freres, s'6criait-il, je suis dans un
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tel 6tonnement de penser que c'est moi qui donne des
rbgles, que je ne saurais concevoir comment j'ai fait
pour en venir 1l. Dieu seul a inspire ces regles a la
Compagnie; que si j'y ai contribui quelque peu de
chose, je crains que ce ne soit ce peu-la qui empechera
peut-&tre qu'elles ne soient pas si bien observ6es a
1'avenir, et qu'elles ne produisent pas tout le bien et
tout le fruit qu'elles devraient. Cependant, ajoutait-il,
il me semble qu'elles tendent toutes a nous 6loigner
du p6ch6, et mrmee a viter les imperfections, a procurer le salut des- ames, servir l'glise et donner
gloire a Dieu. Nos regles ne nous prescrivent en
apparence qu'une vertu assez commune et n6anmoins
elles ont de quoi porter ceux qui les pratiquent a une
haute perfection. Que me reste-t-il, Messieurs, sinon
d'imiter Moise,lequel, ayant donn6 la loi de Dieu au
peuple, promit a tous ceux qui l'observeraient toutes
sortes de ben6dictions en leurs corps, en leurs ames,
en leurs biens et en toutes choses. Aussi, Messieurs,
nous devons esp6rer de la bont6 de Dieu toutes sortes
de graces et de bne6dictions pour ceux qui observeront
fidelement les regles qu'ii vous a donn6es; b6nediction en leurs personnes, b6nediction en leurs pensees,
b6n6diction en leurs desseins, benidiction en leurs
emplois et en toutes leurs conduites. O Seigneur, donnez votre b6n6diction a ce petit livre, et accompagnez-le
de 1'onction de votre esprit, afin qu'il opere, dans les
ames de ceux qui le liront, I'l6oignement du p6ch6, le
d6tachement du monde, la pratique des vertus et
1'union avec vous ! )
Ce discours fut prononc6 d'un ton de voix m6diocre
et humble, doux et onctueux, qui fit passer I'ame du
pere dans celle des enfants. Puis M. Vincent proc6da
a la distribution du petit livre des regles communes
en commencant par les plus anciens de la Compagnie.
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II les invita a le venir chercber, ne pouvant, & cause
de ses infirmitis, le lear porter lui-meme : t Venez,

Monsieur Portail, dit-il a son plus ancien disciple,
venez,s'il voas plait, vous qui avez tonjours support6
nos miskres; que Dieu vous benisse! ), A chacun, il
disait un mot particulier qu'il commenqait et finissait
invariablement par la formale : ( Venez, Monsieur,...
que Dieu vous benisse! ) Chacun voulut recevoir son
exemplaire- genoux, baisant d'abord le livre et la
main de M. Vincent, puis. la terre. La distribution
inie, M. Alm6ras lui demanda sa benediction au nom
de toute la Compagnie. Le saint vieillard pria ses
deux voisins de le soutenir et se prosterna; puis, de
son coeur inspire, jaillit cette admirable priere : ( 0
Seigneur qui etes la loi eternelle et la loi immuable,
qui gouvernez par votre sagesse infnie tout l'univers,
vous de qui les conduitesdes cr6atures, toutes les lois,
et toutes les regles de bien vivre sont 6man6es comme
de leur vive source, 6 Seigneur! benissez, s'il vous
plait, ceux a qui vous avez donni ces regles et qui les
out recues, comme procedant de vous 1 Donnez-leur,.
Seigneur, la grace n&cessaire pour les observer toujours et inviolablement jusqu'd la mort. C'est en cette
confiance, et en votre nom que, tout miserable p6cheur
que je suis, je prononcerai les paroles de la benediction que je vais donner a la Compagnie : Benedictio
D. N. J. C. descendat super vos et maneat semper, in
nomine Patrir et Filii et Spiritus Sancti >).- Amen!
r6pondit d'une voix la Compagnie et tous se retirerent,
les yeux pleins de douces larmes, le cceur rempli
d'une sainte 6motion et de pieux d6sirs.
M. Vincent venait de doter sa CommunautA d'uncode admirable de perfection chrktienne, sacerdotale
et religieuse. On peut dire, sans crainte de se tromper,
que le livre des regles communes, petit de volume,
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est grand par les richesses spirituelles qu'il renferme;
c'est veritablement un tr6sor pour la Compagnie et
pour chacun de ses membres. Mais les rggles ne sont
pas setlement necessaires pour assurer la sage conduite des individus; une communaute, surtout si elle
est nombreuse, a besoin de constitutions sirieusement
etudi6es et prudemment combinees pour assurer aussi
son bon gouvernement.
Vincent ne l'ignorait pas. Aussi le 13 du mois d'octobre 1642 eut-il soin de r6unir en assemblee g6enrale
les hommes les plus recommandables de la Compagnie,
pour discuter avec eux les bases des grandes constitutions. 11 suffit de lire le proces-verbal de cette r6union
pour en comprendre le r6sultat et l'importance. Nous
en rapportons ici les principaux extraits :
u Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit, toute
Sainte et adorable Trinite.
c Aujourd'hui, treizibme du mois d'octobre 1642,
nous, Vincent de Paul, trbs indigne superieur general
de la Congregation de la Mission, en la presence de
MM. Antoine Portail, Frangois du Coudray, Jean
Becu, Antoine Lucas, Jean d'Horgny, Lambert-auxCouteaux, Leonard Boucher, Pierre Duchesne, Rene
Almeras et Jean Bourdet, tous pr&tres de notre dite
Congr6gation, assembles en la chambre oi nous avons
accoutum6 de nous assembler : avons fait entendre
auxdits pretres, comme ayant plu a Dieu d'instituer
cette petite et pauvre Compagnie, il y a environ
seize ans, et sa bont6 nous ayant fait la grace d'introduire peu k pen les pratiques qui s'y observent, qu'il
ne nous restait plus a introduire que l'usage des congregations ou assembl6es generales en icelle, qui ont
accoutume de se pratiquer par les saintes communautes de l'glise de Dieu, A 1'instar des conciles et
synodes d'icelle; que j'avais pens6 que Notre-Seigneur

730 demandait la meme chose de nous, quoique notre Compagnie fat tres petite en nombre de personnes et de
maisons, et qu'i cet effet j'avais convoqui lesdits
sieurs d'llorgny, superieur de notre college des BonsEnfants, Jean B&cu, sup6rieur de notre maison de
Toul, Lambert-aux-Couteaux, superieur de notre maison de Richelieu, Jean Bourdet, sup&rieur de notre
maison de Troyes, Pierre Duchesne, superieur denotre
maison de Crecy, diocese de Meaux; et n'ayant pu
convoquer les superieurs de nos maisons de NotreDame de la Rose, diocese d'Agen, de Luqon, d'Annecy, du diocese de Geneve, ni celui de notre maison
de Saintes, soit pour la distance des lieux ou parce
qu'il y a pen qu'elles sont ktablies, ou parce que ces
superieurs venant d'etre envoy6s depuis pen auxdites
maisons, il y a quelque inconvenient de les retirer
sit6t de leurs maisons, nous avons nomm6 et deput6,
en leurs places, lesdits sieurs Portail, du Coudray,
Lucas, Boucher et Alm6ras auxquels nous avons fait
entendre les raisons pour lesquelles nous devons faire
des assemblees generales de temps en temps, lesquelles raisons nous avons fond6es sur la fin pour
laquelle elles se font et qui sont 1'blection'du General,
quelque affaire de grande importance ou perp6tuelle,
ou qui regarde la conservation de la Congregation, sur
I'usage de I']Pglise aux conciles et synodes que les
ap6tres ont commences, et sur celui des commnunaut 6 s.
u Nous leur avons dit en quoi consistent lesdites

assembl6es : i* la fin pour laquelle elle doit se convoquer; 20 qui doit y assister et avoir voix dhliberative
A present; 3° qui plus tard; 4* le lieu ; 50 le temps;

6* la manire; quant a la fin, je leur dis que c'6tait
ou procider a l'6lection du G6neral, ou pour traiter

les affaires de grande importance et perp6tuelles...
Que la premiere doit se faire par le vicaire gnedral
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qui aura te nomn6 avant la mort du G&neral d6funt,
pour la direction de la Compagnie jusqu'a I'1lection
d'un autre G6ndral; que la seconde se doit faire par
le seul General - qu'il n'y a a present que les superieurs particuliers qui doivent avoir entree dans ladite
assemblee - et s'il plait a Dieu que la Compagnie se
divise ci-aprbs en provinces, ce seront les seuls provinciaux qui entreront daus ladite assembl6e g6enrale
avec deux d6putes par province, etc... On a continue
l'examen des regles, les 14, 15, 16, 17 octobre. Le
18 octobre, depuishuit heures jusqu'a dix, ont etd
agitees et risolues deux questions :
La premiere, savoir si dans les cas portes par les
regles du Superieur gendral, la Compagnie pourrait
deposer et renvoyer ledit G6neral, a quoi la r6ponse
de Ia Compagnie sans contredit a 6t6 que ce serait
le meilleur et pour le bien d'icelle et du G6neral
meme.
La seconde, savoir s'il serait expedient, des a pr&sent, de faire quelque division de nos maisons, en
forme de provinces. La resolution a ete affirmative
avec cette moderation que, vu la p6nurie d'hommes oi
est, a present, la Compagnie, le Sup&rieur g6enral
nommerait, pour avoir soin des provinces, un visiteur
pour trois ans, plus ou moins, selon qu'il le jugera
expedient, et pour ce, qu'il pourra prendre ou un
superieur d'une maison, ou quelque autre.
Le lendemain, 19 dudit mois, a l'ouverture de l'assemblee, M. Portail a demand6 pardon a la Compagnie de ce qu'il pensait avoir contrevenu A la soumission et condescendance que requiert l'assembl6e, en
interrompant un autre qui parlait. Ensuite on a parachev6 de lire, et arrtde les regles du Superieur general.
Puis l'on a expose le chapitre de I'election dudit
Sup6rieur g6enral, sur quoi a Wte r6solu : l* que le
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Superieur general, d&s qu'il serait 6lu, ferait les
exercices spirituels, a la fin desquels, apres avoir dit
la sainte Messe, en vue de Dieu, il 6crirait deux
papiers a part : en 1'un, celui qu'il jugerait propre
pour servir de vicaire general, et en i'autre qu'il en
ecrirait deux qu'il proposerait a la Compagnie, comme
porte le chapitre d~e 1'election du Superieur g&enral et
qu'il cachetterait les deux billets et les serrerait, chacun dans un coffre a deux serrures differentes dont il
aurait une clef, et le premier assistant une autre. Et
an cas oh celui qu'il aurait nomm ,pour vicaire general
se trouvat mort, ou emp&chi par maladie ou autrement de travailler incessamment, ainsi que le requiert
sa charge, 1'assistant qui se trouvera avoir plus d'age
de Compagnie sera cens6 et reconnu pour vicaire
general, et prendra le gouvernement de toute la Compagnie; 2' que le vicaire general, incontinent apres la
mort du d6funt G6enral, travaillerait, au plus t6t, i
faire la Congregation (assemblee generale) eu 6gard
A l'6tendue de la Compagnie, sans n6anmoins que
ledit vicaire gen6ral puisse outrepasser le temps de
cinq mois, de quelque facon que la Compagnie se soit
etendue.
Dans une autre seance, il fut risolu que l'on diviserait des maintenant les maisons en provinces, savoir

Paris et Crecy pour une; Toul et Champagne pour une
autre; Richelieu, Saintes et Notre-Dame de la Rose
pour une autre; Annecy et Rome pour une autre.

xt Et le meme jour, a huit heures du soir, la Compagnie a confirm6 le chapitre des reunions triennales.
Ellea arr&t6 que, consider6e la petitesse des provinces
pour le present, le Superieur general pourrait envoyer
tel visiteur qu'il jugera a propos et disposer des sujets
de chaque province pour les retenir ou envoyer en
telles provinces et maisons qu'il pensera que Dieu les
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appelle aujourd'hui et pour toujours; et elle a jug6
qu'il fallait laisser audit Gn&aral le pouvoir d'admettre
en nos maisons des externes, pourvu qu'il en use rarement et pour des raisons de grande importance.
((A la fin, M. Vincent de Paul, Sup&rieur genaral
de la Congregation, apris avoir reprisent6 a la Compagnie le peu de suffisance qu'il pensait etre en lui
pour la conduite d'icelle, l'a suppli6e, en toute humilit6, a deux genoux, avec instance, qu'elle procidit a
l'election d'un autre Superieur gineral. A quoi ladite
Compagnie a r6pondu qu'elle ne pouvait 6lire un autre
Superieur pendant la vie de celui que Dieu, par sa
bont6, leur avait 61u; a quoi le susdit a acquiesc6 apres
quelques autres instances, protestant que c'etait le
premier acte d'obbissance qu'il -croyait rendre i la
Compagnie, la suppliant de 1'aider de ses prieres; ce
que ladite Compagnie non seulement a promis de
faire, mais encore a renouveli la protestation d'obeissance qu'elle lui avait faite.
a II a et6 aussi resolu par la Compagnie que le
coffre deux diffirentes clefs (qui contient les noms des
deux personnes que le General a jug6es les plus propres
pour lui succeder) sera garde, aptrs sa mort, par le
plus ancien de la maison, non assistant, avec la clef
qu'avait ledit Sup&rieur gendral et ne sera ouvert qu'en
la presence des capitulants assemblis pour I'hlection
dudit Sup6rieur g6ndral, aprbs 1'lection du secretaire
et assistant, Mlus en ladite assemblee; aprbs laquelle
immediatement, ledit coffre sera ouvert, le papier d6cachet6 par le nouveau secr6taire, en la presence de toute
la Compagnie, et lira tout haut les noms qui seront
inscrits dans ledit papier et le baillera, pour etre lu et
reconnu, a chaque personne de ladite assembl6e. Et
apres, les capitulants verront lequel des deux ils choisiront, si ce n'est qu'ils en jugent un autre plus capable,
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lequel ils pourront prendre, a l'exclusion de ceux que
le Superieur a proposes, et le tout se fera & la pluraliti
des voix, qui seront colligdes par le Vicaire gne&ral,
ainsi qu'il est port6 par le chapitre de l'Alection.
- Le lendemain, 23 dudit mois, la Compagnie 6tant
assembl6e, le Sup6rieur g6ndral a fait une petite
exhortation oif il a fait voir : 1V l'importance de faire
un bon choix de deux assistants pour ce que ce sont
les deux anges gardiens du Sup6rieur g6ndral; ce sont
ceux en qui la Compagnie se repose pour tout ce qui
concerne le Superieur et la Compagnie; 2" les qualites
qui sont requises en eux qui sont : zile, discretion,
sagesse, qu'ils aient des lettres et que tous les dons de
Dieu reluisent en eux; 3" il a propos6 si l'on ferait un
secr6taire et des assistants pour cette election; a quoi
la Compagnie a r6solu que, pour la premiere fois, l'on
y proc6derait simplement en &crivant, chacun dans un
billet, a qui il donne sa voix, et que ledit Superieur
g6ndral les verrait avec les deux qui se trouveraient
aupres de lui; ce qui a 6t6 fait en vue de tous et
M. Portail a 6t6 61u premier assistant et admoniteur
du Sup&rieur gendral, et M. d'Horgny; deuxitme
assistant, lesquels ont promis ensuite, avec serment,
de donner avis a Ia Compagnie des d6portements du
General au cas qu'ils y sont obliges. De plus, il a 6t6
r6solu qu'au cas que ledit Superieur g6naral soit oblig6,
par la n&cessit6 des affaires de la Compagnie naissante,
d'envoyer un desdits assistants, ou tous deux, pour
affaire d'importance, ou pour etre superieur, en quelque
lieu loigne, qu'en ce cas, il en mettra d'autres a leur
place, il en donnera avis aux provinces a ce que, si
les visiteurs agrbent le choix qu'il aura fait des autres,
il les continue; sinon qu'il recevra ceux auxquels la
plupart auront donne leur voix par 6crit, sans cons 6 quence pour les autres.
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a Fait audit Saint-Lazare-les-Paris, le 23 octobre
I'an que dessus 1642. )
Sign6: Vincent de Paul, Portail, du Coudray, Lambert-auk-Couteaux, A. Lucas, Jean Becu, Jean d'Horguy, Boucher, Alm6ras, Duchesne et Bourdet.
Le i" juillet i65I, M. Vincent tint une seconde
assembl6e, surtout pour mettre la derniere main aux
regles communes. E]taient presents : MM. Rent Alm&ras, sup6rieur de la maison de Rome; ltienne Blatiron, sup6rieur de la maison de Genes; Lambert-auxCouteaux, superieur de la maison de Richelieu;
Antoine Lucas, superieur de la maison du Mans; Gilbert Cuissot, superieur de la maison de Cahors; Louis
Thibault, sup6rieur de Ia maison de Saint-M6en, diocese de Saint-Malo; Frangois Grimal, sup6rieur de la
maison d'Agen; Jean-Baptiste Legros, superieur de la
maison appelee le petit Saint-Lazare; Antoine Portail,
Jean B6cu, Jean d'Horgny, Pierre D.uchesne, JeanBaptiste Gilles, tous pretres de la Congr6gation. Cette
seconde assembl6e ne fut termin6e que le i du mois
d'aoit. On s'y occupa surtout de la r6daction de nos
saintes rkgles et on traita aussi- plusieurs points tres
importants, tels que l'usage des voeux, un reglement
pour la mission, la conduite i tenir envers les freres
coadjuteurs, I'usage des p6nitences, l'union et la charit6. M. Vincent y donna aussi des riponses .diverses
questions qui lui furent faites dans l'assemblee. On
trouve le detail de tout cela dans le prpcks-verbal fait
par le saint Fondateur et qui est imprimk au commencemenf du premier volume des circulaires des Sup&rieurs genuraux. Notons les choses les plus intbressantes : l'on posa une question sp6ciale touchant
I'61ection du Sup&rieur gen6ral, c'est a savoir s'il fallait
maintenir la regle-qui porte que le Su-prieur g6n6ral
nommera par 6crit deux personnes, lesquelles il juge
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les plus propres pour lui succider, ou s'il serait meilleur qu'il ne d6signAt personne. L'assemblee fut d'avis
d'en user ainsi que la rbgle porte, si ce n'est qu'a
I'avenir, on y trouve trop d'inconvenients.
On demanda d'instituer a Saint-Lazare un directeur
des 6tudiants qui les formerait a la pi4t6, a la communication interieure, etc. Saint Vincent r6pondit :
, Monsieur le sous-assistant prendra ce soin si Monsieur l'assistant ne le peut faire., On manifesta le disii
que les s6minaristes fussent examines ainsi que les
6tudiants. Saint Vincent pria l'assistant de tenir la
main a cette pratique. On trouva qu'il n'6tait pas exp6dient que les etudiants v6cussent en familiarit6 avec
les pr6tres anciens et on demanda s'il 6tait a propos
que ceux-ci prissent leur recreation avec les etudiants. Saint Vincent repondit :
II y a beaucoup
d'inconvenients de s6parer les jeunes des anciens; ii
faut que nous, anciens, nous nous donnions a Dieu
pour 6tre a exemple a la jeunesse; I'on essaiera.
naanmoins de cette s6paration, les anciens faisant
leur conversation a part. , On signala a saint Vincent
que les conf&rences spirituelles faites le soir produisaient moins d'utilit6 et qu'il serait d6sirable qu'elles
se fssent en un autre temps. Le saint fondateur fit
remarquer qu'a Saint-Lazare il 6tait difficile d'avoir
tout le monde present, sinon le soir; il permit que
dans les autres maisons on mit la confirence dans la
journee.

Nous venons de vojr I'organisation de la Compagnie, oprbee par les soins de saint Vincent; il nous
reste i montrer l'extension de cette 6mme Congr6gation du vivant de son fondateur; nous en empruntons
les details au chapitre XLVI d'Abelly.
Dieu ayant plant6 la Congregation de la Mission
daus son Eglise comme une vigne mystique qui devait
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fication d'un grand nombre d'ames, il voulut pour la
rendre plus fertile qu'elle ktendit ses pampres, et
qu'elle fit provign6e en divers lieux par les 6tablissements no'veaux, qui en ont 6t6 faits, et que l'on peut
bien avec verit6 atttibuer plut6t a la volont6 de Dieu
qu'a celle des hommes.
Outre les trois 6tablissements faits a Paris, savoir,
au collige des Bons-Enfants, a Saint-Lazare et h
Saint-Charles, dont nous avons dej. parli, le premier
se fit en Lorraine, en la ville de Toul, sur l'instance
de messire Charles Chretien de Gournay, 6veque de
Scythie, qui avait pourlors l'administration du diocese
de Toul dont peu de temps apres il fut &6vque.Cet
6tablissement se fit I'annee 1635 en la maisofi du
Saint Esprit, du consentement des religieux. Cette

maison fut unie a ladite Congr6gation de la Mission,
et cette union autoris6e par lettres patentes du roi,
v&rifi6es en Parlement.
Trois ans apres, c'est-h-dire en l'annee 1638, M. le
cardinal de Richelieu, voulant laisser un monument
de sa piedt et donner des marques de 1'estime qu'il
faisait de M. Vincent et de son Institut, fonda une
maison des pretres de la Mission en la ville de Richelieu, avec obligation de faire quelques missions tous
les ans, non seulement dans le diocese de Poitiers
dans lequel est la ville de Richelieu, mais encore dans
celui de Luqon, a cause qu'il en avait t6e autrefois
6veque. C'etait en attendant que d'autres pr&tres de la
audit Lucon,
m6me Congr6gation fussent 'tablis
missions
obligation,des
cette
a
lesquels satisfaisant
ce d6sir
dans
et
pourraient y multiplier leurs emplois;
il laissa quelque argent pour leur logement.
Quelque temps aprKs, une maison ayant &t6 achetbe
M. Vincent y envoya, environ l'annde 1645,*
Lucon,
A
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trois ou quatre de ses ouvriers pour y resider tout a
fait, d&sirant de contenter en cela messire Pierre de
Nivelle, 6veque de ce lieu, qui les demandait, et qui,
les ayant requs, leur donna tous les pouvoirs ordinaires
pour travailler par tout son diocese; ce qu'ils out
toujours fait depuis, non seulement A la decharge des
missionnaires de Richelieu, qui-pour cet effet leur out
assign6 un petit fonds pour partie de leur subsistance,
mais aussi pour le plus grand bien des ames qui en
sont assist6es plus amplement.
En la susdite annbe 1638, il se fit un autre 6tablissement de la meme Congregation eh la ville de Troyes
en Champagne, par les bienfaits de Monseigneur de
Bresl6, eveque de la dite ville, et de Monsieur le commandeur de Sillery.
En l'annee 164o, M. Vincent envoya A Annecy
quelques pr&tres de sa Congregation pour travailler
dans le diocese de Genkve en Savoie, afin de satisfaire
au d6sir trbs artlent que messire Juste Gu6rin, alors
eveque de Geneve, lui en avait temoign6, et aux instances charitables de sainte Chantal, fondatrice et
premiere sup6rieure du saint ordre des religieuses de
la Visitation en la ville d'Annecy, qui esperait conserver en ce diocese, par le moyen des missions, les
grands biens que le bienheureux Francois de Sales y
avait faits. M, le commandeur de Sillery, porte d'une
devotion toute singuliere envers ce saint prelat, fit une
fondation pour 1'entretien de ces prktres missionnaires; ils y ont toujours travailli depuis et s'y sont
employes non seulenient A faire des missions pour
I'instruction et sanctification du peuple de la campagne, mais aussi tprocurer'la reformation et perfection du clerge, tant par les exercices de l'ordination
que par ceux qui se font dans le s6minaire.
En 1641, M. Dominique S6guier, ev4que de Meaux,
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approuva et autorisa un 6tablissement des pretres de
la meme Congregation en la ville de Cricy-en-Brie,
pour faire des missions en son diocese; cetetablissement fut fonde par M. L'Orthon, conseiller secr6taire
du roi, sous le nom du roi meme. L'annie suivante, 1642, se fit la fondation et etablissement des m6mes pr&tres de la Mission en la ville
de Rome, par les libaralit6s de trbs noble dame Marie
de Vignerod, duchesse d'Aiguillon, niece de M. le
cardinal de Richelieu, dame jtrs z616e pour la gloire
de Dieu, et douee d'une trbs grande charit6 envers le
prochain, qui I'a toujours rendue fort tendre et
sensible aux miseres corporelles et spirituelles des
pauvres, specialement des plus abandonn6s, et meme
de ceux qui 6taient dans les lieux les plus eloign6s.
Cette verlueuse dame avait des sentiments extraordinaires d'estime et de confiance pour M. Vincent et
M. Vincent avait r6ciproquement pour elle une d6f6rence, une reconnaissance et un respect tout particuliers.
La meme dame duchesse a aussi fonde en divers
temps de quoi entretenir sept pretres missionnaires
pour travailler dans son comt6 d'Agenois et de Condomois; et M. 1'6veque d'Agen les 6tablit a NotreDame de la Rose en son diocese, pres la ville de
Sainte-Livrade, selon la fondation.
Par les bienfaits et charit6s de la meme dame, les
prtres de la meme Congregation de la Mission ont
.etC fondes et 6tablis l'annee suivante 1643, en la ville
de Marseille, pour y exercer toutes leurs fonctions, et
particulirement pour instruire et consoler les pauvres
forcats des galeres de France et les aider A faire

leur salut. Cette fondation de Marseille fut, quelques
ann6es apris, augment6e par la meme dame, pour faire
assister spirituellement et corporellement par les mis-
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sionnaires les pauvres chr6tiens esclaves en Barbarie.
En la meme annee 1643, Mgr Alain de Solminihac,
6veque-baron et comte de Cahors, dont la -m6moire
est en veneration dans toute 1'~glise pour les eminentes vertus dont sa vie a &tC orne, et particulibrement pour sa vigilance pastorale, et pour le zile de
la gloire de Dieu et du salut de ses diocesains dont
il etait anim6; ce saint prelat, dis-je, faisant une profession ouverte d'honorer et d'estimer les graces singulieres qu'il reconnaissait en la personne de saint
Vincent et en son Institut, crut procurer un tres grand
avantage a tout son diocese en ktablissant, comme il
fit, a Cahors, des pretres de la Congregation de la

Mission.
Le pieux roi Louis XIII, detrs glorieuse memoire,
ayant acquis environ ce m6me temps la souverainete
de Sedan, qui 6tait presque tout infect6e de I'h&resie,
d6sira que M. Vincent envoyat des pretres de sa
Congregation pour y faire des missions, et pour instruire et affermir les catholiques qui 6taient pour la
plupart peu instruits, et dont la foi &taiten an continuel peril de subversion a cause du frequent commerce
qu'ils avaient avec les heritiques. Pour cet.effet, Sa
Majest6 ordonna qu'une somme assez considerable
serait mise entre les mains de M. Vincent, pour etre
employee aux frais de ces missions. Mais, apris Ia
mort de ce grand roi, Louis XIV, son successeur, de
1'avis de la reine regente, sa mere, voalut que ce qui
se trouva rester alors de cet argent servit de fondation.
pour une maison fixe et arr&tle des memes pretres de
la Mission, comme en effet elle fut etabliepar M. t1eonor d'Etampes de Valencay, archevrque de Reims,
I'an 1644.
La maison de la Mission de Montmirail, qui est une
petite ville en Brie, au diocese de Soissons, fut fond6e
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en l'ann6e 1644 par M. le duc de Retz, et M. Toublan,
son secr6taire, eut la devotion de contribuer quelque
chose de son bien k cette fondation.
Celle de Saintes se fit aussi en la meme annee par
les soins de messire Jacques Raoul, alors 6veque de
ladite ville, et par la contribution de messieurs de son
clerg6 pour les missions et pour le s6minaire.
L'annee suivante, 1645, se fit un autre 6tablissement
en la ville du Mans, a l'instance tres grande de
M. Emeric de la Fert6,. 6veque du Mans, par 1'autorit6 duquel, et a la sollicitation de M. I'abbW Lucas,
maitre et chef de I'6glise collegiale de Notre-Dame
de Coeffort, de fondation royale en ladite ville, et
avec le consentement des chanoines, fut faite 1'union
de cette 6glise, maison et appartenances, a la Congr6gation de la Mission; union qui a 6t6 autoris6e et confirm6e par lettres patentes du roi, avec le consentement de Messieurs de Ia ville.
Et en Ia meme ann6e 1645, messire Achille de Harlay, 6veque de Saint-Malo, ayant demande des pretres
de la m&me Congr6gation de la Mission a M. Vincent
pour travailler dans son diocese, il lhi en envoya
quelques-uns, qui furent pen de temps apres 6tablis,
par le meme prelat, en l'abbaye de Saint-M6en dont
il 6tait abbe, et du consentement des religieux qui
cederent leur maison et leur mense aux missionnaires.
L'union en a et6 faite depuis a la meme Congr6gation
par notre Saint Pere le pape Alexandre VII, par bulles
apostoliques, qui ont 6t6 autoris6es par lettres patentes
du roi.
II ne faut pas ici omettre qu'en ladite annie 1645
et aux suivantes, M. Vincent etait sollicite par
quelques personnes vertueuses et z6l6es, et encore
plus par sa propre charit6, d'envoyer de ses pretres en
plusieurs provinces 6trangeres et 6loign6es pour di-
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verses ceuvres de charit6. Ayant done obtenu toutes
les facilites et pouvoirs necessaires du Saint-Siege
apostolique, il en envoya quelques-uns en la ville de
Tunis, et en celle d'Alger, en Barbarie, en Hibernie,
a Madagascar, aux iles H6brides, en Pologne. Nous
ne reviendrons pas sur ces fondations, dont nous
avons parle precedemment, non plus que sur celle de
Genes, faite en 1645 par le cardinal Durazzo; mentionnons seulement que MM. Baliano Raggio et JeanChristophe Moncia, pr&tres, nobles genois, contribuerent de leurs biens a cette bonne ceuvre.
En l'annie 165o, les pretres de ladite Congregation
furent 6tablis en la ville d'Agen par M. Barthilemy
d'Elb!ne, eveque du dit lieu, qui leur donna la direction perpltuelle de son s6minaire.
En i65 r, les pretres de la Congregation furent 6tablis au diocese de Montauban, on M. Pierre de Bertier, ve&que de cette ville, leur a donn6 la direction
de son s6minaire, et les a aussi employes a faire des
missions dans son diocese.
L'6tablissement des memes. pretres se fit en la ville
de Triguier en la basse Bretagne, en l'ann6e 1654,
par les bienfaits de messire Balthazar Grangier, eveque
et comte du lieu, comme aussi par les lib6ralites de
M. Th6pant, sieur de Rumelin, chanoine de 1'6glise
cath6drale de Tr6guier, qui s'en est rendu le fondateur.
En cette meme annie, M. Vincent envoya de ses
missionnaires en la ville d'Agde en Languedoc, selon
le d6sir de messire Francois Fouquet, alors eveque et
comte d'Agde, et plus tard archeveque de Narbonne,

qui les avait demaadis g dessein de les y 6tablir.
M. Vincent envoya aussi des pretres de sa Congregation a Turin, capitale du Pi6mont, a l'instance que
lui en fit M. le marquis de Pianezze, premier ministre
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dtEtat du duc de Savoie. C'est un seigneur de pi&C
tres exemplaire, lequel pouss6 d'un trbs grand d6sir
de procurer la gloire de Dieu et le salut des a.mes, a
voulu se rendre fondateur d'une maison de la Congregation de la Mission en la ville de Turin.
En I'annee 1659, Vincent envoya a Narbonne des
pretres de sa Congregation pour satisfaire au desir de
M. Francois Fouquet, archeveque de cette ville-la,
qui les avait demandis.
M. I'abb6 de Sery, de la maison de Mailly cn
Picardie, avait propose plusieurs fois et en diverses
annees a M. Vincent le dessein qu'il aurait de contribuer a la fondation d'une maison des'pretres de sa
Congregation dans -Amiens. Mais Notre-Seigneur,
1'ayan; retire de ce monde avant qu'il l'eft accompli,
il n'a pas laiss6 de s'ex4cuter depuis; et cet 6tablissement a 6te fait par messire Francois Faure, 6veque
d'Amiens, qui a donn6 la direction perpetuelle de son
s6 minaire aux pr&tres de la Congregation de la
Mission. Ce bon abb6, ayant surv6cu pen de temps a
M. Vincent, a voulu etre enterre aupres de lui dans
l'gglise de Saint-Lazare..
M. Henri de Baradat, eveque et comte de Noyon,
puis de France, d6sirant avoir des pr6tres de la Mission en son diocese, en 6crivit i M. Vincent et lui en
fit parler. Mais M. Vincent, ne voyant pas pour lors
toutes choses disposees a leur etablissement, diff6ra
d'en envoyer, la Providence de Dieu reservant I'ex6cution de ce pieux dessein a M. Alm6ras, en 1662.
II est a remarquer qu'en tout temps, quantit6 de
prelats non seulement de France, mais encore d'autres
endroits de la chr6tiente, se sont adresses & M. Vincent pour avoir des ouvriers de sa Compagnie, afin de
les 6tablir dans leur diocese et de les employer aux
missions, aux exercices de I'ordination et aux semi-
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naires. Mais ce sage instituteur ne pouvant pas en
fournir a tous, ou pour n'avoir pas des hommes prits,
ou pour d'autres empechements, a laiss4 ces propositions sans effet, ne voulant rien embrasser ni hors de
temps, ni an dela de ses forces.
Voilh comment Dieu voulut que ce pere des missionnaires recueillit, meme dbs cette vie, quelque partie
des fruits de ses saints travaux, et qu'il eut Ia consolation de voir ses enfants spirituels multiplies comme
ies 6toiles du ciel, et sa Congr6gation heureusement
4tablie en fort pen de temps en diverses parties du
monde. Comme ses plus ardents disirs ne tendaient a
d'autre fin qu'I procurer que Dieu fit glorifie et les
ames qui ont coSit le sang de Jesus-Christ sanctifiees
et sauv6es, aussi avait-il une reconnaissance indicible
de voir que sa Providence eut daigni se servir de lui,
quoique tres ch6tif et mis&rable, comme il s'estimait,
pour procurer tons ces grands biens. Car la pensee de
tous ces excellents ouvrages le portait, non a s'en
glorifier et a s'y complaire, mais'plut6t a s'abimer de
plus en plus dans la consideration de son inutilit6 et
de son niant, et a en rendre de continuelles actions
de graces a sa divine Majest6, qu'il estimait devoir
Rtre d'autant plus glorifbe de tous ces effets de sa
misericorde qu'elle avait voulu se servir d'un instrument plus faible et plus inutile, tel qu'il pensait etre,
pour le produire.
L'cuvre de M. Vincent etait achev6e; notre saint
pouvait chanter son Nunc dimittis et monter au Ciel
pour recevoir la ricompense due a cette longue vie de
bienfaits, de vertus et de m6rites. Sa sainte mort arriva
le 27 septembre i66o. Elle avait ite prec6de de celle
de ses deux. plus fideles et g6ndreux coop6rateurs,
M. Portail et Mile Le Gras. A la mort de notre bienheureux pere, 426 prktres et 196 fr&res etaient entris
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dans la Compagnie et 26 maisons avaient et~
t
dees.

fon-

Livre second
De la mort de saint Vincent c la Rdvolution franfaise :
De I'ilection de M. Almiras a I'lection de M. Cayla
(1661-1788)
CHAPITRE PREMIER

.A. Almiras (1661-1672)
Premiere assemblie g6ndrale. - Election de M. Almdras. MBmoires envoyes par M. Almdras : Regles. - Predication. - Postulants. - Visites des dveques. - Manuel des
c6remonies. - Vie de M. Vincent. - Petite m6thode. Regles de bienseance. - Acte de protestation du terjanvier,
de consecration le 15 aoit. - Assemblie de 1668. - Revision des Constitutions. - Selectes. - Regles des offices.
- Indispensabilit6 des vceux. - Trois ir6res d6boutes de

leurs reclamations par arret du conseil. - Nouvelles :
Italie, France, Fontainebleau, Lyon, Madagascar.

M. Alm6ras seimblait tout indiqu6 pour prendre la.
succession de saint Vincent. Son intelligence, son
caractere, sa pietb, son esprit pratique, sa grande experience des affaires de la Communaute, les fonctions

si bien remplies par lui de directeur du Seminaire
interne, de visiteur, d'assistant, 1'avaient admirablement pr6pareAcontinuer I'ceuvre da saint fondateur.
N6 A Paris en I6i3, d'une pieuse et riche famille,
Ren6 Alm6ras itait entr6 au s6minaire le 3i decembre
I636. Cinq ans aprhs, il en devient le directeur. II fait
la visite de plusieurs maisons en 1647, est nommsup6rieur a Rome, puis a Saint-Charles, en z65r.
Trois ans apris, il est charge de porter des secours
temporels et spirituels i la ville de Laon et A ses
environs que desolait le flau de la guerre; il faillit
succomber a la fatigue. De retour & Paris, il dut se
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rendre en Poitou, avec le titre de visiteur; puis il
exerca jusqu'a la mort de M. Vincent les fonctions
d'assistant de la Maison-Mere. D6sign6 vicaire g6neral
par le saint fondateur, jil fut charge de convoquer
Passembl6e qui devait nommer le successeur de Vincent de Paul.
Le Ciel sembla donner son approbation a ce choix;
on connait ce qui est dit de l'apparition de saint
Vincent a un membre de 1'Assembl6e, qui hisitait i
donner sa voix a M. Almbras, a cause de la faiblesse
de sa sante.
II avait admirablement pr6par6 la tenue de cette
premiere Assemblee gen6rale, en eyroyant a toutes les
maisons de la Compagnie un memoire rempli des
details les -plus minutieux et les plus pratiques sur la
maniere de diriger les reunions domestiques et les
assemblees provinciales. Tout y est prevu, tout y est
r6gl6, et de nos jours encore ce memoire est un guide
du plus grand intre&t.
Nous croyons utile de le reproduire tout entier
comme un des monuments les plus importants de
l'histoire de la Compagnie.
SParis, le i5 janvier 1661.
" L'on doit faire deuxassemblees avant l'Assemblee
g6nerale. La premiere, en chaque maison de la Congr6gation, au jour assigni par le visiteur de la province.. Le superieur de chaque maison y prisidera,
ou, en son absence et ne s'y pouvant trouver, celui qui
le repr6sente. Voici comme elle doit se faire : le
sup&rieur, ayant assemble au son de la cloche de la
communaut6 tous les pretres de sa maison, qui ont
fait les vceux, et ayant dit le Veni Sancte Spiritus, leur
proposera ce dont il s'agit, qui est de d6puter un
prtre d'entre eux pour I'accompagner B l'Assemblie
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provinciale, qui se tiendra au jour et lieu assign6s
par le visiteur. II fera un discours d'un petit quart
d'heure, faisant voir en peu de mots, mais avec energie,
I'importance de faire un bon choix, et les qualites
requises de celui qu'on doit 6lire, savoir : que ce soit
une personne d'esprit et de jugement, bien ze~6e pour
le service de Dieu, fort affectionn6e a sa vocation et
aux fonctions de notre Institut et fidele aux regles et
pratiques de la Congr6gation; en un mot, on doit
choisir un bon pretre, rempli de l'esprit de Dieu, et
qu'il ait I'esprit d'un vrai missionnaire; mais il faut
n&cessairement, selon nos constitutions, que ce pretre,
l'Assembl6e provinciale, ait
pour etre d6putie
demeurt huit ans dans la Compagnie, et y en ait pass6
six apres y avoir fait les vceux de la Congregation. Ce
deput6 sera Olu par scrutin secret, a la pluralit6 des
voix par les dits pretres assembl6s, lesquels 6criront
sur quelque table, les uns apres les autres, leurs suffrages dans les billets pr6pares a cet effet sur la table,
chacun mettant en son billet le nom de celui-qu'il
choisit pour d6put6 de la maison. On salt assez qu'on
ne pent se donner son suffrage . soi-m&me pour etre
d6put6, mais qu'il le faut donner a un autre, et que ce
serait chose tout a fait ridicule et absolument de nulle
valeur d'en user autrement. Le sup6rieur 6crit son
suffrage le premier, et puis les autres ensuite. Et afin
qu'on ne sache pas qui a ecrit.chaque billet, il faut
contrefaire son 6criture, en sorte qu'elle ne soit pas
reconnue par ceux qui verront les lettres.
C
Chacun, ayant fait son billet; le mettra en forme de
petit rouleau et le portera dansla boite ou dansquelque
autre chose semblable & ce destinde et mise sur une
table. Tous, ayant port6 leurs billets, le superieur, en
presence de tous lks assembles, tirera les billets, les
ouvrira en pr6sence de tous, les lira tout haut et les

montrera, afin qu'on sache qu'il lit les billets comme

ils sont ecrits.
( Les suffrages 6tant ainsilus,et ensuite s6pares les

uns des autres, selon la difference des noms ecrits, il
faudra compter tons les suffrages. Apres quoi le supirieur nommera celui qui aura eu le plus de voix, et le
e prod6clarera depute de la maison pour 1'Assemblx
vinciale, a laquelle il accompagnera le superieur.
« Que s'il arrive que deux ou trois aient 6galement
le plus de suffrages, il faudra recommencer le scrutin,
et redonner les suffrages par icrit comme la premiere

fois, except6 qu'on ne pourra donner sa voix qu'a unde ceux-ci, et non pas aux autres qui ont moins de
suffrages. Que si, par aprbs ce nouveau scrutin, ii
arrivait encore qu'ils eussent 6galement de voix, pour
lors il faudra choisir, par suffrages secrets, a la pluraliti des voix, trois compromissaires d'entre les
autres pritres assembles, lesquels fassent cette election par suffrages 6crits comme dessus, en sorte que
celui-qui aura deux suffrages de ceux des trois compromissaires soit le depute de lamaison pour l'Assemblie provinciale.
« L'Assemblie provinciale se fera de la sorte : les
superieurs des maisons et les d6putes 6tant arrives au
lieu assign6 par le Visiteur, et le jour venu indique
pour cette assembl&e par le mime Visiteur auxdits
superieurs, ledit Visiteur assemblera les superieurs et
les d6putes de chaque maison en une chambre ou
salle et, la porte ferm6e, commencera par le Veni
saxcle Spiritus, leur proposera le sujet de 1'Assembl6e,
qui est de choisir deux pretres de la province pour
I'accompagner et assister a l'Assembiee ginfrale. II
leur fera un discours d'une petite demi-heure ou environ sur le sujet dont ii s'agit, faisant voir comme
dessus : i 1'importance de proceder comme il faut et
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selon Dieu en cette 6lection; 2* quelles sont les qualit6s requises aux deux pretres qu'on doit choisir pour
1'Assemblbe g6nerale; 3' les moyens de procider
consciencieusement en cette election des d6put6s. en
sorte que tout reussisse h la gloire de Dieu et au bien
de la Congregation. Le Visiteur fera savoir a toute

l'Assembl6e qu'il n'est pas n6cessaire que ces deux
pr&tres soient choisis d'entre ceux qui sont 1I'Assembl6e provinciale; il suffit qu'ils soient de la province
et du nombre des pretres qui ont fait les voeux, il y a
au moins six ans.
S(Cette election se fera a la pluralit6 des voix, comme
il a et6 dit ci-dessus, et par suffrages 6crits en des
billets mis en forme de rouleau dans une boite oli dans
quelque autre chose semblable, et ensuite tir6s, lus,
montr6s et comptis, le tout en la manibre qu'il a 6t6
dit ci-dessus au sujet de I'Assembl6e particuliere de
chaque maison. Que s'il arrive 6galit6 de voix, on fera
comme il a 6t6 expliqu6 ci-dessus. Tout cela fait,
celui qui aura eu le plus de voix sera le premier
d6put6 de la province pour 1'Assembl6e gen6rale, puis
on proc6dera a 1'6lection du second d6pute, en ta
maniere qu'on aura fait pour le premier.
a Le Visiteur et les d6putes de la province se rendront i Paris quatre on cinq jours avant I'Assembl~e
g6n6rale. Et pourla d6pense tant du Visiteur que des
d6put6s, tant pour 1'aller que pour le retour, chaque
maison de la province y contribuera an prorata de
son revenu. n

L'Assemblee gen6rale, commenc-e le i5 janvier
1661, choisit M. Almeras pour Superieur g6n6ral et
se termina le 2o du meme mois. Elle eut quatre
sessions. Dix-neuf membres la composaient. Il est
int&ressant de connaitre le nom de ces v6n6res pretres
de la Mission. C'est d'abord M. Alm6ras, puis
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MM. d'Horgny, premier assistant, visiteur de la province de Champagne; Edme Jolly, deuxieme assistant,
visiteur d'Italie; Berthe Thomas, visiteur de Savoie;
Cuissot Gilbert, visiteur d'Aquitaine; B6cu Jean, vicevisiteur de France; Rivet Louis, superieur de Saintes,
deput6 du Poitou; Watebled Jean, superieur des
Bons-Enfants, depute de la province de France;
Dupuich FranCois, supirieur de Troyes, d6pute de
Champagne; Get Firmin, superieur de Marseille,
d6put6 de Savoie; Durand Antoine, superieur d'Agde,
d6put6 de Savoie; Martin Jean, sup&rieur de Turin,
d6pute d'Italie; Cabel Pierre, vice-superieur de
Sedan, d6put6 de Champagne; Gicquel Jean, de la
maison des Bons-Enfants, d6put6 de France; B6cu
Bepoist, de la maison de Saintes, deput6 du Poitou;
Drago Antoine, de Turin, deput- d'Italie; Lucas
Jacques et Amirault Claude, tous les deux d6putes d'Aquitaine. L'Assemblee -lut pour assistants
MM. d'Horgny, Berthe et Jolly, et choisit M. d'Horgny en qualit6 d'admoniteur du Sup6rieur general.
En annoncant h la Compagnie son. election au
g6anralat, M. Alm6ras s'humiliait profondement et
r6clamait avec instance le secours des prieres de tous
ses confreres. Mais le sentiment de sa.faiblesse n'altera en rien l'energie de son zele. II poursuivit activement le gouvernement de la Congregation avec un
religieux respect pour les pensres du saint FondateurAn mois d'avril 1661, quelque temps apres son election, ii envoya un memoire touchant 1'observance de
certaines rkgles tres importantes. « II veut que les
superieurs tiennent la main a la pratique exacte du
voeu de pauvret6; qu'ils donnent toute libert6 ; leurs
inferieurs pour correspondre avec leurs sup6rieurs
majeurs; qu'ils aient grand soin que l'office divin
soit recite d6votement, avec les m6diantes; que le
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silence soit bien observe; qu'on n'entre pas dans les
chambres les uns des autres; que chacun fasse sa
communication au moins de trois mois en trois mois;
qu'on se fasse avertir au chapitre plusieurs fois 1'annbe.
Il recommande aux sup6rieurs de ne recevoir personne de la Compagnie venant d'une autre maison,
s'il n'a une lettre de son sup&rieur particulier, ou du
Visiteur ou du Sup6rieur g6enral. Ils auront soin d'assembler les consulteurs deux fois la semaine ou une
fois au moins a jour rigl6, pour leur demander leur
avis sur les affaires de la maison. II faut tenir la main
a ce que le reglement des missions soit exactement
observe, particulierement pour le lever et le coucher,
I'oraison, le chapitre, la conference, pour aller A
I'6glise et en'revenir tous en meme temps, aux heures
pr6cises, deux i deux autant que faire se peut; comme
aussi touchant la brievet6 des predications et des cat&chismes, et la m6thode ordinaire usit6e en la Compagnie depuis son commencement, tant et si souvent
recommand6e par notre tres honor6 PNre. Les pr6dications ne doivent 6tre que de trois quarts d'heure
tout au plus les jours ouvriers; et si, quelques fetes ou
dimanches, il arrive de passer les trois quarts d'heure,
qu'on prenne bien garde de ne pas aller au del. de
l'beure, pas meme ces jours-li. Chaque superieur
ecrira au moins de six mois en six mois au Gendral, on
au Visiteur pour les informer de sa conduite et de
l'6tat de chaque particulier de sa famille, afin qu'il
puisse avoir la consolation de savoir en quelle disposition sont toutes choses. En la suscription des
lettres, on ne doit point qualifier les pretres de la
Mission : assistant, directeur de siminaire, procureur, etc., mais simplement : pr6tre de la Mission,
except, les sup6rieurs a qui on en donne la qualite.
Enfin le superieur lira le present m6moire a tous ceux
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de sa maison assembles, tant freres que clercs et
pretres, 6tant n6cessaire que chacun soit inform6 du
contenu en icelui. i
An mois de dbcembre de la meme ann6e, M. Almeras envoya a tous les sup&rieurs un autre memoire sur
les conditions d'admission des postulants : c Je vous
prie, Monsieur, si quelqu'un s'adresse A vous qui
paraisse bien fait et bien intentionný de nous mander
son Age, son pays et sa reputation; s'il a pere et mere;
de quelle condition ils sont; s'ils se peuvent passer de
Iui; s'ils approuvent on improuvent qu'il se fasse missionnaire; depuis quel temps et pour quel motif ii
desire 1'&tre; oi il a etudie, quelles itudes, quels
talents et quels ordres il a; s'il a un titre ou moyen
d'en avoir; s'il aura cent livres on environ pour son
premier habit, et quelqu'autre argent pour venir et
s'en retourner s'il est besoin; et enfin, Monsieur,
toutes les bonnes on mauvaises qualites de son corps
et de son esprit, autant que vous les pourrez d6couvrir
par lui on par d'autres, afin que par cela nous puissions juger s'il nous sera propre et nous mander tout
d'un coup s'il viendra 6u non, pour nous voir et etre
vu, et prendre sa derniere resolution en une retraite,
sans &tre oblig6 d'&crire plusieurs Iettres sur un meme

sujet. Faites, s'il vous plait, transcrire cet avis dans
le livre destine a de telles choses, pour vous y conformer, et lisez-le a ceux de votre maison afin qu'ils
s'y conforment aussi quand 1'occasion se pr6sentera a
eux. n

Le pape Urbain. VIII, en &rigeantet approuvant la
Congregation par sa bulle de 1632, avait ordonn6
qu'elle serait entierement soumise, quant A la
pline et direction, A son Superieur general et
aux missions seulement aux 6veques des lieux;
le mot mission, on devait entendre toutes les

disciquant
et par
fonc-

-

753-

tions qui regardent 1'assistance spirituelle du prochain; Alexandre VII I'avait ainsi declar6 par son
bref. C'est done au Superieur g&neral seal qu'appartient le droit de visite sur les personnes et les biens
de la Compagnie; par consequent, un sup&rieur particuliez ne peut pas consentir A la visite de sa maison,
ni de ses inf6rieurs, si elle n'est faite par I'ordre et de
la part du General. II pouvait arriver que les 6evques
des lieux, n'6tant pas bien inform6s de ce que dessus,
vinssent pour faire la visite chez nous. Alors, M. Almras veut que le superieur t.che de les en d6tourner
honn&tement et civilement, et m6me s'ils pressaient
trop, qu'il leur repr6sente avec tout !e respect et
'humilit6 possible, qu'a la virit6 nous sommes entierement soumis a nos seigneurs les 6veques, quant a
nos fonctions qui regardent le prochain, mais que
toute la superiorite et autorite sur nos maisons, biens
et personnes ayant &t6 donn6e par le Saint-Siege au
Supirieur g6neral de la Congregation, un sup&rieur
particulier ne peut consentir a la visite de sa maison,
ni de ses inf6rieurs si elle n'est faite par l'ordre et de
la part du General. Ainsi parlait M. Alm6ras dans une
circulaire du 3o mars 1662. Deux mois apres, il ecrivit

en ce sens a M. Desdames au sujet de la visite que
Mgr de Posnanie, en Pologne, semblait avoir voulu
faire en notre maison de Varsovie.
Le nouveau Sup6rieur general, tout pen6tr6 de l'esprit de saint Vincent, et parfaitement au courant des
pratiques de la Compagnie, ne negligeait aucune occasion d'en instruire ses confreres. Ainsi s'etablissait
une pricieuse uniformit6, non seulement dans la conduite, mais dans le gouvernement des maisons et des

provinces : c'6tait aussi un excellent moyen de prtvenir les difficultis dans les rapports avec l'autorite
diocesaine.
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Mais cette uniformit6 6tait surtout desirable dans
les ceremonies de 1'iglise. GrAce au zele du pieux
Fondateur et aux bonnes traditions de la Compagnie,
les choses saintes 6taient trait6es parmi les pr&tres de
la Mission avec le plus grand respect et la plus profonde v&neration. C'&tait 1a un des plus puissants
moyens d'action sur le peuple et une leqon pratique
pour le clerge. a Cependant quelques missionnaires
s'6taient plaints plusieurs fois et avec sujet, dit
M. Alm6ras, de ce que n'y .ayant rien de bien r6gli
et determine ia la Compagnie, touchant quantit6 de
choses et d'actions que les rubriques ne marquent pas
en detail ou qu'elles disent d'une maniire qui laisse
.quelque obscurit6 et quelque doute, et qui pour cela
souffre diverses interpretations, chaque particulier les
a pratiquees et enseignees aux autres selon son sentiment, et par consequent avec beaucoup de diversit6. ,
Pour obvier A cet inconvenient, on avait travaille
depuis plusieurs ann6es A regler et a determiner les
choses jusqu'au plus menu d6tail. Non seulement des
conferences avaient &et faites sur ce sujet entre les
confrbres les plus expirimentes en cette matiere, mais
on avait pris soin de consulter des externes fort
habiles, et cela du vivant m&me de saint Vincent.
C'est done avec confiance que M. Alm6ras envoyait
un Manuel des Cerhmonies Romaines A toutes nos
maisons, afin qu'il servit de guide aux missionnaires.

La premiere edition fut bient6t 6puisee, et huit ans
apres, en 1670, on dut en faire une seconde. M. Almras avertit les sup&rieurs de faire grand cas de cet
ouvrage : ( Je vous prie donc, Monsieur, ainsi que
tous les autres pretres de la maison, de lire avec attention ce manuel et de vous renouveler, par ce moyen,
dans 1'exercice et l'exacte observance des saintes

ceremonies qui y sont fidlement decrites, sans y
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apporter aucun changement, afin que nous gardions
entre nous, comme membres d'un m&me corps, une
entibre conformit6 dans cet important exercice de la
vertu de religion, et que, suivant l'obligation de notre

6tat, nous donnions en cela, i tous les autres pr&tres,
l'exemple du zele de 'honneur de Dieu qu'ils attendent
de nous. )

Non content de profiter de toutes les circonstances
pour eclairer ses-confreres sur la nature et P'etendue
de leurs devoirs, M. Almbras s'appliqua a faire
revivre saint Vincent et ses pieux enseignements en
adressant, en 1664, 1 toutes les maisons de la Compagnie, un exemplaire de l'admirable vie du saint fondateur par Abelly. 11 accompagnait cet envoi des
paroles les plus touchantes pour engager les missionnaires a la parfaite imitation de leur v6n6r6 Pere :
a Le voici, disait-il, par la grace de Notre-Seigneur,
comme ressuscit6; vous I'allez entendre parler, vous
l'allez voir agir comme s'il 6tait encore au monde.
Voici, a mon avis, la plus grande grace que Dieu ait
faite k notre petite Compagnie, apres celle par laquelle
il lui donna dans son commencement le memeVincent
pour en etre le pere et le chef. Oh! de quel profit
nous sera cette lecture! II me semble que trois livres
pourraient suffire a un missionnaire pour la pi6t6 et la
devotion : la Sainte 1criture, nos Regles et la Vie de
M. Vincent.' Le premier est la regle commune de
tous les chr6tiens; le_deuxieme est la regle particuliere des missionnaires; et le troisi-me en est une
explication plus ample et plus particuliere et une para'phrase admirable. Ce n'est pas que je n'estime et n'aie
en ven6ration les autres livres de d6votion que. nous
pouvons lire avec grand profit, mais je veux dire qu'il
me semble que ces trois sont les plus propres et
doivent etre les plus familiers aux missionnaires. n
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Un superieur g6neral aussi phnitre de l'esprit et
des maximes du saint fondateur devait avoir grandement coeur I'ceuvre principale de la Compagnie, les
missions. Pour-en assurer le succes, ii fit distribuer,
apres en avoir perfectionne la redaction, la petite m4thode de pr6dication si longtemps et si efficacement
pratiquie par les missionnaires. On sait que cette
petite mithode est un r6sume de notes consid&rables,
-mises en ordre par M. Portail, apres plusieurs confirences faites sur ce sujet a Saint-Lazare,sous la direction de saint Vincent: < Je vous prie done, Messieurs,
disait M. Almbras, de la recevoir, non comme venant
de nous, mais 'de notre venerable Pare qui nous I'a
enseignie et qui lavait reiue de l'esprit de Dieu. Je
ne vous parle pas ici de son excellence, de son utilite
et de ses fruits, puisque je crois que vous en ates bien
persuades et que m6me la plupart des externes
1'approuvent si fort. Seulement, je vous dirai qu'il
importe extremement que notre petite congr6gation en
conserve precieusement la pratique et surtout'la simplicit6 qu'on y a gardee jusqu'ici,et que l'on t&che toujours d'entrer fort dans le particulier des choses que
l'on traite, vu que c'est en cela que consiste principalement l'instruction et le profit des peuples. D
L'ann6e suivante, 1667, M. Almiras envoya a chacune de nos maisons plusieurs exemplaires d'un petit
livre intitule : Regles de la biensdance civile et chritienne. II savait a quel point la bienseance et la
modestie exercent une salutaire influence sur les ames,
et combien elles pr6parent les coeurs & recevoir avec
confiance et avec fruit les enseignements de la foi.
Apres une lecture attentive, il lui sembla que cet
opuscule contenait en effet les principales maximes
d'une biensiance, non seulement civile et raisonnable,
mais meme vertueuse et chr6tienne. <<Cette vertu de
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biens6ance, dit-il, n'est pas si facile qu'elle le parait A
premiere vue; plusieurs y manquent faute d'en bien
Ssavoir les actes ou d'y faire assez de r6flexion. Donc,
que chacun ait ce manuel sous la main et le lise plusieurs fois avec attention; c'est un moyen tresutile pour
notre perfection et la sanctification du prochain. i
L'expdrience a prouv6 A quel point 6tait juste cette
recommandation; les missionnaires, en effet, qui
savent allier A la simplicit6, A l'humilit6, A la douceur
qui constituent I'esprit de notre 6tat, la pratique des
regles de la politesse et de la bonne tenue, acquibrent
tres facilement la confiance et l'estime des personnes
qui les entourent. Saint Vincent et M. Alm6ras furent
des modeles sur ce point comme sur tous les autres.
Homme de foi et de grande pikt6, M. Alm6ras youlait surtout intiresser le Ciel au succes de nos ceuvres.
II n'ignorait pas que Marie est la m6diatrice des graces
et la protectrice speciale de l'innocence; les missionnaires ont done besoin de son puissant concours pour
sauver les Ames et se conserver purs au milieu des dangers sans nombre que court la vertu dans les plus
saintes fonctions du ministire. Voila pourquoi, de
1'avis unanime des conf6rences faites a cet effet dans
toutes nos maisons, il envoya l'acte par lequel la
Congr6gation de la Mission prend tous les ans la
Sainte Vierge pour protectrice, le jour de sa glorieuse
Assomption. On lira avec grande edification la cirpulaire qu'il adressa a la Compagnie sur ce sujet, la
seconde annde de son g6ndralat. - C'est lui encore

qui 6tendit, quelques mois aprAs, Atoutes nos maisons,
1'acte de protestation du premier jour de l'an. Le
22 novembre 1662, en effet, il s'exprime ainsi: , Dieu

ayant donne, il y a dix-sept ou dix-huit ans, A fen
notre trbs honord P&e, M. Vincent, la pens6e et la
devotion de faire faire a Saint-Lazare, le premier jour
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de chaque annie, par tous ceux de la Compagnie, a la
fin de la rep6tition d'oraison, l'acte de protestation
authentique, semblable a celui qui est dans I'Introduction d la vie divote; et cela s'6tant toujours pratiqu6 depuis en cette maison et meme en quelqu'autre
de la Compagnie, nous avons pens6 que nous devions
etre tous uniformes en une chose si louable, si utile et
si sainte, selon le desir meme que plusieurs m'en ont
t6moignA. C'est pourquoi je vous envoie le modele de
cet acte que je vous prie de faire 6crire avec la pr6sente lettre dans le registre destine a semblables.
choses et faire lire ledit acte aux jour et heure susdils, a commencer cette annie prochaine, 1663, et a
continuer les suivantes, s'il vous plait, dont j'espere
beaucoup de fruit et de consolation pour toutes nos
maisons comme on I'a toujours experiment6 en
celle ci. n
Le grand 6venement du genaralat de M. Almeras
fut la c~lebre assemblee de 1668. Elle s'ouvrit le
15 juillet et ne se termina que le 15 septembre, apres
trente sessions. Les hommes les plus recomniandables
de la Compagnie : M. Berthe, M. Jolly, M. Fournier,

M. Cuissot, M. Martin s'y trouverent reunis sous la
pr6sidence de M. Almeras. Ils elaborerent les plus
sages rfglements pour le succes des oeuvres de la
Compagnie; missions, s6minaires, paroisses, rapports
avec nos seigneurs les iveques, rien n'est omis. Tout
est pr6vu, tout est regle dans les moindres d6tails et
avec une sagesse pratique qui ne laisse rien a d6sirer.
Quand on lit ces pr6cieuses directions, on les trouve
applicables a tous les temps.
Mais l'oeuvre capitale 6tait d'assurer le bon gouvernement de la Compagnie pour l'avenir. Les constitutions dija preparees du temps du saint fondateur
furent, dans de nombreuses commissions, revues avec
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soin. Les hommes les plus intelligents et les plus
experiment's de cette seconde assembl6e g6enrale
mirent en commun leurs lumieres et il en sortit un travail complet qui etablit la Congregation sur les bases
les plus solides. Et pour que les colonnes qui soutiennent '6difice soient A l'abri de toute atteinte, un
choix des principaux articles de ces constitutions fut
pr6sent6 t l'approbation du Saint-Siege et, le pape
Clement X les ayant approuv6es en 167o, elles sont
desormais, sous le. nom de Selectae, comme l'arche
sainte de la Compagnie, et meme les assembl6es ginerales ne peuvent y rien changer, le Souverain Pontife
seul a ce droit.
Mais il n'importait pas seulement d'assurer le bon
gouvernement de la Congregation, il 6tait encore
necessaire que chacun de ses membres fft anime de
l'esprit du saint fondateur. Aussi l'Assembl6e eut-elle
grandement a cceur de rechercher les moyens les plus
propres & conserver cet esprit primitif dans la Compagnie. Elle en fit un choix tres judicieux qu'elle
proposa a toutes nos maisons, exhortant un chacun a
l'embrasser avec affection et a le pratiquer de tout son
pouvoir, tant pour son avancement particulier que
pour le bien general de la Congr6gation. La priere, la
pratique des regles, la lecture de la vie de M. Vincent, les conferences sur I'esprit de la vocation, le
bon usage des visites, la pieuse coutume de communiquer aux maisons ce qui se fait de plus considerable
dans chacune d'elles pour la gloire de Dieu et le salut
du prochain,.le soin de bien 6prouver les s6minaristes,
la vigilance des r6gents sur les etudiants, I'application
d'etablir le bon ordre dans les nouvelles maisons, la
sollicitude constante pour se pr6munir contre le relachement dans les petites maisons et en celles qui sont
chargees de cures, la r6collection apres les missions,

et enfin les precautions A prendre pour se preserver
de 1'esprit du monde : tels sont les moyens indiques
par I'Assembl6e g6ntrale pour maintenir dans la Congregation 1'esprit primitif. M. Almiras les developpe
dans sa circulaire du 12 janvier 1670; il veut surtout
que l'on use de tous les moyens pour converser la
purete qui est de si grande importance que V'on n'en
peut assez recommander la pratique, en toutes occasions,et particulierement en ce sujet ici: ( C'est pourquoi, quand il est n&cessaire de, converser avec les
personnes d'un autre sexe, on ne doit le faire qu'avec
ume tres grande circonspection, mime dans les fonctions les plus sain,tes. Et parce que 1'esprit du monde
est tout a fait oppose a celui de la Congr6gation, nous
devons avoir le moins de commerce qu'il se peut avec
les personnes du monde et, pour ce sujet, retrancher
toutes les visites actives et passives non n6cessaires,
aussi bien que les lettres superflues, et ne point
accorder la sollicitation de leurs affaires, ni la direction de leurs consciences, 6tant persuades que plus
nous fuirons le monde, hors les fonctions de notre

&tat, plus il nous sera facile de conserver I'esprit de
notre etat. )
Depuis longtemps on avait reconnu la necessite de
revoir et de perfectionner les regles particulieres des
principaux offices de la Congregation. Elles avaient
besoin d'etre compl6t6es et plus clairement r6diges.
Un travail pr6paratoire tres s6rieux avait &ti fait sur
ce sujet; M. Almeras l'avait propose . l'Assemblee
gn&arale de 1668 qui l'avait approuve. En envoyant
une copie de ces regles A chacune de nos maisons,

M. Almeras en fait ressortir toute I'importance :
u Vous savez, Messieurs, dit-il, que le bon ordre des
communautes depend principalement des officiers; ce

qui est tellement vrai, que quand on voit quelque chose

-

761 -

qui se derigle dans une communaut6, et qu'on y
aperqoit quelque d6sordre et confusion, si l'on veut
examiner la chose de prbs et decouvrir quelle en est
la cause, on trouvera souvent que quelqu'un des officiers ou plusieurs out manqu6 a quelques points de
leurs offices.'Selon cela, si les superieurs, leurs assistants et les autres officiers des maisons de la Compagnie s'acquittent bien de leur devoir, il-y a sujet
d'espkrer que les choses seront bien reglees. Or il est
certain que, s'ils sont fiddles a bien observer toutes
les regles de leurs offices, ils s'acquittent bien de leur
charge, puisque ces regles contiennent tout ce qu'ils
ont a faire tant pour l'int6rieur que pour l'exterieur.

Cela itant ainsi, voyez, Messieurs, de quelle importance il est que les officiers des maisons de la Compagnie se donnent bien a Dieu, pour pratiquer soigneusement tout ce que prescrivent les regles de leurs
offices, et que pour cela ils en fassent leur capital et
les lisent souvent et attentivement. Recevez done,
Messieurs, s'il vous plait, ces regles avec la m&me
affection que nous vous les pr6sentons, et faites par
la fid6lit6 que vous apporterez a les pratiquer, chacun
scion vos offices, que Dieu en soit glorifie, que la
Compagnie en soit bien r6gl6e et qu'elle se puisse
maintenir dans ce bon ordre jusqu'a la fin des siecles. *
Depuis quelques annees plusieurs missionnaires,
deux ou trois, aprbs 6tre sortis de la Congr6gation,
tfchaient d'apaiser les remords de leur conscience par
une pr6tendue dispense de leurs vaeux, obtenue de
certains confesseurs en vertu des bulles du dernier
jubilL. Cette pr6tention n'avait aucun fondement, car
le bref du pape Alexandre VII s'exprimait-trs clairement sur ce sujet : le gen6ral et le pape seuls pouvaient accorder une semblable dispense. Nianmoins,
pour couper court a toute tergiversation et empecher
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toute nouvelle tentative a cetegard, M. Almiras
6crivit a M. Simon, "sup&rieur de notre maison de
Rome, de consulter quelques pr6lats des plus savants
et experimentbs en cette matiere. Is repondirent sans
h6siter qu'on ne pouvait, en vertu des bulles du jubili,
dispenser de nos voeux, ni les commuer en aucune
facon. Ils ajouterent que, pour disabuser ceux qui
avaient Wt.trompes ou qui le pouvaient

&trea

l'avenir,

il serait bon d'obtenir une declaration expresse du
Saint-Siege, qui kverait tons les pr6textes qui avaient
servi de fondement a cette fausse opinion. Cette

declaration fut donn6e par le pape Clement X en un
bref du 23 juin 1670. A cette occasion, M. Alm6ras
invitait nos confreres a t6moigner leur reconnaissance
a Notre-Seigneur et a s'affermir de plus en plus dans
la fid~lit6 aux saints engagements qu'ils avaient contractis.
Quelques mois auparavant, le Conseil d'1tat du roi
rendit un arret de la plus haute importance pour
I'avenir de la Compagnie. Trois freres coadjuteurs
nommis Nicolas Gigou, Pierre Blanc, et Nicolas
Saint-Mars, sortis d'eux-memes ou congedi6s, r6clamaient une indemnit6 pour les travaux auxquels ils
avaient 6t6 employes durant leur s6jour dans la
Communautb; l'affaire fut portte au Conseil du roi qui
les debouta de leur demande. L'arret contenait cette
clause importante : Et pour prevenir desormais
pareilles contestations, Sa Majesti a ordonni et
ordonne que ceux qui sortiront d'eux-memes de ladite
Congr6gation ou qui seront congedies par I'ordre de
leurs supbrieurs ne pourront intenter aucune action
contre le corps ou maisons de ladite Congregation de
la Mission, pour le paiement d'aucuns salaires ni pensions quelconques. a C'est ainsi, disait M. Alm6ras
en communiquant cette nouvelle a la Compagnie, que
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la divine Providence, qui sait tirer le bien du mal, et
qui arrive souvent a ses fins par les moyens qui
semblent les plus contraires, ayant permis que notre
petite Congregation ait souffert, depuis peu,une vexation nouvelle et jusqu'ici inouie de la part de quelquesuns qui en sont sortis, a enfin arr&te leurs mauvais
desseins par un arret du Conseil d'Etat du roi, et a
mis, par ce moyen, la Compagnie a couvert, non
seulement de leurs injustes pritentions, mais encore
de toutes autres semblables qui auraient pu, a l'avenir,
troubler sa paix et sa tranquillite. ,
Grace a Dieu, les defections etaient tres rares et .
M. Almeras eut la consolation, pendant son generalat,
d'admettre aux saints vceux 210 pretres on clercs, et
120 freres coadjuteurs.

Dieu r6pandait ses plus abondantes b6endictions
sur les travaux des missionnaires. A Rome, les exercices des ordinands 6taient de plus en plus suivis, et
Ie Souverain- Pontife n'en dispensait personne. Bien
plus, Sa Saintet6 avait ordonn6 que les &veques sacrsa Rome devaient auparavant faire la retraite chez
nous. a Cela est si disproportionn6e notre petitesse,
disait M. Almeras, que j'en suis confus et que je n'ai
os6 en parler, meme a la Compagnie, que depuis environ un mois pour la convier A recommander cette
oeuvre a Dieu et i 1'en remercier. , Nos missions.
produisaient aussi les plus heureux fruits en Italie, et
nos confreres divis6s en trois bandes, dans divers
dioceses, ne pouvaient suffire aux demandes d'un
grand nombre de cardinaux et de pr6lats.
Aux iles H6brides, grice an d6vouement des missionnaires, plus de quatorze paroisses &taiententierement converties. En Irlande, nos confreres s'employaient avec le plus grand zfle a maintenir les
catholiques dans la foi et a ramener au giron de
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I'Eglise ceux qui s'en 6taient 6cartes. En Ecosse, un
de nos missionnaires, apres dix annees de travaux,
avait r6ussi a soutenir le courage des bons ecclisiastiques et a convertir un grand nombre d'heretiques.
Plusieurs de nos confreres, 6puisis de fatigues et de
souffrances, avaient di rentrer en France pour reparer
leurs forces. Les missions de France n'ktaient pas
n6glig6es, et la circulaire de M. Alm6ras, du mois de
fevrier 1664, nous apprend que neuf de nos confreres,
divis6s en deux bandes, venaient de donner avec le
plus grand fruit quatre missions au diocese de BeauSvais et qu'apres avoir pris quelques jours de repos, ils
allaient en recommencer d'autres.
Fiddle imitateur de la charit6 de M. Vincent,
M. Almeras envoie des secours aux provinces desolkes
par la disette. En 1664, nos deux freres Alexandre et
Jean Parre se rendent dans Ie Berry et le Dunois pour
distribuer aux pauvres affames les aum6nes recueillies
a. Paris prOs des personnes charitables. Nos confrbres
de Richelieu et de Fontainebleau se r6pandirent pour
la meme cause en divers quartiers du Poitou et du
GAtinais : ( C'est, dit M. Alm6ras, une grice particulibre que Dieu a faite a la Compagnie, depuis
plusieurs annees, de l'employer en cette ceuvre de
charit6 qu'elle a continu6e en diverses occasions,
surtout il y a deux ans et encore maintenant. Nous en
devons faire grand 6tat comme d'une chose fort
precieuse et agr6able a Notre-Seigneur, et lui en
demander la continuation. »
Plusieurs 6tablissements considerables furent offerts
a la petite Compagnie et accept6s par elle, sons le
generalat de M. Alm6ras. La reine mere nous avait
appeles a Metz, vers le mois de juin i66r, pour
prendre soin du seminaire et nous appliquer a l'ceuvre
des missions. Quelque temps apris, elle sollicita le
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roi de nous donner la cure de Fontainebleau. Lorsqu'elle envoya chercher M. Alm6ras pour lui en faire
la proposition, le digne successeur de l'humble Vincent mit tout en oeuvre pour d6tourner Sa Majeste de
son dessein. Anne d'Autriche insista, et il fallut
accepter. Mgr l'archeveque de Sens unit la cure
A la Congregation et dix pretres de la Mission vinrent
resider a Fontainebleau, afin que le soin de la cure et
l'6vangblisation des campagnes pussent marcher de
front. M. Alm6ras, en portant cette nouvelle A la connaissance de la Compagnie, recommandait instamment Ases prieres nos confreres de Fontainebleau. a Je
vous supplie, Monsieur, disait-il, de prier Dieu et de
le faire prier par ceux de votre famille qu'il conserve
parmi nous 1'esprit primitif de simplicit6, de pauvret6 et d'humilit6, particulibrement en ce poste-la,
qui, en apparence, ne nous doit pas etre favorable
pour ces vertus tant estimbes, cheries et pratiquees par
Notre-Seigneur. »
C'est aussi sous M. Alm6ras que la Congr6gation
fut 6tablie & Lyon. Dieu se servit pour cela d'un
digne pr&tre de cette ville, M. Chomel, ancien conseiller du Parlement de Paris et grand ami de la Compagnie. Bien que les fonds dont il pouvait disposer
fussent a peine suffisants pour I'entretien de deux
pr&tres et d'un frere, il voulait a tout prix qu'on acceptat cette petite fondation, espirant que Dieu lui donnerait un jour un heureux accroissement. C'est en
effet ce qui arriva, grace A une soci6te de missionnaires, dits de Saint-Michel. Ces bons pr&tres de Lyon,
apres avoir fait quelques missions avec nos confreres,
voulurent s'unir A eux. Is furent done unis, mais sans
etre incorpores i la Congregation. M. Alm6ras explique
comment et dans quelle mesure cette union fut accomplie : a Ce n'est pas, dit-il, que ces messieurs soient
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incorpores a notre Congregation, non, ils demeurent
libres, mais ils vivront et travailleront avec nos missionnaires, tant que bon leur semblera, en s'accommodant A nos pratiques qui est tout ce que nous scuhaitions. Et de leur bonne volont6, ils nous ont cede leurs
fondations, rentes, fonds et droits.temporels; de sorte
que chacun d'eux venant a mourir ou a se retirer par
I'occasion de quelque ben6fice on emploi, nous substituerons a leur place quelqu'un de notre Congr6gation, et ainsi, dans quelques anries, nous jouirons
seuls du revenu qui leur etait affectb, lequel fournira
l'entretien de cinq pretres, outre les deux fondes par
M. Chomel. ,
M. Alm6ras saisit l'occasion que la divine Providence venait de lui offrir, pour etablir A Lyon un
seminaire interne. Tous les missionnaires, en effet,
4taient d'avis que le seminaire de Saint-Lazare ne pouvait pas seul suffire pour maintenir et pour etendre la
Congr6gation. La derniire assemblee gn&erale avait
juge la fondation d'un nouveau seminaire interne tellement n&cessaire qu'elle avait prie M. Alm&ras de
chercher tous les moyens convenables pour en etablir
un quelque part, parce que, disait-elle, faute de personnel, la Compagnie perd I'occasion de s'&tablir en
d'autres dioceses oui 1'on nous appelle assez souvent;
et cela, au grand detriment du clerg6 et des peuples
qui ne peuvent profiter de l'exercice de nos fonctions.
On comprend que M. Alm6ras fut heureux de la nouvelle fondation; il en espirait beaucoup pour l'avenir;
Ia suite de cette histoire prouvera que ses esp6rances
furent pleinement justifites ; car le s6minaire de Lyon
a rendu d'immenses services & la Congregation.
Comme la maison de Lyon etait incapable de soutenir seule la charge de ce nouvel etablissement,
M. Alm6ras d6clare que Saint-Lazare fera les pre-
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mibres avances et que chaque maison payera tous les
ans, au mois de janvier, une taxe proportionn6e a ses
facultis. La Maison-MIre ne pouvait porter tout le
poids de cette d6pense, d'autant plus qu'elle avait
perdu depuis quelques ann6es seize mille livres de
rentes de l'H6tel de ville et des Aides que le roi avait
retranch6es. D'ailleurs, .dit M. Alm6ras, ii n'est ni
juste, ni raisonnable qu'une maison aussi n6cessaire a
la Congregation que l'est Saint-Lazare se ruine entibrement en pourvoyant aux n6cessites des autres.
De 1661 a 1671, la Congr6gation s'6tait augment6e
de huit 6tablissements nouveaux : Metz, mission et
s6minaire; Fontainebleau,paroisse et mission en 1661.
- Amiens, mission et s6minaire; Noyon, mission et
s6minaire en 1662. - Saint-Brieuc, s6minaire en 1666.
- Lyon, mission et s6minaire interne, en 1668. Naples, mission et seminaire, en 1669. - Narbonne,
mission et s6minaire, en 1671. Cette meme ann6e,
notre maison d'Agde avait et6 supprimie, et M. Almeras avait r6solu de rappeler ses confreres de Madagascar.
En 1665, il avait envoye dans cette ile huit pretres
et six freres coadjuteurs. Mais aprbs vingt-quatre ans
d'essais, de depenses consid6rables en hommes et en
argent, de souffrances de tout genre, de l'avis m6me
de MM. Noguet et Montmasson qui 6taient en r6sidence . Madagascar, on 6tait arrive & de tres pauvres
r6sultats. « Le fruit spirituel, dit M. Alm6ras, est si
petit que de tous les insulaires convertis, il n'en reste
que trois ou quatre dont un seul est sir. Ce qui fait
dire a nos confreres qu'une seule mission de France,
oi il y a tant de besoins spirituels, y serait plus utile
que toutes celles qu'on a faites de delU en vingt-quatre
ann6es. On n'a guere fait que servir de cur6 aux Frangais qui s'y conduisent tres mal. La distance est tres
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considerable; les passages des vaisseaux rares, de sorte
que 1'envoi de visiteurs y est difficile. J'ai done assemble, continue M. Almiras, MM. Berthe, Jolly, Fournier, Thollard, Watebled,' Pveillard, Talec, Durand,
tous ou assistants ou visiteurs ou membres de la dernitre assembl6e gienrale ; et apres avoir pri6, examin6, itant assur6 qu'il ne manquera pas de pretres
seculiers ou r6guliers qui seront bien aises d'aller dans
ce pays-la, ils ont cru qu'il fallait rappeler nos missionnaires, lesquels, sages, vertueux et devouds, le
demandent. , D'ailleurs les missionnaires 6taient
r6duits au dernier degrE de d6nuement et de misere:
cNous en sommes, 6crit M. Noguet, le 26 octobre 1671,
a nos dernieres soutanes et a nos derniers chapeaux,
nous n'avons ni bas, ni souliers, enfin tout nous manque,
except6 les manteaux qui ne s'usent pas si vite. ,
Avant la r6ception de cette lettre, M. Almiras avait
resolu de rappeler les missionnaires de Madagascar;
sa mort arriva sans qu'il ait pu transmettre cet ordre ;
ce fut M. Jolly, son successeur, qui l'expidia. II ne
rdstait alors a Fort-Dauphin que deux pretres, MM. Noguet et Montmasson, et quatre freres, Pierre Piliers,
Guillaume Gallet, Jean Bourgoing et Gerard.
. M. Almeras mourut plein de jours, le 2 septembre 1672, laissant apres lui un parfum de vertu qui
-embauma toute la Compagnie. A la pi6t6 la plus tendre
et la plus solide, il joignait une charit6 compatissante
pour les pauvres et les membres des deux families.
Tous ses discours, toutes ses actions reflitaient I'humilitt, la simpliciti, la douceur et la mortification de
notre bienheureux Pere dont il 6tait le parfait imitateur.
M. Alm6ras avait achev6 1'ceuvre si bien commence
par saint Vincent, apres l'avoir toujours dirig6e conform6ment aux vues et a l'esprit du saint Fondateur .
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il pouvait retourner en paix vers son bienheureux
.PNre.
CHAPITRE II
Edme /olly (1673-1697)

Troisieme Assembl6e g4nerale. Election de M. Jolly. - Avis
de 1'assemblde: Pauvretd, uniformiti dans les v6tements.
- Avis aux confesseurs des n6tres. - Avis pour les missions. Modeles de predication. Confesseurs. Manibre de
vivre en mission. - Assistance de NN. SS. les 6v&ques en
visites. Conferences eccl6siastiques. - Avis pour la conduite des paroisses. - Avis et rbglement pour la conduite
-des sdminaires.

M. Alm6ras avait-design6 M. Jolly comme vicaire
g6neral. N6 a Doue, diocese de Meaux, en 1622,
M. Jolly, apres avoir achev6 ses cours de philosophie
et de thoologie, avait 6tudi6 le droit et le style de la
Cour de Rome. II accompagna dans cette ville M. le
marquis de Fontenay, ambassadeur de France pres
le Saint-Siege; il remplit meme, pendant quelque
temps, un office au tribunal de la Daterie. Une retraite
qu'il fit dans notre maison de Rome le determina a
entrer dans la Congregation, en 1646. Ordonn6 pretre
en 1649, il fut-nomme sup6rieur de nos confreres de
Rome (1655). Visiteur de la province d'ltalie en 1658,
il cree un s6minaire interne a Rome et a Gknes et
transporte i Monte-Citorio notre maison de Rome.
Nomm6 deuxieme assistant de la Congregation en
1661, il visite les maisons du Mans, de la Bretagne et
du Poitou. Au moment de la mort de M. Alm6ras,
M. Jolly 4tait tout A la fois assistant de la Congregation, admoniteur du Sup6rieur g6n6ral et assistant de
la Maison Mere.
Aussit6t apres la mort de M. Almeras, M. Jolly, en
qualit6 de Vicaire g6neral, s'empressa de faire connaitre Ala Compagnie la perte immense qu'elle venait
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de faire. II recommanda aux prieres l'ame du ven&ir
et cher d6funt.
Tous les pr&tres devaient dire deux messes, et les
freres,ainsi que les clercs, offrir une communion et
rciter l'office des morts. Ceux de nos chers frres
coadjuteurs qui ne savaient pas lire, devaient compenser la r6citation de l'office par le rosaire. Il annoncait
en m6me temps que la prochaine Assemblr
e gnn&rale
ne pourrait avoir lieu avant le mois de janvier I6;3
tant A cause de l'iloignement des maisons de Pologne,
et de Naples, disait-il, qu'a cause de la guerre entre
les Etats de Savoie et de Genes, qui pouvait donner
quelque retardement A I'assemblje provinciale de nos
maisons d'Italie.
M. Jolly porta aussi a la connaissance des missionnaires un article de nos constitutions approuvees par
le Pape, de nature A dejouer toute intrigue et A garantir la pleine libert6 des elections; il est ainsi conqu:
ut in re tanti mometni, omnis ambitus tollatur occasio,
excommunicationis lati sententice panam incurret quisquis ab obitu Superioris generalis cur aliquo externo
egerit eo fnie, ut sive sui, sive alterius promotionem ad
generalatum, aut ab eo alterius exclusionem procuret, vel
quocumque modo electionis libertatem impediat aut perturbet. Item qui aliquem ex nostris ad suam ipsius electionem ambitiose sollicitandogeneralatum affectavit, vet
qui ad ambientis inductionem pro ejusdem electione
quempiam ex nostris sollicitavit. Au moment de sa
mort M. Almeras avait recommandi que cet article fit
publi6 incontinent apres son deces.
La troisiiee Assemblee gen6rale, commenc6e le
2 janvier 1673, fut termin6e Ie 26 du meme mois. Elle
comptait vingt-deux membres. Les visiteurs des provinces de France, de Champagne, d'Aquitaine, deLyon, du Poitou et de I'Italie sont presents avec leurs
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deputes. M. Duperroy represefite la Pologne. Conform6ment au d6cret de la deuxinme Assemblee gin&rale, en sa quatrieme session, M. Jolly fut elu Sup&rieur g6neral; ses assistants furent MM. Berthe,
Fournier et Talec. II est a remarquer que la troisieme
Assembl6e g6nerale comptait un grand nombre d'anciens compagnons et disciples du saint fondateur. On
peut dire qu'elle fut le complement de celle de 1668.
En effet, elle mit la derimre main aux rbglements
pr6c6demment l6abores et formula des avis pleins de
sagesse pour la conduite personnelle des missionnaires
et pour le succes de leurs oeuvres.
Et d'abord 1'Assemblie se preoccupa grandement de
la perfection des membres de la Congr6gation. On
avait constat6 quelque petit d6chet au point de vue de
la devotion, de la charite, de Ia pauvret6 et de l'ob6issance. M. Jolly, en faisant part aux missionnaires desrecommandations de I'Assemblee, insista principalement sur la necessit6 de la vie spirituelle et int6rieure:
, Dieu est esprit, dit-il, et il veut que ceux qui
l'adorent le fassent en esprit et en v6rit6; . quoi nous
sommes d'autant plus obliges que nous avons des
emplois exterieurs qui nous exposent beaucoup a la
dissipation; de sorte que si nous n'avons pas de fervents disirs pour notre propre perfection, un grand
soin de notre interieur etl'esprit d'oraison et de recueillement, nous pourrions, sous pr6texte de zble pour le
salut des autres, nggliger le n6tre et tomber peu a peu
dans des manquements notables qui seraient peut-tre
cause que Dieu nous retirerait ses graces, et que nous
travaillerions sans fruit pour le prochain, aussi bien
que pour nous. ,
L'Assemblee avait appris avec peine que quelques
missionnaires n'etaient pas fideles a garder les saintes
lois de la charit6 : ( Par une singulibre anomalie, dit.
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M. Jolly, c'est un defaut assez commun de parler des
manquements des particuliers sans utilit, et a ceux
qui n'y peuvent remedier, et lorsqu'on demande d'tre
averti au chapitre, ceux qui ont coutume d'epargner
si peu leur prochain ne disent mot. ,
Le fidle disciple de saint Vincent ne pouvait manquer
d'attirer l'attention de la Compagnie sur la pratique du
voeu et de la vertu de pauvret6 si chere au saint Fondateur. M. Jolly n'ignorait pas combien il est facile de
se relicher sur un point si contraire a la nature, et a
quelles consequences diplorables peuvent conduire les
illusions en cette matibre : II faut done bien prendre
garde, dit-il, que 1'esprit de proprietA ne nous porte
peu a peu a recevoir ou a disposer des choses avec
ind6pendance, et sans la permission des sup6rieurs. "
L'Assembl6e attachait aussi une grande importance
a la modestie et a l'uniformit6'dans les vetements.
C'ktaient, a ses yeux, des moyens tres efficaces pour
soutenir les missionnaires dans I'humilit6, le m6pris
du monde aussi bien que dans la charit6. M. Jolly ne
craint pas d'entrer a cet 6gard dans des d6tails qui ne
peuvent paraitre puerils qu'A ceux qui n'ont pas coutume d'envisager les choses au point de vue de la foi.
II jugea done a propos de marquer en particulier
l'usage de la Compagnie concernant la soutane, le chapeau et les souliers. Bien que des modifications aient
&t6 introduites plus tard avec l'autorisation des superieurs majeurs, il n'est pas sans int6ret de lire ce que
1'Assembl6e de 1673 r6gla sur ces points : a i° La soulane, qui doit 6tre, aussi bien que les autres habits,
d'une etoffe commune- et fermre par-devant sans boutons, si ce n'est depuis le haut jusque environ la ceinture ou un pen plus bas, en sorte qu'il n'y ait que
quatorze boutons au-dessous du collet; 2r Le chapeau
a pour l'ftendue des bords neuf doigts ordinaires, et
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huit pour la hauteur de la forme, laquelle doit etre
plate et non pas ronde; 3' Les souliers d'une forme
simple et commode pour l'usage, et la hauteur du talon
de deux doigts, en telle sorte que la dernibre semelle
passe par-dessus et le couvre entilrement. )
Un des moyens les plus efficaces, proposes par 1'Assembl6e pour procurer l'avancement spirituel de la
Congregation, fut sans contredit la rbgle de conduite
qu'elle traca aux missionnaires charges de la confession des membres de la famille. II suffit de citer
quelques-uns des sages avis qu'elle donna aux confesseurs des n6tres pour demeurer convaincu que leur
pratique doit contribuer grandement a la perfection
des particuliers et de la Compagnie tout entibre:
(( 1 Nos pr&res appliqu6s k cette ionction la doivent
regarder comme tres importante pour le bien de notre
Congr6gation et considerer que l'avancement des particuliers dans la vertu et le bon ordre des maisons sont
autant et plus. l'effet de leurs sages avis et de leur
zele que de la vigilance des sup6rieurs, puisque ceuxci ne voient que les fautes ext6rieures et manifestes,
qui sont quelquefois les moindres, et qu'eux connaissent
aussi les fautes interieures et secretes, qui sont ordinairement les plus grandes; 2" ils se proposeront particulibrement troiS choses de tres grande consequence
pour s'acquitter dignement de cet emploi : la premiere,
d'aider les sujets de la'Congr6gation a se corriger des
fautes notables qu'ils auront commises; la deuxibme,
de ne rien omettre de ce qui peut d6pendre de leurs
soins, afin que tous fassent des progres dans la perfection; la troisieme, de contribuer autant qu'ils pourront a faire observer les regles et l'obbissance et a
maintenir dans nos maisons l'ordre et l'union; 3' pour
parvenir a des fins si saintes, ils se souviendront
qu'ils doivent etre les plus vertueux et exemplaires,
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afin que leurs paroles soient accompagnees de force
et qu'elles soient 6coutees avec respect et soumission.
Is joindront a l'exemple une communication continuelle avec Dieu, pour attirer ses lumieres et exciter
en eux-m&mes des sentiments de componction et de
pitte, qu'ils puissent communiquer a des personnes
appel6es a une si grande perfection; 4" ils tiendrout
la main a faire observer nos voeux, particulierement
celui de pauvret6, emp&chant, autant qu'ils le pourront, que la propri&t6 ne s'introduise dans la Congregation; 5" comme les moyens de perfection sont
renfermbs dans nos regles, et qu'ils consistent principalement dans les exercices de pi:t& et de mortification, c'est aux confesseurs d'exhorter les n6tres,
selon les mEmes regles, a se rendre fidles a leurs
-oraisons, aux examens de conscience, aux preparations
qui doivent preceder la sainte Messe, aux lectures
spirituelles, a 1'exercice de la presence de Dieu, et
aux pratiques de p6nitence qui sont en usage chez
nous, prenant garde que lind6votion ct la sensualite,

d'oit naissent tous les p6ch6s, ne se glissent dans les
sujets de la Congregation; 6' ils inspireront le respect
et I'obeissance envers les superieurs, la charite envers
les 6gaux, le support et la douceur envers les inf6rieurs, et tfcheront de maintenir toutes les personnes
de la maison dans l'ordre, dans la paix et dans une
sainte union. ) Un confesseur -fidle a mettre en pratique d'aussi sages avis ne peut manquer d'exercer la
plus salutaire influence sur la conduite de ses p6nitents et le bien g6neral de la Communaut6.
Apres s'etre pr6occup&e de la conduite personnelle
et de la perfection des missionnaires, I'assembl6e leur
donna les avis les plus sages pour assurer le succes des
oeuvres qui leur sont confiees.
Le premier objet de sa sollicitude fut les missions.
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Non contente de rappeler aux superieurs et aux directeurs i'importance de bien former nos 6tudiants au
point de vue de la pr6dication, I'assembl6e veut que
1'on mette entre les mains des jeunes missionnaires,
des mod.les capables de les former et qui puissent
mnme, au besoin,.supplier au d6faut de leurs compositions. En consequence, elle ordonne de faire corriger les fautes qui s'6taient gliss6es dans plusieurs
copies du .catchisme en usage dans les missions et
d'en faire distribuer des exemplaires corrects et imprim6s. Elle jugea A propos de faire revoir et corriger
plusieurs instructions solides et m6thodiques, pour Ltre
communiqutes aux pretres nouvellement ordonnis. II
6tait meme question d'avoir -i l'usage de la Compagnie
un cours complet de sermons pour les missions, a et
sit6t que Dieu nous aura donn6 quelq'u'un qui ait le
temps d'y vaquer, disait M. Jolly, nous y ferons travailler incessamment. Mais, ajoute-t-il, ce travail 6tant
pour aller loin, si vous avez chez vous des pr&tres
encore jeunes et non exp6rimenths, je vous prie,
Monsieur, de leur preter, en attendant, les meilleures
pr6dications que vous avez, afin qu'lls en tirent des
copies et qu'ils les etudient ,.

On sait combien l'office de confesseur bien rempli
contribue puissamment au succts des missions; I'assemblee ne I'ignorait pas; aussi, pour mettre les missionnaires A meme de s'acquitter d'un ministere si
important, elle prescrivit les regles suivantes : 1i° On
fera exactement les conferences des cas de conscience
dans toutes nos maisons, au temps prescrit par les
regles du superieur local (Ch. III, p. 9); 2* On aura

soin que les jeunes pretres lisent et apprennent les
reglements de saint Charles pour les confessears;
3* On leur fera quelquefois pratiquer publiquement
l'exercice de ce ministere, et m&me aux 6tudiants
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avanc6s dans les ordres sacres, comme 1'on fait dans
nos siminaires externes; 4* Qn les examinera soigneusement dans les maisons, non seulement avant que de
les presenter pour &tre approuv6s de 1'ordinaire, mais
encore aprbs leur approbation, avant que de les appliquer aux confessions, si ce n'est qu'on soit entiirement assuri de leur capacite; 5* Enfin on les appliquera a cette fonction avec grande precaution, ne les
exposant pas d'abord i entendre les confessions de
toutes sortes de personnes, mais seulement de celles
qui ont ordinairement des cas moins difficiles, ou avec
qui il y a moins de danger. )
L'Assemble ne negligea rien de ce qui peut interesser l'ceuvre des missions. Elle savait que les missionnaires exposes a de grandes fatigues ont besoin
de veiller a la'conservation de leur sante; mais elle
veut que toutes les precautions a prendre A cet 6gard
soient marquees au coin de la modestie et de la temperance chrktiennes. Les d6tails dans lesquels entre
le rgglement qu'elle traqa sur ce point, montrent toute
l'importance qu'elle y attache; ses prescriptions
prises en elles-mEmes peuvent paraitre minutieuses,
mais 1'experience en a prouv6 la sagesse. L'assembl6e
veut done que 1'on observe fiddlement les avis suivants: a I0 Les directeurs des missions tiendront
fortement la main i faire observer les reglements et
les r6solutions de la pr6cidente Assembl6e gnrn&ale
(celle de 1668). Pour ce sujet, ils en feront faire lecture au commencement de chaque mission, ou, au
moins, apres deux ou trois missions, si l'on en fait
plusieurs de suite; 2* ils auront soin que l'on fournisse raisonnablement, selon l'usage de la Congr6gation, ce qui est nicessaire, afin que personne n'ait
sujet de se plaindre,et de passer a quelque excis sous
pr6texte de necessit-; 3" si I'on ne peut pas commo-
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dement porter des petits plats, on mettra dans un ou
deux grands plats les portions toutes coupees pour
chacun, selon .qu'il est ordonn6 par le reglement,
afin que le directeur n'ait autre chose A faire qu'a les
presenter; 4 0 ii est a souhaiter que l'on porte des chopines, si cela se peut sans grande difficult6, afin que
chacun ait sa portion de vin r6glee aussi bien que celle
de viande; 5* on pourra donner aux pr6dicateurs,

apres leur pr6dication, un bouillon ou un doigt de
vin, et l'on 6vitera, a cette occasion, toute delicatesse, tant dans les missions que dans les paroisses
dont nous sommes charges ; 6on ne conviera MM. les
cur6s a manger avec nous, que selon qu'il est prescrit
par le reglement des missions, ni d'autres externes
qu'avec la permission du sup&rieur de la mission,
conformement au reglement. » II est a remarquer que
ces articles, et surtout le dernier, s'expliquent par
l'usage, qu'avaient nos peres, de mener en mission
une vie completement s6par&e de celle de MM. les
cures.

II arrivait quelquefois que nos seigneurs les eveques
demandaient A &treassist6s dans leurs visites par les
missionnaires. C'6tait tout A la fois une grande
marque d'estime et de confiance donnee A la Compagnie, et un moyen de rendre ces visites plus fructueuses pour les Ames; mais c'6tait aussi pour nos
confreres une tache fort delicate et assez difficile A
remplir. Aussi 1'Assembl6e prend-elle le soin d'eclairer
les missionnaires sur la ligne de conduite qu'ils ont A
suivre en telle circonstance :
i* Ils doivent avoir
soin de se conformer en tout aux ordres de Monseigneur; cependant, s'il y avait quelque chose d'incompatible avec notre institut, ou qui parit excessivement
difficile, ils representerqnt a Sa Grandeur leurs raisons avec respect. D'ailleurs, ils s'6tudieront de r6gler

778 si bien leurs actions qu'ils gardent toujours nos pieux
usages et nos pratiques ordinaires, ne les omettant
que par une grande necessite et approchant autant
qu'ils le pourront de 1'ordre et des fonctions des missions, par rapport neanmoins a la visite; 2* toutes
leurs fonctions se reduisent a prbcher, catichiser, confesser, accorder les differends et informer, s'il est
besoin, M. le cure de ce qu'il doit faire pour recevoir
1'dveque. Leurs predications traiteront de la visite
meme, des sacrements de la confirmation et de la
p&nitence, de la chariti qui doit rbgner entre les habitants d'une paroisse, disant, sur chacune de ces
matieres, ce qu'il y a de plus important'; 3' quoique
les missionnaires se presentent avec l'autorit6 de
I'6veque, ils doivent nianmoins porter beaucoup de
respect aux cures et aux ecclIsiastiques, afin que dans
les occasions ils puissent faire les missions avec plus
de fruit dans leurs paroisses. Pour ce sujet ils ne se
chargeront d'aucune chose qui leur soit odieuse,
comme d'informer de leurs moeurs, de les interroger
et examiner par rapport a leurs fonctions, et ils supplieront tris humblement Monseigneur de donner de
telles commissions a ses officiers, lui repr6sentant le
prejudice notable qu'elles pourraient apporter au
succis de nos missions; 4' si 1'6veque desire que les
missionnaires aient.'honneur de I'accompagner et de
marcher avec lui dans ses visites, ils auront soin
d'etre parfaitement instruits des ceremonies,soit de la
visite, soit de la confirmation; ils feront une particulibre attention a conserver toujours pour sa personne
sacr6e un profond.respect et une parfaite soumission.
Dins cet esprit, ils ne s'avanceront pas aisement a lui
donner des conseils, et, s'il leur en demande, ils useront d'une grande discretion et retenue. Ils seront
aussi fort r6serv6s A dire leur sentiment sur les
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matieres de doctrine ou de discipline eccl6siastique,
surtout en sa presence ou en celle de ses officiers,
avec lesquels ils prendront garde de pas trop se familiariser. Its auront soin de suivre a table les regles de
la modestie, de la temperance et de la civilite chr6tiennes. Partout o6 ils passeront, ils s'itudieront i
etre un objet d'edification, en sorte que l'on puisse
dire, cojme on l'a dit de Notre-Seigneur : Pertransiit
benefaciendo.,
Quelquefois nos seigneurs *les pr6lats voulaient
nous employer i 6tablir ou a visiter les conferences
ecclesiastiques. M. Jolly est d'avis qu'on se rende a
leurs desirs; mais si cette occupation devait nous
d6tourner de nos fonctions, ii faudrait s'en excuser et
en informer le Superieur gienral.
II est un autre point qui avait attire I'attention de
l'Assemblee g6enrale : c'6tait le soin des cures qui
nous avaient 6t4 confiees. On sait la grande r6pugnance de saint Vincent pour accepter la conduite
d'une paroisse et les nombreux refus qu'il avait
opposes ; une multitude d'offres avantageuses au
point de vue temporel. II voyait l1 en effet un danger
s&rieux pour la perfection de ses confreres, et un
obstacle a l'accomplissement de I'oeuvre des missions.
Cependant il avait Adi accepter la cure de Richelieu et
ses successeurs durent aussi ceder A des exigences
d'un ordre sup6rieur. II 6tait done n6cessaire de
mettre en garde les missionnaires contre les dangers
du ministare paroissial et en m&me temps leur indiquer les moyens de remplir ce ministtre avec fruit.
C'est ce que fit l'Assembl6e de 1673; le m6moire que
M. Jolly dressa sur son invitation est un veritable
cours de pastorale. Tout y est prevu et regl6 pour
aider nos confreres a mettre en pratique les paroles
Sdu pasteur par excellence : Sanctifco meipsum ut sint
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t ipi saxatincati. , i* Le superiear seal a le titre de
care, a morns qu'an particulier soit pourva de la cure;
les autres signent : N* faisant les'fonctions curiales
de la paroisse de NX. Le superieur ne prendra pas
pour lui seul les emplois honorables, mais les cedera
aux jours moins solennels, saos cependant quitter sa
place de cuar; 2' il visitera, au morns une fois la
semaine, les malades, les pauvres surtout, et ceux qui
sont charges des visites ordinaires neles feront pas ce
jour-lk ; on n'attendra pas a la derniere extrimit6 pour
leur donner les sacrements; on sera accompagn6 d'un
frere on d'un domestique, loue expres s'il le faut. La
porte de la chambre sera ouverte, surtout si on confesse des personnes d'un autre sexe; 3* le superieur
visitera au moinf tons les deux mois les petites 6coles
on un autre par son ordre. II fera en sorte que les maitres soient de bonnes moeurs, que les hommes n'enseignent que les gargons et les femmes que les filles;
il prendra garde aux livres qu'on leur fait lire; 4' ii
tichera d'entretenir la confrerie de la Charit6 dans
la ferveur et, pour cela, aura soin d'assembler les
dames, une fois le mois; 5 s'il y a des eccl6siastiques
dans la paroisse, qui viennent au choeur en surplis, le
superieur leur donnera, selon la prudence, un rang
convenable a leur ige et
aleurs qualites et il fera
attention a les bonorer toujours plus que moins; 6* le
sup6rieur prendra garde d'appliquer un chacun selon
son age et sa capacitY; il tiendra la main a cc que
tous les confesseurs soient assidus au saint tribunal,
la matinee des jours de fetes solennelles surtout, oi
il y a concours de peuple. II aura aussi grand soin de
former les pratres de sa mai-on, particulierement les
nouveaux, aux fonctions de la paroisse, leur recommandant, entre autres choses, la discr6tion requise dans
les demandes que l'on fait aux penitents et pinitentes
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avec les avis contenus aux deux num6ros suivants. »
Ces avis sont de la plus haute sagesse et la fid6lit6 a
les mettre en pratique est de nature a pr6venir bien
des dangers. Les voici tels qu'ils ont et6 formul6s par
M. Jolly : (c 7o les confesseurs 6viteront avec un soin
particulier toutes sortes d'attache avec les personnes
du sexe qu'on appelle d6votes et ne souffriront pas
qu'elles en aient pour eux. A cet effet ils eviteront
tout ce qui pourrait la faire naitre ou 1'entretenir,
comme sont les entretiens superflus, les termes trop
tendres, les fr6quentes visites soit actives, soit passives, les pr6sents r6ciproques, les lettresinutiles et
choses semblables, lesquelles, sous pr6texte de pi6 te ,
out souvent des suites dangereuses; mais ils combattront fortemerit leurs vices et leurs d6fauts, et les
porteront k la pratique des vertus solides eta l'acquit
de I'obligation de leur 6tat, tachant de leur bien persuader que, pour arriver a la perfection, il faut parler
peu et agir beaucoup; 8*ils ne leur donneront point
d'avis par 6crit, comme il est port 6 par nos regles; ils
ne souffriront pas qu'elles fassent souvent des confessions g6n6rales,. et bien moins qu'elles leur fassent
veu d'ob6issance. Si quelques-anes voulaient faire le
vceu de chastet6 perp6tuelle, its n'y consentiront
qu'apres les avoirl ongtemps 6prouv6es et fait commencer par le vceu d'une ann6e an plus; ils ne leur
ordonneront ni ne leur permettront de faire aucune
oeuvre de pi6t6 ou de charit6 qui puisse causer de la
division dans la famille ou du scandale dans le
public. i
La fid6lit6 a des prescriptions si sages et si pratiques ne pouvait que produire un bien immense dans
les paroisses confi6es aux missionnaires. Maisle grand
moyen pour nous d'etre utiles aux paroissiens n'6tait
pas de leur servir de cur6s, mais bien de leur pr6parer
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de dignes pr&tres; telle 6tait la maxime du saint
fondateur: se devouer a l'ceuvre des ordinands et des
siminaires. L'Assembl6e de 1673 ne pouvait manquer
de s'occuper d'une oeuvre si importante. Elle dressa en
effet les plus sages reglements sur cette matiete. Elle
dit en quelques mots ce que doit &tre un directeur de
siminaire et quels moyens il dolt employer pour
accomplir avec fruit la grande mission qui lui.est
confibe.
u Le directeur d'un s6minaire doit avoir: I une haute
estime de l'importance de son office, et se souvenir
que nos seigneurs les ev6ques, qui ont fait a la Congregation l'honneur de lui confer cet emploi, nous
ont mis entre les mains ce qu'ils ont de plus cher, car
c'est principalement de la bonne conduite des seminaires que d6pend la reformation et la sanctification
de leur diocese, oi I'on voit fleurir la piete et les
bonnes moeurs a proportion que les eccl6siastiques sont vertueux, capables et fideles a s'acquitter de
leurs obligations; 2* la fin que le directeur dolt se
proposer est done de former de dignes ministres de
Notre-Seigneur J6sus-Christ, c'est-a-dire des pr&tres
solidement vertueux, propres 4 remplir les charges de
l'Eglise, a enseigner et conduire les peuples, en un
mot, a procurer le salut des peuples par les fonctions
ecclesiastiques dont ils doivent se rendre capables
dans le s6minaire; 3" cette fin 6tant surnaturelle et
tres relev6e. il a besoin d'une grace non commune
pour y arriver, et il doit etre dou6 d'une si haute
vertu qu'il puisse servir de modele i ceux qui doivent
eux-mrmes servir d'exemple aux fiddles; 4" le modele
de sa conduite est Notre-Seigneur Jesus-Christ conversant avec ses disciples, leur enseignant par ses paroles
et par ses exemplesles rigles de la vie eccl6siastique
et apostolique. II doit done imiter, en traitant avec
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les s6minaristes, I'humilit6 de Notre-Seigneur, sa
mansuetude, sa patience, sa sagesse,et posseder aussi
parfaitement qu'il se peut la puret6 de la doctrine de
l'lvangile, afin de leur inspirer les memes maximes
que le Fils de Dieu enseignait a ses disciples, qui ont
6te les premiers pretres de 1'Eglise; 50 il est aussi
n6cessaire qu'il ait beaucoup de piet6, et une particuliere communication avec Dieu dans l'oraison, une
fidelite inviolable a sa vocation, un entier d6tachement du monde, un grand amour pour I'lglise, une
vigilance sans relkche sur les eccl6siastiques qui sont
sous sa conduite, un zele ardent pour leur avancement,
enfin une abondante participation de 1'esprit eccl6siastique, afin de parler et d'agir avec eux dans cet
esprit. )
Quant . la conduite proprement dite du s6minaire,
M. Jolly insiste sur les points suivants : 1I*le directeur aura un toin spkcial de faire observer le reglement du s6minaire; pour cela, il veillera continuellement et tachera de rem6dier aux d6sordres des qu'ils
commencent a paraitre, et il ne dispensera personne
d'aucune partie du reglement que pour des raisons
extraordinaires; 20 ii emp&chera avec tout le soin possible les frbquentes sorties des s6minaristes et leur
recommandera de trancher court avec ceux qui les
visiteront. II ne permettra pas qu'ils se visitent les uns
les autres dans leurs chambres et parlera avec force
contre cette faute, jusqu'a leur dire, s'il est besoin, qu'on
priera ceux qui la commeltront de se retirer, comme
des perturbateurs du bon ordre de la maison, parce
qu'ils perdent ainsi le temps et donnent occasion aux
autres, par leur mauvais exemple, de le perdre avec
*
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formation s6rieuse et solide des jeunes gens est, sans
contredit, la pratique des avertissements donnes avec
sagesse, prudence, discretion, fermet6 et a-propos.
M. Jolly l'avait parfaitement compris; aussi entre-t-il
A ce sujet dans les plus minutieux details et-les regles
qu'il a tractes sur ce point, an nom de l'Assembl6e,
sont un v6ritable code a P'usage des directeurs, et
surtout du supirieur d'un grand s6minaire; nous les
transcrivons en entier :

u Le directeur fera de temps en temps des avertissements publics, touchant les fautes qu'on commet,
et il observera en cette action les choses suivantes :
I"de ne les pas faire sans quelque besoin un pen

apparent et si plusieurs n'ont commis la m6me faute;
2" de les prbvenir ordinairement par quelque louange;
30 de parler avec beaucoup de pi&t6 et sans passion;
4' de faire voir par la raison combien ces choses sont
importantes, surtout lorsqu'elles paraissent petites;
5* d'excepter toujours les bons et de ne pas les comprendre avec les coupables; 6' de les assurer qu'on
tiendra Ia main a l'exbcution de ce qui est command6;
7* de parler quelquefois fortement, en ces occasions,
contre ceux qui tournent toutes choses en railleries,
qui m6prisent le riglement et en detournent les
autres, et qui disent qu'il faut se defier de quelques-uns qu'ils designent, sous pr6texte qu'ils nous
rapportent ce qui se passe; 8* il pourra aussi leur
dire quelquefois, quoique rarement, qu'on sera oblig6
de donner avis A Monseigneur l'Eveque de leur conduite; 9° apres ces avertissements publics, il est absolument necessaire de redoubler de vigilance et d'avertir
en particulier ceux qui y contreviendront, autrement
ils n'*n feraient point d'etat. Le temps de leur faire
ces avertissements ne doit point 6tre celui des conf6rences de pikti, de peur de les rendre odieuses, mais
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il sera plus a propos de les arrater pour cela ala fin
de l'oraison, en quelque jour de la semaine; 1o' il les
avertira en particulier, quand leurs fautes ne seront pas
publiques ou connues de plusieurs; et si ce sont des
rapports qu'on lui ait faits, il leur demandera si cela
est vrai, ajoutant qu'il a peine a le croire, leur fera
voir les suites de leur faute, les exhortera a se corriger
et leur parlera avec beaucoup de douceur accompagn6e de fermet6. ,
La parole de Dieu dont on entretient !es smrinaristes dans les conf6rences spirituelles 6tant un des
plus puissants moyens pour les porter A la vie int6rieure et A la solide vertu, le directeur devait non seulement avoir de la pit&6, mais un grand fonds de
science eccltsiastique. II devait "puiser cette science
dans les bons ouvrages; aussi M. Jolly veut-il que la
bibliotheque du s6minaire soit form6e d'excellents
auteurs. II tenait aussi a ce que le directeur traitAt
toutes les matieres eccl6siastiques pendant le s6jour
des jeunes gens au s6minaire; pour cela, il devait se
tracer un plan et suivre un ordre capable de tout
embrasser. Quant A la maniere de parler, M. Jolly la
voulait simple, divote, instructive et accompagnee de
quelque autorit6.
C'ttait beaucoup, sans doute, de former les s6minaristes A la vie interieure, A la piet6, aux vertus solides,
mais il fallait aussi en faire des pr6tres instruits.
C'est pourquoi le directeur doit veiller avec un soin
special A ce que les jeunes gens fassent des progres
dans la science sacr6e : il verra s'ils sont exacts au
bon emploi du temps. II doit aussi r6gler les trait6s
que les r6gents doivent expliquer, faisant en sorte
qu'ils enseignent ce qui est le plus n6cessaire et qu'ils
s'en .acquittent d'une maniere egalement intelligible
et solide.

S786 Le livre du pretre doit &tre avant tout la Sainte
Ecriture; mais il doit 6tudier specialement les livres
qui ont trait au sacerdoce et a la vie apostolique, tels
que le Levitique de l'Ancien Testament et, dans le
nouveau, l'vangile de saint Matthieu ou celui de saint
Jean, les 6pitres de saint Paul aux Corinthiens oi la
vie apostolique est merveilleusement decrite, et les
ppitres a Timothbe et a Tite, oh l'ap6tre a marqu6
tons les devoirs du pretre.
Le directeur du seminaire doit aussi prendre un
temps considerable pour enseigner et faire pratiquer
aux s6minaristes la m6thode du catechisme, des
pr6nes, des predications et des exhortations familibres. L'Assemblie veut que l'on s'applique surtout i
former les siminaristes a bien faire le catechisme.

Afin de maintenir le s6minaire sur un bon pied,
M. Jolly rappelle an directeur qu'il doit tenir a ce que
les jeunes gens soient fideles aux quatre points suivants : i ° un silence exact, pendant tout le jour, hors
du temps de la recreation, et inviolable apres l'examen du soir et avant I'oraison du matin; 20 une particulibre diligence a se tkouver a tous les exercices,
aussit6t que la cloche sonne; 3" une grande retenue et
modestie exterieure; 4' un grand respect et beaucoup
de charit6 entre eux.
Non content de bien former les eccl6siastiques au
seminaire, il fera tous ses efforts pour qu'ils en sortent
bien disposes. Pour cela, il leur donnera les avis qu'il
jugera n&cessaires pour assurer leur perseverance,
Sselon la connaissance qu'il aura de leurs besoins particuliers. II aura soin qu'ils finissent le temps de leur
seminaire comme ils l'ont commence, par une :retraite
spirituelle, oi ils prendront de nouvelle-. resolutions
d'etre & Dieu et se pr6pareront aux emplois auxquels
la divine Providence les appelle.
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Guid6 par des avis si sages, le directeur d'un s6minaire ne pouvait que reussir dans la difficile et importante mission qui lui etait confiie. Dieu seul, en effet,
sait le nombre incalculable de bons pretres que nos
confreres ont pr6par6s a 1'Eglise, grace aux reglements dresses par l'assembl6e de 1673 sous la direction de M. Jolly. Le Directoire, actuellement en usage
dans les grinds s6minaires dirigis par la Congr6gation, n'est en substance que la reproduction et le
developpement du m6moire compos6 par M. Jolly.
Son g6n6ralat p'asse a juste titre pour un des plus
remarquables. On peut dire, sans crainte de se tromper,
que, quand le nouveau Sup6rieur general n'aurait gouvern6 la Compagnie qu'une ann&e, cette opinion serait
justement fond&e. En effet, I'influence qu'exerga sur
les missionnaires et sur les oeuvres le reglement de
M. Jolly est immense. Aussi avons-nous cru qu'il 6tait
utile de donner tons les d6veloppements n6cessaires
pour mettre ce point dans tout son jour. Nous allons
maintenant poursuivre d'une maniere assez rapide
le r6cit des 6venements qui ont marque ce long
gen6ralat.
CHaPIrRE III
Edme Jolly (1673-I697) (Suite)
Nouvellesde la Compagnie.- ftat gineral. - Saint-Lazare.
- Italie. - Alger. - Nouveaux 6tablissements : SaintFlour, Versailles, Invalides. - Situation ob6rde de SaintLazare. - Madagascar: MM. Roguet et Montmasson. Le frtre Dubourdieu. - Premiere assemblie sexennale
1679. -

Reponses. -

Succhs de nos missions : Corse...

Nombreux 6tablissements. - Nouvelle mdthode d'oraison
a 4viter. - Quatrieme assemblie generale 0685. - Filles de
la Charitd. - Assistant italien. - Gazettes. - Saint-Cyr.
- Cinquieme AssemblIe gindrale 1692. - M. Talec. - Avis

des docteurs contre les Egressi. -

Quelques

missionnaires

Mgr d'Arenthon.

ayant

temoigne

qu'ils
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seraient heureux d'apprendre quelques nouvelles de
l'6tat de la Compagnie, M. Jolly leur donna satisfaction par une lettre envoybe a toutes nos maisons, le
26 fevrier 1674.
t Pour l'intirieur de notre petite Congr6gation,
6crit M. Jolly, je vous dirai que, par la grace de Dieu,
tout y est en paix et bonne intelligence, par l'union
qui se maintient entre les inferieurs et les superieurs.
Notre-Seigneur continue, comme par le passe, .
binir toutes nos fonctions, tant en France qu'aux
pays 6trangers, oi la Compagnie se fait connaitre de
plus en plus, par l'utilit de ces m&mes fonctions.
Notre s6minaire interne s'augmente en plusieurs bons
sujets, qui sont pr6sentement au nombre de 33, sans
parler de 3 postulants qu'on y doit recevoir aux premiers jours; et nos 6tudiants qui sont plus de 25,
tant philosophes que theologiens, conservent par la
grAce de Dieu, 1'esprit de piet- avec J'affection .
l'6tude.
« Notre s6minaire de Lyon nous fournit encore
quelques bons sujets. II nous a donn6 deja 4 bons
pr&tres, un clerc, un frere qui ont fait les voeux. II en
reste encore autant ou plus, et la nouvelle maison que
1'on a achetee, qui est beauceup plus spacieuse que
l'autre, donnera moyen d'en recevoir un plus grand
nombre d'autres a l'avenir, s'il plait a Dieu de b6nir
cette ceuvre, comme on le peut esp6rer de ces bons
commencements et des postulants qui sont toujours

en plus grand nombre que cette maison-l

n'a le

moyen d'en entretenir.
ucOn a encore donn6 commencement A un autre

s6minaire interne, en notre maison de Saint-MWen,
qui pourra aussi, avec le temps, donner de bons sujets
a Ia Compagnie. Je ne vous dis rien des deux s6mi-

naires internes d'Italie, que Dieu continue de benir et
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qui fournissent abondamment des sujets ý toutes les
maisons de cette province.
Q
Quant A cette maison de Saint-Lazare, elle travaille toujours beaucoup, a son ordinaire. Elle a eu
trois bandes de missionnaires en campagne, tout cet
hiver, tant en ce diocese de Paris, qu'anx environs; et
a la maison, grand nombre d'exercitants, hors les
temps des ordinations, qui sont toujours fort nombreuses, y ayant ordinairement plus de 1oo ordinands
de divers dioceses en chaque ordination. n
Il en etait de m&me A Rome oi les exercices des
ordinands 6taient presqae continuels dans notre maison
Acause des extra tempora. Notre Saint-Pere le Pape et
le Cardinal vicaire se montraient si zel6s pour les
exercices qu'ils n'en dispensaient presque personne,
ni pour le temps, ni pour le lieu, A tel point qu'un
pr6lat de condition et officier de la Chancellerie, ayant
demand6 la permission d'aller en une autre Communaut6 pour se disposer a ia r6ception des saints ordres:
u Non, r6pondit Sa Saintet6, mais allez a la Mission et
vous en serez consol6. ,,Timoin du bien immense,
op6r6 dans les ames par nos confreres de Rome,
Cl6ment X aimait a leur accorder ses faveurs.
Nos missionnaires de Pologne obtenaient depuis
deux ans des succes merveilleux, en sorte, dit
M. Jolly, t qu'ils sont un sujet d'admiration pour les
plus qualifi6s du royaume et A tres grande consolation aux pauvres gens des champs ,.
Les nouvelles d'Alger n'6taient pas moins consolantes. On savait par les lettres de M. Levacher revues
depuis peu, que Dieu y conservait en paix cette
pauvre eglise souffrante et qu'il se servait de l'esclavage corporel pour retirer quantite d'imes de 1'esclavage spirituel du d6mon, non seulement par la
conversion des p6cheurs catholiques, mais aussi par
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le retour de quantit6 d'hbretiques de'toutes nations a
notre sainte religion. Le frere Dubourdieu. consul i
Alger, avait ete renvoyi par le dey, mecontent de ce
que notre digne frere s'opposait courageusement aux
contraventions au trait6 de paix conclu avec le roi de
France. Le ministre d'ltat avait cru bon de retenir h
Paris le frere Dubourdieu. M. Jolly, connaissant le
bien immense que nos freres charges du consulat
6taient a m&me de faire aux pauvres esclaves, s'occupa
non seulement de donner un successeur au frere
Dubourdieu, mais encore de recouvrer le consulat de
Tunis qui nous avait 6t6 6te par surprise.
Quant aux missionnaires de Madagascar, on n'en
avait aucune nouvelle depuis un an. M. Jolly etait
dans les plus vives alarmes a leur sujet. Les vaisseaux
francais ne passaient plus par cette ile, depuis que la
Compagnie des Indes l'avait abandonn6e. II 6tait
done impossible d'envoyer aucun secours a nos
confreres. On pouvait craindre d'apprendre leur massacre par les habitants du pays, d'autant plus facilement que les Francais r6sidant a Madagascar, 6tant
d6pourvus d'armes et de munitions, devenaient inevitablement la proie de leurs ennemis. Aussi M. Jolly
recommandait-il d'une maniere pressante nos pauvres
missionnaires aux priEres de la Communauti.
Sur ces entrefaites, la Congregation avait dfi se
charger de deux nouveaux 6tablissements. Nos
confreres, sous la conduite de M. Pierron, 6taient
entr6s en possession du grand seminaire de SaintFlour, le mercredi des Cendres I674. ( Le bienveillant
accueil qu'ils out recu de Monseigneur et de MM. les
chanoines, ecrit. M. Jolly, donne lieu d'esperer que,
Dieu aidant, ce s6minaire fera de grands biens, non
seulement pour le diocese, mais pour les environs. ,
Le 23 octobre de la meme annee, sept de nos
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confreres furent installs a la cure de Versailles.
Trois ans auparavant, Louis XIV avait pressenti
M. Alm6ras a ce sujet. Celui-ci mit tout en ceuvre
pour dktourner Sa Majest6 de ce dessein. 11 insistait
sur ce point que les cures divertissaient la Compagnie
des fonctions qui lui sont propres. Le roi ne parlait
plus de son projet, lorsqu'a la fin de septembre 1674,
il d6clara qu'il voulait au plus t6t le mettre a extcution. I.'abbaye de Saint-Remy de Sens ktait vacante
par la mort de l'archeveque, ses 4000 francs de
rentes devaient servir a la fondation de Versailles. La
cure fut done unie par l'archeveque et la Congr6gation
en prit possession an mois d'octobre 1674. Pen de
jours apres, on y commenca les exercices de la
mission; le nouveau cure, M. Thibaut, se rendit . son
poste, le to novembre, et le lendemain, jour de la
Saint-Martin, il parla pour la premiere fois a son
troupeau.
L'ann6e suivante, 1675, la cure des Invalides, une
petite residence & Angers, et le grand s6minaire de
Sens nous 6taient confis. 1 11 semble, &crit M. Jolly,
le 14 octobre de cette annie, que ce soit le dessein de
Dieu de multiplier ainsi nos etablissements parce qu'il
multiplie le personnel de notre Congr6gation; notre
s6minaire interne se trouvant rempli de quarante-cinq
s6minaristes, sans en compter huit autres qui sont en
d'autres maisons dont la plupart sont de bonne esp6rance; ne laissez pas, Monsieur, s'il vous plait, de
continuer a demander a Notre-Seigneur qu'il envoie
de bons ouvriers en son ]glise et de bons missionnaires en la Compagnie, et que la multiplication ne
diminue pas notre fidilit6 a conserver l'esprit primitif
de la m&me Congregation. "
M. Jolly inserait, dans sa circulaire, un avis trbs
pratique pour mettre en garde ses confreres contre un

-

792 -

difaut qui se glissait quelquefois dans les correspondances. ý Vous voudrez bien, dit-il, Monsieur,que, par
cette occasion, je vous dise une chose qui me fait
peine, il y a d6jA longtemps, et que je vous prie d'en
avertir votre famille, s'il en est besoin : c'est qu'il y a
des personnes dans la Compagnie qui 6crivent quelquefois d'une maison a une autre, A quelques-uns de
leurs confrtres avec qui ils ont demeuri et contract6
quelque familiarit6, et ils ne les entretiensent que de
choses inutiles et quelquefois puiriles et de peu d'6dification, contre la biens6ance de notre 6tat. Je veux
croire qu'il n'y a pas de ces personnes-l dans votre
maison; mais il esbboq que chacun sache que cela est
contraire i l'usage de notre Congregation et aux sentiments de feu notre tres honor6 Pare, M. Vincent,
qui autrefois a d6fendu cette facon d'6crire, et recommande, quand on 6crira, que ce soit des choses
serieuses ou necessaires et d'y entremeler toujours
quelques mots de pi6te, de consolation on d'idification, et c'est aussi ce que je recommande de tout mon
coeur. ,

Le 26 juin 1676, M. Jolly expose A la Compagnie la
situation embarrass6e de Saint-Lazare, au point de
vue du temporel. En effet, cette maison etait obligee
de faire de grandes d6penses, d'abord, a cause de ses
propres charges : il lui fallait subvenir a I'entretien
d'un grand nombre d'ouvriers pour les missions et les
autres fonctions de notre institut; elle avait a nourrir
chaque annee plus de 1 3oo personnes, tant ordinands qu'exercitants; avec son modique revenu,elle ne
pouvait y sufftre; elle d6pensait plus de 24000 livres
pour 1'6ducation et I'entretien de 80 jeunes gens,
tant 6tudiants que s6minaristes; il fallait ajouter a
cela les frais occasionn6s par un nombreux personnel
de directeurs, de regents et autres missionnaires, des-
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tin6 s au service de la Compagnie en general; enfin,
c'est a elle que les maisons particulieres avaient
recours dans leur ditresse, en sorte qu'elle avait di
contracter de grosses dettes qui I'accablaient. De plus,
le roi avait reuni a son domaine la fondation faite par
le commandeur de Sillery en faveur de nos jeunes
gens. M. le Superieur g6n6ral faisait done un pressant
-appel aux maisons particulieres de venir au secoursde
leur mbre.
M. Jolly avait regu des nouvelles de Madagascar.
MM. Roguet et Montmasson venaient d'arriver en
bonne sant6 sur les c6tes de Bretagne. Ils annoncaient
.a M. le Sup6rieur g6neral que nos deux freres, Guillaume et Pierre Pilliers, avaient 6et massacr6s par les
naturels du pays, vers la fin du mois d'aoft 1674, et
que deux antres, Jean Bourgoin et G6rard Minser,
-taient morts sur Ia c6te'd'Afrique, oi ils 6taient
venus dans l'espoir de trouver un navire qui les ramknerait en France.
En 1677, notre frbre Dubourdieu fut enlev6 en
quelques heures et dans la force de l'age, M. Jolly le
signale
la Compagnie comme un des plus vertueux

freres qu'elle ait eus. Pendant les douze ann6es qu'il
exerca I'office de consul a Alger, il sut conqu6rir l'estime et 1'affection des Turcs eux-memes. Ils admiraient sa gtande charit6 pour les esclaves, donnant

non seulement liberalement tout ce qu'il avait, mais
exposant avec joie sa vie pour leur service, pendant la
peste. Aussi, grace a cette charit6, il avait pu retirer
plusieurs de ces malheureux de l'6tat de perdition oi
ils 6taient et en affermir d'autres qui chancelaient dans
la foi. On 1'avait vu sauver la vie a des personnes qui
l'avaient indignement calomnie, donnant i tous un
h6roique exemple de 1'amour des ennemis. ((Dieu sait,
tcrit M. Jolly, les grands biens qu'il a faits en cepays-
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U1et quelies traverses et afflictions il y a souffertes,
dont il a fait un tres bon usage parce qu'il 6tait homme
d'oraison; et c'6tait I1 son refuge et sa consolation
dans ses adversit6s; selon cela, ayant toujours &t6
fidble a Dieu dans les grandes et petites occasions,
nous avons sujet de croire qu'il jouit maintenant de
la recompense que sa divine Majest6 donne a ses
fiddles serviteurs. ,
M. Jolly, comme tous les hommes sages et prudents,
aimait a prendre conseil; ii n'ignorait pas que le bon
gouvernement de la Congregation est a ce prix; aussi,
dans I'interet du bien et de ia prospirite des maisons
particulieres, insiste-t-il pres des superieurs locaux
pour les engager A prendre souvent 1'avis de leurs
consulteurs; en 1678, il adressa a la Compagnie une
circulaire sp6ciale sur ce sujet. Nous aurons frequemment l'occasion d'entendre les Superieurs generaux
revenir sur ce point si important.

Au mois de juin de I'ann6e suivante, 1679, se r6unissait i Paris l'Assembl6e sexennale, la premiere depuis
1'origine de la Compagnie, Nos constitutions exigent
que, six ans apres la derniere Assembl6e ganerale, on
convoque les deputes des provinces de 1'Europe. Cette
assemblee a pour finspiciale de decider si- les int6rsts
de la Congregation exigent la convocation d'une
assemblbe generale. Elle a cela de particulier qu'elle
ne comprend qu'un seul d6pute par province et que
les visiteurs n'en font pas partie. Elle ne fait pas de
d6crets, mais elle a l'autorite suffisante pour nommer
des assistants et l'admoniteur du Superieur g6neral en
cas de vacances. Dans certains cas pr6vus par les
Constitutions, elle s'occupe de la nomination d'un
vicaire g&enral pour suppleer le Superieur g6neral
empech6. Elle n'adresse aucune question a M. le
Sup6rieur general; elle ne lui propose aucun doute .
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r6soudre; mais chaque d6put6, au nom de sa province,
peut presenter au G6enral une requete ou sont
exprimes des d6sirs, des craintes, des difficultis. Les
reponses faites & ces requetes sont envoy6es par
M. le Superieur general au visiteur pour etre communiqu6es par lui aux maisons de sa province. iI est
veritablement interessant pour l'histoire de la Congregation de parcourir ces demandes et ces r6ponses,
sortes de colloques entre le pere et les enfants sur
des sujets qui touchent de si pres au bien general de
la Compagnie, a la perfection de ses membres et an
succes de ses oeuvres.
Nous croyons utile de reproduire quelques-unes des
r6ponses faites aux provinces par M. Jolly i1'occasion
de l'assemblee sexennale de 1679.
La province d'Aquitaine avait manifest6 le d6sir
qu'on n'acceptit pas de nouvelles fondations, surtout
quand il s'agissait de petites maisons; elle demandait
aussi qu'on tint exactement a ce que les clercs fussent
gardes au s6minaire interne pendant deux ann6es
entieres.
M. Jolly r6pond : I'.Nous nous servirons de I'avis
touchant l'acceptation des nouvelles fondations, n'en
recevant qu'en proportion que la Congregation aura
des sujets propres pour les remplir, sans prejudicier I
ses autres obligations pr6c6dentes.
Pour ce qui est des petites maisons, nous voyons par
experience que l'on y rend beaucoup de services, soit
pour les missions, comme &Angers, Lucon, Crecy, La
Rose, etc., soit pour la conduite des s6minaires qui
ne demandent ordinairement que quatre pretres, ne
laissant pas de profiter beaucoup et nous apercevons
qu'o. y vit aussi r6gulierement que dans les grandes
maisons.
2° On tient ordinairement les clercs dans le semi-
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maire durant les deux annies, sinon quelques-uns
qu'on prend pour le s6minaire de Saint-Charles et un
pour la sacristie des Bons-Enfants, ainsi qu'on en a
us6 de tout temps. Quant aux pretres, il y en a qui
s'ennuient fort, aprss avoir &t6 quelque temps dans
ledit s6minaire et qui sont incapables de s'y former
davantage a la modestie et aux petites pratiques de la
Compagnie et qui ne laissent pas de faire du bien dans
d'autres maisons; on les tiendra neanmoins au seminaire le plus qu'on pourra, eu 6gard a leurs dispositions.

L'assemblee

du Poitou ayant montre de 1'inquid-

tude au sujet de la sortie de quelques membres de
la Compagnie, M. Jolly entre a cet ogard en plusieurs
explications int6ressantes et fort instruc,tives; nous les
reproduisons en substance. La sortie des sujets de

la Compagnie provient de ce qu'on en renvoie quelquesuns qu'on ne peut pas retenir sans grand prejudice
de la meme Compagnie, apres qu'on les a avertis plusieurs fois inutilement de leurs d6fauts. C'est ce que

savent les superieurs des maisons d'oi

ils ont 6te

renvoy6s, lesquels ont reconnu ces renvois non seu-

lement justes, mais aussi nicessaires, et n'ont pas
estim6 que la Compagnie ait fait aucune perte en
cela, non plus que nos corps ne perdent rien pour
se decharger de leurs mauvaises humeurs. Ceux qui
sont sortis d'eux-m&mes, dont le nombre se r6duit .
trois, n'ont pas fait grand pr6judice non plus a la
Congr6gation, ainsi que le savent ceux qui les ont
connus. Quelques-uns se plaignent, et bien qu'on ait
assez de quoi lear repondre, la Compagnie a toujours
6te dans la pratique de taire leurs defauts, et nous
estimons qu'elle fera bien de continuer a en user de
m&me, s'efforqant de ne point donner sujet de micontentement 1 personne tant que cela se pourra raison-
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nablement. Nous ne devons point etre 6tonnes que
quelques-uns soient mecontents et nous quittent,
puisque les sorties ont 6te autrefois plus frequentes
et qu'elles sont communes a plusieurs autres communaut6s. La Compagnie des disciples de Notre-Seigneur n'a pas ecbapp6 h de semblables d6fections.
La province de Champagne avait demandi qu'on
ne laissit pas les pretres plus de trois ou quatre ans
dans la meme maison. M. Jolly r6pond que c'est une
chose fort malaisee, en pratique, de changer de maison les pr&tres tous les trois ou quatre ans; car plusieurs personnes sont propres a aller en mission on
a servir dans un s6minaire, lesquelles ne satisferaient
pas dans une paroisse. Et puis on aurait bien des
plaintes de la part des superieurs si, apres leur avoir
6t6 des sujets propres aux fonctions de leurs maisons,
on ne les remplaqait pas d'une maniere au moins 6quivalente, ce qu'il serait impossible de faire avec des
changements aussi frequents.
La meme province se plaignait de ce que tous les
missionnaires places dans nos 6tablissements n'6taient
pas en mesure d'accomplir nos fonctions. M. Jolly
declare que l'on fait ce que l'on peut pour tenir tout
le monde en 6tat de rendre service; mais dans notre
Congregation comme dans les autres communautes,
il y a du fort et du faible, cela a toujours 6t6 ainsi,
est et sera. On examine, on 6prouve autant qu'il est
possible ceux qu'on admet, et on ne laisse pas d'y
etre tromp6. A I'avenir on apportera encore plus de
soin qu'on n'a jamais fait a bien former les pr&tres et
les freres a leur emploi.
M. Jolly aimait i entretenir de temps en temps la
Compagnie du bien que Dieu daignait operer par le
ministere de ses enfants. Chacun trouvait dans ces
recits 6difants un motif de b6nir le Seigneur, de
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s'attacher de plus en plus a sa chire vocation, et de
se divouer a nos oeuvres avec un zdle toujours croissant. De toutes parts on 6crivait i M. le Superieur
g6neral que le ciel repandait ses plus abondantes
b6nedictions sur les fonctions de la Compagnie, soit
dans les s6minaires, soit dans les missions.
En entendant le r6cit de M. Sappia, superieur de
notre maison de Bastia, on se croit encore au temps
de Vincent de Paul; et en lisant la relation des missions de l'ile de Corse donnees en 1680, on croit lire
une page d'Abelly sur le meme sujet. t Le fruit de
nos missions, 6crit M. Sappia, n'a pas ete moindre
cette annie, par la grace de Dieu, que les pr6cedentes.
" Combien serait-il arriv6 de morts d'hommes, si
Dieu ne les avait empech6es, par le moyen de la predication, et combien de families seraient demeur6es
dans les haines et les inimities, si on ne les avait
riconcilies par le moyen des missions! Notre derniere mission a ite dans un lieu oi se trouvait I'assemblage de tous les d6sordres qui se peuvent commettre.
Nous y trouvames plus de 200 incestueux, qui habitaient ensemble depuis plusieurs annies et etaient
tous excommunies. II y avait plus de 200 inimiti6s;
quasi tous avaient pris du bien d'autrui et comme les
personnes ne se lassent point de derober, aussi n'ontelles point de honte qu'on les reconnaisse pour des
voleurs. II n'est pas ais6 de punir leurs crimes, parce
que demeurant dans un pays environn6 de montagnes
presque inaccessibles, les officiers de justice ne peuvent
que difficilement y pinktrer, et quand ils paraissent,
les habitants, quoique d6sunis entre eux, se r6unissent
pour tuer tons les sergents et les soldats qui ont
la hardiesse de s'en approcher pour ex6cuter quelque
chose contre eux. Les bandits sont en aussi grande
assurance en cet endroit que s'ils 6taient dans l'6glise
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de Saint-Pierre de .Romne,et on y vend ce qui a e&t
aussi librement que l'on vend le pain sur les
d6robu,
places publiques. Nous avons passe 1ý presque tout le
mois de juillet : tous les incestueux se sont s6par6s
les uns des autres; les ennemis se sont r6concilies;
les larrons ont fait restitution, rendant a ceux auxquels ils reconnaissaient avoir fait tort ce qui leur
etait da, et pour les restitutions incertaines, donnant
aux 6glises et autres lieux de pi6te, qui des chevaux,
qui des bceufs, qui des moutons, et d'autres parties
de leurs fonds. Ec parce qu'ils s'6taient fait plusieurs
torts les uns aux autres, les personnes principales du
lieu et qui avaient requ le plus de dommage nous
pritrent instamment que nous demandions au peuple
que, pour I'amour de Dieu qui leur pardonnait leurs
p6ch6s, ils remissent les torts qu'ils s'etaient faits les
uns aux autres; ce qu'ils firent si volontiers ique plusieurs interrompirent les predicateurs et dirent des
paroles si tendres qu'ils tirerent des larmes des yeux
des plus endurcis. ,
Ce n'6tait pas seulement en Corse que les missions
produisaient des fruits merveilleux. Les relations
venues de Rome, de Naples, de Genes, de Turin 6taient
remplies des details les plus consolants.
La Pologne ne le c6dait en rien aux autres provinces, sous ce rapport.
M. Jolly 6tait tout heureux de faire part ila Compagnie de ces bonnes nouvelles. ( Je ne vous dis rien
du succes des missions en France, ecrivait-il; on les
reconnait toujours extr&mement utiles au salut des
ames, et particulibrement dans les pays oui on n'en a
point fait. 1 serait malais6 de dire le concours qu'd
y a celles d'Angers et du diocese de Geneve. *
Grice a Dieu la Compagnie 6tendait de plus en
plus son action bienfaisante par un grand nombre de
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ablis aAngers,
fondations nouvelles. Nous avions-6t6t
a Culm, .
1675;
en
a Sens, a Fontenay-le-Comte,
Arras, en 1677; a Biziers, a Alet, a Bastia en I678;
Beauvais en 1679; a Pirouse, a Tours, a Reggio, i

Auxerre, a Chartres, en 1680; a Poitiers, a Boulogne,
i Chilons-sur-Marne, en 1681; a Pavie, a Bayeax,
a Bordeaux, a Dijon. a Cracovie, en 1682; a SarLat, I
Rochefort, a Pau en i683. HI fallait un nombreux

personnel pour remplir toutes ces fondations; Dieu
dans sa bont6 y pourvoyait. Le skminaire de SaintLazare comptait quarante jeunes gens; les 6tudiints
atteignaient le chiffre de trente-nenf dont six se trouvaient aux Invalides avec un r6gent, parce que M. le:
marquis de Louvois avait souhaite que nous eussions
vingt eccl6siastiques dans cette grande maison.
La Providence se plaisait aussi i conserver d'une
maniere ,merveilleuse les ouvriers n6cessaires a an
nombre d'oeuvres si multipliees- En effet, le 7 novembre 1683, M. Jolly portait la connaissance de la.
Compagnie la conservation presque miraculeuse, i.
Alger, de M. Levacher et du frere Francillon, qui,
apres avoir donnh leurs soins & des centaines de pestiferes, dont neuf cents 6taient morts, aprks avoir subi.
le terrible bombardement-de la ville par Duquesne,
se trouvaient sains et saufs au milieu des mines d'nne-..
ville d6serte.
L'ann6e suivante, 1684, M. Jolly mettait en garde
les missionnaires contre ane nouvelle mithode d'oraison, dite de quietude, qui cherchait a s'introduire
dans la Compagnie. Nous n'avons pas a faire ici l'histoire du Quitismae. Nous ne parlous pas de la thborie
revoltante de Molinos, mais I'on sait assez que lesouvrages de Mine Guyon et i'influence que Fenelon
exera par son talent, son'caractbre et sa vertu, pousskrent les ames pieuses dans un genre de contempla-
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tion qui n'tait pas sans danger. Pasteur vigilant, et
fdele gardien de l'esprit de M. Vincent, M. Jolly
el~ve fortement la voix, pour rappeler au grand prin.cipe d'uniformiti, en matiere d'exercices spirituels,
ceux qui s'en &cartaient. ( Vous savez, Monsieur,
6crit-il, ce qui est port6 dans nos regles, que nous
devons procurer de garder en toutes choses l'uniformite, et en particulier dans la maniere de- diriger,
d'enseigner, de gouverner, et a l'6gard des pratiques
spirituelles, et fuir la singularit6 comme la racine de
l'envie et de la division; suivant quoi il ne faut point
introduire dans notre Congregation une nouvelle m6thode d'oraison mais nous tenir a celle qui nous a etC
enseignee par notre vn&irable instituteur, avec laquelle
il s'est sanctifi6 et a fait, par la grace de Notre-Seigneur, les grandes ceuvres qu'un chacun admire encore
tous les jours. 11 'a apprise des saints et du Saint des
saints, Notre-Seigneur, avec lequel vous savez qu'il
a eu tant de communication. Elle est sfre et hors de
crainte d'illusion;-elle est conforme a nos usages;
elle nous porte k la pratique des vraies vertus; elle
mettra en etat ceux qui la pratiqueront fidelement,
d'etre 6levhs de Dieu a quelque chose de plus haut,
quand ii lui plaira; et je crois que nous ferons sagement, snivant la pratique de notre mime Pire, de
nous asseoir ici, comme partout ailleurs, dans la derniere place, attendant que Celui qui nous a invites
nous dise lui-meme de monter plus haut. Mon intention n'est done pas de blimer la contemplation, mais
d'6viter que noas nous ingirions par nous-memes a
ce a quoi nous devons etre appel6s de Dieu immidiatement; et que l'on n'introduise pas dans la Compagnie une singularite qui pourrait lui etre fort pr6lire
judiciable. A cet effet, je vous prie, Monsieur, de
maison
Ia prisente lettre a tons les pretres de votre
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et aux clercs, s'il y en a, afin qu'ils sachent quelle
est en ceci l'intention de la Compagnie, et qu'elle ne
d6sire pas qu'aucun de ses sujets enseigne d'autre
manijre d'oraison que celle qui y est pratiquee, et
qui lui a &te enseignee par son v6nerable instituteur,
conforme a la simplicit6 dont elle fait profession et
a I'humiliti, et par le moyen de laquelle nous obtiendrons de Dieu la v6ritable mortification, la douceur
et le ile du salut des Ames, ce qui maintiendra la
Compagnie dans son premier esprit. Nous sommes
d'avis aussi que vous recommandiez que l'on ne parle
point sur ce sujet de l'oraison plus levee, mais que
si quelqu'un croit y etre appeli de Dieu, il se contente
d'en parler k son directeur, dans la communication de
son intbrieur; et qu'il suive ses avis. La lettre de M. Jolly contre l'oraison appelke de
Quietude ne mit pas fin a tous les abus. Pour achever
de deraciner le mal, il crut devoir envoyer i toutes
nos maisons, quelques annees apris, la circulaire du
cardinal Cybo du saint Office, sur le meme sujet.
Cette ann6e, 1685, eut lieu la quatribme Assemblie
g6nerale. Elle se tint du 8 mai au 2 juin; vingt-six
membres la composerent et les sessions furent au
nombre de vingt-sept. Les provinces de France, de
Champagne, d'Aquitaine, du Poitou, de Lyon, de
Pologne et d'Italie y furent represent&es. M. Jolly
prit soin de faire connaitre a la Compagnie les avis
et les resolutions de cette Assembl6e. Elle recommande
une grande simplicit6 dans les pr&dications, dans la
tenue, dans les habits, et m6me dans les ornements
sacris. Elle rappelle que nous devons exhorter les
penitents a faire des confessions gi6nrales. Elle vent
que dans les paroisses qui nops sont confi6es on fasse
des missions de temps en temps et que l'on y fasse
venir des confesseurs des autres maisons. Elle recom-

-

8o3 -

mande de bien examiner nos jeunes pretres avant de
les appeler a entendre les confessions. Elle trace enfin
une ligne de conduite pleine de sagesse et de prudence au sujet de la confession et de la direction des
Filles de la Chariti. 4 Quelques-uns, dit M. Jolly, ont
demand6 ce que pouvaient faire les sup6rieurs de nos
maisons ou autres pretres de notre Congregation, a
1'6gard des Filles de la Charit6 qui demeurent dans
les villes ou dans les dioceses oh nous avons des maisons, soit qu'il s'agisse de leur direction ou d'autres
choses qui les regardent. L'Assembl6e a repondu
qu'on se doit tenir en cela tl'usage de la Compagnie,
qui est qu'except6 Paris et les lieux oh nous sommes
charges du soin de la cure, on n'entreprenne point de
les confesser ou de les diriger. Mais quand les visiteurs passent par les lieux oh se trouvent des dites
Filles de la Charitk, ils les visitent et les corifessent,
aprbs s'etre fait approuver par ceux qui en ont le pouvoir. n
Notre province d'Italie avait insisti pour obtenir
que i'Assembl6e declarat que, pour des raisons spe-

ciales, un des quatre assistants serait toujours Italien.
Cette proposition fut discutbe dans deux sessions

et la majorit6 finit par se prononcer pour l'affirmative;
en m&me temps elle choisit pour remplir ce poste
M. Robioli, qui avait 6t6 d6pute de l'Italie a l'Assembl6e
de 1673.
En 1687, M. Jolly proscrit avec une juste se'vritA
un certain luxe de table qui commencait a se r6pandre
dans la Compagnie. Deux ans apres, en 1689, il s'6l1ve
avec force contre la lecture des Gazettes, et blame les
conversations relatives aux nouvelles de la guerre et

aux affaires de l'Etat. II rappelle a cette occasion les
sages avis de notre saint Fondateur et les prescriptions de nos regles. II 6tait bien opportun d'insister
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sur ce point, car la guerre de la Ligue d'Augsbourg
mettait une partie de 1'Europe en fea et de 1688 ;
1697, Louis XIV eut a soutenir vae lutte formidable
contre l'Angleterre, la Hollande, IAUemagne, la
Suede et 1'Espagne; on comprend comhien le r&cit des
ivenements ýtait de nature A piquer la curiositk chez
les missionnaires franqais d6vouis a leur roi et a leur
patrie; mais on comprend aussi la sagesse des recommandations de M. Jolly a cet egard.
L'ann6e suivante, 169o0 la confaance dn roi et, de
MIme de Maintenon jetait M. le Suprieur g~i6ral dans
un grand embarras. Louis XIV nous offrait I'aambnerie de Saint-Cyr avec la direction des trente dames
et des deux cent cinquante demoiselles nobles qui restaient dans I'ktablissement. C'tait une aeuvre bien
oppos&e a notre esprit, aux fits de notre institut et
offrant de serieux dangers. M. Jolly fit Sa Majest6
les plus respectaeuses et les plus vives instances pour
se derober, mais en vain; le roi le voulait absolument.
Tout ce que-l'on put obtenir, ce fut qu' I'aumonerie
serait jointe l'ceuvre des missions. Cette nonvelle rmaison compte six pr&res et trois fr~res coadjuteurs.
L'artae 1691 devait amener avec ele [a tenue de
1'Asse.nble sexennale, puisqu'il y avait six aas-coules
depuis la derniere Assemblee ginarale. De concert
Savec les assistants et les visiteurs, M. Jolly jugea que
les circonstances 6taient assez graves pour rassembler
uae nouvelle Assemblke generale. Elle fut donc convoquCe, mais les difficultes occasionn6es par la guerre.
de la Ligue d'Augsbourg n'en permirent la r6union
qa'au mois d'avril 1692.
Elle se tint du 21 avril au 8 mai; elle eat vingt-cinq
sessions et vingt-sept membres de la Congr6gation
parenty prendre part. Les provincesdeFrance, d'Aquitaiae, du Poitou, de Lyon, d'Italie, de Pologne y furent
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complitement repr6senties; la Champagne n'envoya
qu'un d6puti avec le visiteur.
L'Assemble signale quelques abus sur la charit6, la
pauvret6, I'obissance. Sur le m&me point, elle rappelle qu'il ne sufit pas d'avertir le superieur qu'on
va faire telle ou telle chose, mais qu'il faut demander
une permission formelle. Elle insiste aupres des sup6-rieurs pour qu'ils donnent aux confreres qui vont en
ville un compagnon qui ne doit jamais les quitter; il
doit meme entrer avec eux dans la chambre, lorsqu'il
s'agit d'une personne d'un autre sexe.

L'Assembl6e avait exclu de son sein M. Talec, assistant et admoniteur du Sup6rieur geniral, pour le punir,
d'avoir use d'intrigues et de cabales dans la nomination des membres qui devaient composer la grande
Commission. M. Talec fit ses excuses et donna la
d6mission de ses deux charges; elle fut accept6e.
Dans les riponses aux questions posCes par 1'Assembl6e, M. Jolly recommande la pratique des rggles de
la biensiance, donne quelques avis et eclaircit quelques
doutesau sujet des Assemblies provinciales; il signale
quelques abus, soit par rapport aux exercices communs, soit par le manque d'uniformite dans la maniere
de precher.
On avait manifesti le disir d'avoir une thbologie
a l'usage de la Compagnie, afin que 1'enseignement
fiut parfaitement uniforme; M. Jolly trouve la demande'
tres juste, mais 1'ex6cution -n'est pas facile; il fandrait pour cela un missionnaire non seulement fort
habile, mais qui ne fft pas nacessaire pour un autre
emploi.
On se plaignait aussi de ce qu'on avait accepte plusieurs etablissements peu conformes a notre esprit:
M. le Sup6rieur ripond qu'on n'a agi ainsi que comme
violentis par des personnes auxquelles il 6tait impos-
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sible de resister. Nous avons vuen effet que la volonte
de Louis XIV avait impos6 a la Congregation et la
cure de Versailles et I'aum6nerie de Saint-Cyr.
M. Jolly fait remarquer dans une de ses rdponses
que l'on doit 6viter de donner au superieur et a l'assistant leurs titres d'office, mais on les appelle simment par leur nom : Monsieur N.
On avait desire lI'tablissement de nouveaux seminaires internes : M. Jolly promet de faire son possible
pour les etablir dans les provinces de Champagne et
du Poitou. Ce projet fat e~icuti et les deux noviciats
furent placs. a Toul et a Angers. Les maisons furent
.taxies au prorata de leurs revenus pour pourvoir AI'entretien de ces nouveaux s6minaires. L'annie suivante
1693, M. Jolly fut oblig6 d'6tablir une taxe semblable
pour venir au secours du s6minaire interne de Cahors
fond6 quatre ans auparavant.
Cette meme annee, M. le Sup6rieur g6n6ral profita
de la condamnation de la bibliotheque de Dupin par
Mgr l'archeveque de Paris, pour recommander a nos
confreres d'6viter la curiosit6 en matiere de doctrine.
Les successeurs de notre bienheureux Pere n'ont rien
ngglig6, en effet, pour conserver parmi nous une doctrine pure et conforme aux traditions de l'Fglise.
M. Jolly n'6tait pas moins soucieux de maintenir
chez les missionnaires un attachement inviolable A
leur vocation, les mettant soigneusement en garde
contre les faux pr6textes que peuvent suggbrer la
chair et le sang. A cet effet, il sollicite 1'avis de trois
docteurs de Sorbonne contre ceux qui, ayant fait les
saints vceux, quittent la Cqngregation sous divers pr&textes. II y est dit que : ( ni les besoins des parents
autres que phre et mere, ni les maladies, ni une cure a
occuper, ni les illusions au moment de faire les saints
veux ne sont pas des raisons pour quitter la Com-
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pagnie, au moins prises a part, bien que plusieurs
reunies puissent fournih un motif a une dispense de
la part du pape ou du g6enral, et non de la part des
6veques ou des autres personnes, meme en temps de
jubil ),. Cet avis delibere en Sorbonne est signe :

N. Gobillon, cure de Saint-Laurent, G. Fromageav,
Joseph Boucher, cure de Saint-Nicolas du Chardonnet; il porte la date du i" mars 1695. M. Jolly, en le
communiquant &toutes les maisons de la Compagnie,
recommande de le faire lire deux fois par an, comme
on fait pour les d6crets.
La meme annee mourait, , Annecy, Mgr d'Arenthon
d'Ales, eveque de Geneve. Apres trente-cinq ans
d'6piscopat, il laissait son diocese dans l'etat le.plus
prospere. Les eloges qu'il donne A nos confreres
d'Annecy et A la Congregation, dans son testament,
meritent d'etre ripportes. Parlant de la direction de
son s 6 minaire, en particulier, il declare , que 1'on ne
saurait confier un semblable 6tablissement A des personnes qui puissent inspirer une piete plus solide, ni
enseigner une doctrine plus saine, ni insinuer une
soumissiog plus parfaite aux ecclisiastiques envers
leurs 6evques que Messieurs de la Mission l'o.nt fait
dans ce diocese n. II termine en avouant, avec de grands
sentiments d'humilite, u qu'il 6tait redevable a nos
confreres, apres Dieu et le grand saint Francois de
Sales, du bien et du renouvellement qui paraissaient
dans le diocese depuis qu'il nous avait confie la direction de son.seminaire n. M. Jolly portait . la connaissance de la Compagnie ces temoignages d'estime et
de confiarice, surtout pour encourager les missionnaires et donner un nouvel eclat a leur zele, en leur
montrant les heureux fruits qu'il peut produire.
Deux ans apres, le 26 mars 1697, M. Jolly rendait
sa belle ame & Dieu. 11 avait gouverne la Compagnie
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avec une profonde sagesse et un grand attachement
aux maximes du saint Fondateur .. Fornez bien les
jeunes gens, disait-il souvent, parce qu'un skminariste
Icche et tiede ne sera jamais an bon missionnaire. Le
vice de la premiere formation corrompt toute la suite
de la vie. » Sous son g6n6ralat, 'un des plus remarquables a tons les points de vue, 814 pr6tres ou clercs
et 248 freres vinrent augmenter le pessonnel de la
Compagnie presque des deux tiers, et quarante maisons furent fondbes. Ontre les 6tablissements dont
nous avons parl6, la Congr6gation avait &t6 install6e

A Manosque, en 1685; . Stradom, i Cracovie, a
Macerata, en r686; , Vilna, a Presmilie, i Sambhr,
en 1687 ; Saint-Cloud, en 1688; a Saint-Pol de Lion,
A Louvin, en i689; a Saint-Cyr, en 1690; a NotreDame de la D6livrande,-en 1692; a Ferrare, en 1694.
M. Jolly avait obtenu du. Saint-Siege de nombreuses
faveurs pour la Compagnie et pour ses aeaures. Nos
confreres avaient rega des facult6s sp6ciales pour
absoudre des cas reservs, et le tresor des indulgences
avait 6et largement ouvert en faveur de nos missions.
CHAPITRE IV
Nice&as Pierro (r697-ro73)
Sixitme Assembl1e ginerale: 61ection de M. Pierroe. - Avis
et recommandations faites an nom de Passemble. Dimarches i faire en vue de preparer la b6atification de
Vincent de Paul. - Coadamnation des Maximes des saints,
du Cas deconscience. - Nouvelles: France, Italie, Algerie;
M. Appiaiai, en Chine. - Avis et rfglements divers donnes
par M. Pierron : vacances, examen particulier,.office divin.
- Demission de M. Pierron.

M. Jolly avait d6sign6 le supbrieur de Fontainebleau, M. Faure, en qualit6 de Vicaire g6neral. Celui-ci
convoqua l'assemblie pour le mois d'aout 1697. Son
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election au geniralat paraissait fort probable. Mais,
comme il etait Savoyard de naissance, de puissants
personnages, tels que le duc du Maine et le marquis
de Noailles,firent des d6marches aupris de Louis XIV,
et le roi temoigna son d6sir qu'un Francais ffit nommi.
des elections et troubler 1'asC'6tait gener la libertc
semblbe. Les d6put6s d'Italie et de Pologne firent
d'abord les plus vives protestations auxquelles ils
renoncereat ensuite. M. Pierron fut l1u & la majorit6
de quatre compromissaires sur cinq, et tous les 6lecteurs vinrent, selon l'usage, lui offrir A genoux l'hommage de leur respect, en lui baisant la main. Plus
tard, pour mettre fin Atoute r6crimination sur ce point,
un bref pontifical du 17 mai 1699 confirma l'6lection
de M. Pierron et d6clara qu'aux termes des constitutions de la Congregation, le Sup&rieur general pouvait appartenir a quelque nation que ce fft.
Le nouveau Superieur gen&ral 6tait n6 a Monceaux,
diocese de Sens, le 9 mai 1635. Apres de solides
etudes, il fut recu par M. Vincent au s6minaire de
Saint-Lazare, le 15 du mois de mai 1657; il fit les
saints vceux en 1659. Ses vertus, son bon esprit, ses
talents fixerent sur lui I'attention des superieurs.
Apres avoir profess6 & Saint-Lazare, il devint successivement sup6rieur de plusieurs s6minaires: A SaintFlour, de 1673 A 1679;. aux Bons-Enfants, de. 1679
A 1681; A Chilons, de 1681 a 1684; A Bayeux, de 1684

A 1686; A Tours, de 1686 a 1694; enfin a Chartres, de
1694 a 1697; dans ce dernier poste, il fat nomm6
visiteur de la province de France. II avait Ipass6 quarante ans dans la Compagnie, quand il fat charg6
d'en prendre la conduite.
La sixieme Assembl&e g6n&rale, qui proc6da a
l'election de M. Pierron, se tint dui" au 2o aoft 1697.
Elle eut dix-neuf sessions; vingt-cinq membres la
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composaient. Les provinces de France, de Champagne, d'Aquitaine, du Poitou, de Lyon, de Pologne,
d'Italie y 6taient repr6sentees. Les assistants furent
MM. Faure, Henin et Terrarossa. L'Assembl&e avait
particulibrement examine, conformement A ce qui est
prescrit par nos constitutions, si la Congregation 6tait
d6chue ou en danger de dechoir de son esprit primitif
et sur quels points? Quatre d6put6s furent choisis
pour proc&der A cet examen, et apres avoir compuls6
les memoires des provinces, des maisons et de quelques
particuliers, ils signalerent a l'assemblee les points
sur lesquels la Compagnie avait besoin de s'observer.
M. Pierroa s'empressa de faire part de ces remarques
a toutes les maisons; nous signalerons quelques-unes
des plus importantes.
u 1i On s'est plaint, dit M. le Sup&rieur gen6ral,
de ce que les inf6rieurs manquent de deference, de
respect et d'obbissance envers les superieurs locaux, A
quoi ceux-ci peuvent donner occasion en ce qu'ils
temoignent, de paroles et d'actions, faire peu d'estime
des avis et ordonnances des visiteurs et meme du
gen'ral. Ils ne les font pas observer et ne les observent
pas eux-memes, ce qui serait capable de renverser
parmi nous la d6pendance et la subordination, si
necessaire au soutien de notre institut.
c 2" Quelques-uns des n6tres parlent et conversent
souvent et longtemps, sans besoin, avec les personnes
de l'autre sexe, soit laiques, soit consacrees a Dieu;
de sorte que ces conversations ont diminu6, en quelque
lieu, la bonne odeur de la Congregation qui lui doit
:tre si chere en ce point. C'est pour cela que I'AssemblWe prie un chacun, par mon ministere, d'etre fort
r6serv6 en ceci, et les sup&rieurs de donner le bonexemple A leurs inf6rieurs par leur retenue et sagesse,
et d'user de toutes sortes de moyens pour pr6venir et

retrancher la libert6 que quelques-uns se sont donn6e
de manger hors de la maison, dans les lieux ou nous
sommes etablis, et en des compagnies oh se sont
trouv-es des personnes de l'autre sexe, ce qui arrive
particulibrement oi nous avons quelque paroisse a
conduire. L'assemble rec'ommande aux sup6rieurs de
ne pas souffrir qu'on fasse manger dans nos parloirs
ces sortes de personnes, ni qu'on les laisse entrer dans
nos jardins ou int6rieur de nos maisons; ce qui ne
pourrait. se faire sans donner occasion au monde de
parler au d6savantage des particuliers de ces maisons,
ce qui retombe en quelque maniere sur la Congregation. L'Assembl6e insistait aussi sur I'observance du voeu
de pauvrete : elle entre dans un certain nombre de
d6tails au sujet des manquements dont quelques
missionnaires se rendirent coupables. M. Pierron mit
aussi en garde la petite Compagnie contre certains
defauts absolument opposes a la charit6 qui doit
regner entre tous ses membres, et sans laquelle il ne
pent y avoir de bonheur en communaut6 ni de succes
dans les oeuvres qui nous sont confibes. « On a
remarqu6, dit-il, qu'entre nous on parle librement des
defauts des autres; on les d6clare mime aux externes,
et on va jusqu'a leur communiquer les secrets de la
maison; on tache de mettre mal les superieurs on ses
confreres dans l'espritdes pr6lats on autres personnes
coasid6rables, dans les lieux oi nous sommes 6tablis,
ce qui est non seulement contraire A l'union, a la charit6, &la bonne intelligence, qui doivent r6gner entre
nous, mais m&me oppos6 au devoir de justice auquel
on ne peut contrevenir sans se rendre coupable devant
Dieu et passer pour jnfidle parmi les hommes.
L'Assemble recommandait a ceux qui ont la conduite
de nos 6tudiants de ne rien n6gliger pour les entre-
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tenir dans la pi6t&, d'entendre la communication de
leur interieur et de leur faire des conferences sur leurs
reglements.
L'Assemblie avait souhait6 que M. le Superieur
general fit ressouvenir la Compagnie des decrets de
1668 sur la brievet6 dans les pr6dications de mission
et 1'usage de la clochette; elle n'ignorait pas que la
longueur du sermon, tout en fatiguant le predicateur,
ne fait qu'ennuyer les auditeurs. Elle desirait que l'ou
mit en usage dans les missions les confessionnaux
portatifs lorsqu'il ne s'en trouvait pas assez de stables
dans les 6glises. On voulait aussi que nos jeunes
pretres ne fussent pas sit6t appliques au ministare de
la confession, specialement dans les paroisses quL
nous itaient confides.
M. Pierron termine sa circulaire par une invitation
pressante a observer les principales recommandations
faites par I'Assemblie : a Entrous, 6crivait-il, dans
ses pieux desseins, qui ne vont qu'i relever les dichets
qui lui out 6te rapport6s, et qui out paru en quelques
maisons ou particuliers de la Compagnie. Aimons la
pratique des vertus qui composent notre esprit;
soyons faidles Aobserver nos regles. Que notre plaisir
soit de nous soumettre et d'obeir a nos superieurs.
Soyons sages et discrets dans nos conversations avec
toute sorte de personnes; evitons les relations dangereuses ou qui peuvent donner quelque suspicion
quoique mal fondee. Vivons dans la frugalit6 et la
pauvret6, propres a des ouvriers 6vang61iques, qui
doivent avoir tout quitte, m4me le soin du corps, pour
suivre Notre-Seigneur. Consexvons-nqus dans l'esprit
de pi6t6 et de d6votion parmi nos emplois et nombreuses occupations, afin de nous en acquitter avec
ferveur et en la vue de Dieu. ),
Ces avis si sages et si pratiques -ne pouvaient pro-
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duire leur effet salutaire qu'I la condition d'&tre bien
connus; pour cela il fallait-lire et relire de temps en
temps les decrets, les r6solutions et les lettres circulaires envoyees par les superieurs generabx apres
chaque assembl6e. Or, on s'etait apercu qu'il n'en
etait pas ainsi: (cNous avons remarque, dit M. Pierron,
qu'on n'a pas soin, dans les provinces, de lire les
-dcrets, resolutions et lettres circulaires envoyes,
apres les precidentes assemblres g6nerales, puisque
les deputes ont apporte diverses propositions ou qui
ont eit dejA resolues on qu'on peut facilement r6soudre
par la connexion et rapport qu'elles ont avec celles

qui ont &t6 deja resolues. C'est pourquoi, Monsieur,
il est a desirer que vous teniez la main a faire lire ces
sortes d'ecrits qu'on envoie aux maisons, selon que
les memes decrets le prescrivent. n
L'Assemblee manifesta le desir que l'on fit les
d6marches n6cessaires pour savoir s'il y aurait lien
d'entreprendre la b6atification de notre v6n6rable
Fondateur. Elle avait en consequence charge M. le
Superieur g6n6ral de faire proc6der A la recherche
des faits qui pourraient y contribuer. M. Pierron
rappelle que ces faits sont de deux sortes : les premiers regardent la saintete de sa vie; ce sont les
actions heroiques des vertus chrktiennes et apostoliques qu'il a pratiqubes; elles doivent etre attest6es
par serment devant an juge eccl6siastique par des
t6moins irr6prochables. Les seconds faits, qui sont
encore de plus grande importance en Cour de Rome, sont des miracles on des-op6rations extraordinaires,
arrives avant ou apres son decs. 11 est necessaire
d'avoir plusieurs de ces faits attestes d'une manibre
authentique. a C'est pourquoi, Monsieur, je vous prie
de vous informer secretement et comme de vous-meme,
par maniere d'entretien, tant des personnes de notre
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Congregation que des Filles de la Charit6 de vos
quartiers, s'il y en a, et d'autres personnes externes,
de ce que dessus qui pourrait servir a notre dessein,
et de me-mander ce que vous aurez dicouvert, sur
quoi nous puissions faire fond; quelles sont ces personnes et si elles seront dispos4es a deposer pardevant M. I'Official ou M. le grand Vicaire du diocese. Quand j'aurai recu une reponse, je vous ferai
savoir, sur ce que vous me manderez, ce que vous
aurez a faire. II nous faut proc6der, en tout ceci, a
petit bruit, et sans eclat. ,Cette circulaire fut envoy6e
a tous les sup6rieurs, le 26 octobre 1697.
Deux ans aprss, en 1699, I'ouvrage de Fenelon, les
Maximes des saints, 6tait condamn6 par le pape Innocent XII. M. Pierron avertit les missionnaires qu'lls
doivent s'en tenir aux maximes du saint Fondateur,
pour la vie int6rieure. Afin de les preserver du venin
des mauvaises doctrines, ilrecommande aux superieurs
de tenir la main a ce que personne n'ait dans sa
chambre et valise les livres d6fendus. Les ouvrages
condamnes doivent etre sous clef, et la clef aux mains
du superieur; car, sans cette precaution, il pourrait
arriver que quelques-uns lisent ces livres par curiositA
et, pai un d6sir immod6r de savoir, en suceraient
imperceptiblement la malignit ; ce serait nuire grandement et aux individus et a la Congregation. La
Compagnie, en effet, s'est, par la grace de Dieu,
conservee jusqu'i pr6sent dans la pure doctrine de
.l'iglise; elle a tchi de suivre les maximes-spirituelles
propres a nous faire arriver, conform6ment a nos
regles, a la perfection de notre 6tat; nous ne devons
pas nous en icarter sous quelque beau pr6texte que ce
puisse etre.
Tenons-nous done aux d6cisions de
l'lglise et du Saint-Siege, aux maximes de la vie
interieure que nous a laisskes notre v6n6rable Insti-
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tuteur, qui nous a si souvent recommand6 et ordonn6
de suivre le chemin royal et commun, Via regia.,
Quelques ann6es aprbs, A l'occasion de la condamnation du livre intitul6 Cas de Conscience par Cl&ment XI, M. Pierron, tout en recommandant une
soumission parfaite i la d6cision du Saint-Siege,
engage les missionnaires a.ne parler contre aucune
communaut6. Quarante docteurs de Sorbonne avaient
affirm6 que l'opinion soutenue par l'auteur du Cas de
Conscience, celle du silence respectueux, n'etait pas
condamnable. Cette d&cision causait les plus grands
troubles, surtout parmi les communaut6s de femmes.
Les religieuses de Port-Royal -se distinguerent entre
toutes par leur indocilite; elles avaient de nombreux
partisans dans la noblesse, le Parlement et le clerge.
II fallait done user d'une grande prudence et savoir
allier un inviolable attachement aux doctrines romaines
d'une part, a une grande retenue dans la conduite et
les paroles de I'autre. On comprend d&s lors combien
etait sage la recommandation faite par M. le Sup&rieur g6n6ral.
.I1 y avait trois ans que M. Pierron gouvernait la
Compagnie; il crut que les missionnaires auraient pour
agr6able d'apprendre en quel 6tat se trouvaient nos
maisons et nos oeuvres. 11 satisfit a ce desir si 16gitime
de leur part dans sa circulaire du 1 r" janvier 1700.
a Comme il y a longtemps, dit-il, qu'on n'a rien 6crit
aux maisons de 1'4tat de notre petite Congregation,
je vous dirai, Monsieur, en general, que, Dieu merci,
elle est partout en paix et union, et qu'on travaille
utilement dans tous nos emplois. - Cette maison de
Saint-Lazare est toujours bien nombreuse; nous y
avons actuellenent 66 etudiants, dont la plupart sent
de bonne esperance. Notre s6minaire interne compte
45 s6minaristes, sans compter 3 ou -14 avec 4 &tu-
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diants, qui servent dans nos autres maisons. Par la
misbricorde de Dieu, les fonctions de nos missions et
les autres s'y font toujours avec zele et assez de b6nediction. - Le s6minaire interne de Lyon, celui de
Cahors, et celui d'Angers, ont plus de s6minaristes
qu'ils n'ont moyen d'en entretenir. - Nos maisons de
Boulogne-sur-Mer, d'Amiens et de Toul avaient vu
augmenter lear personnel, afin de permettre a nos confreres de donner un plus grand nombre de missions. ,
II -y avait vingt-trois ans que M. Jolly avait passe le
contrat de fondation pour une maison de mission a
Fontenay-le-Comte, au diocise de la Rochelle, mais
on n'avait pu en prendre possession qu'en 1699:
M. Pierron y envoya trois pretres et. deux frires.
En Italie, les ceuvres 6taient prosplres. Nos s6minaires internes de Rome et de Genes possedaient assez
de sujets pour fournir le personnel de deux nouveaux
6tablissements, celui de Ferrare, et celui des Saints
Jean et Paul, an mont Caelius, i Rome. La maison de
Ferrare n'avait &t6r6gulirement organisee que trois
semaines avant la mort de M. Jolly, bien que nos confreres travaillassent depuis cinq ans dans le diocese.
Quant i l'abbaye des saints Jean et Paul, c'6tait un don
magnifique duPape Innocent XII et du cardinal Ottoboni. Aussi M. Pierron recommandait-it ces insignes
bienfaiteurs au pieux et reconnaissant souvenir de la
Compagnie. u Vousvoyez, Monsieur, &crivait-il,quelles
obligations nous avons de prier Dieu pour an aussi
grand pape et aussi pour Mgr le cardinal Ottoboni,
qui nous a donn6 moyen, en nous c&dant le revenu de
son abbaye, de faire ce nouvel etablissement, en y
transferant nos etudiants et nos s6minaristes de la
maison de Rome, avec leurs regents et directears, en
sorte qu'il y a dkji trente-quatre personnes de notre
Congregation ou-environ. , Sa Saintete multipliait les
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marques de son extreme bienveillance pour la Compagnie; car, ayant fond6 une nouvelle Congr6gation pour
la r6forme du clerg6, elle voulut que le sup6rieur
de Monte-Citorio en fit partie. De plus, ce saint Pape
avait fait faire un d&cret par lequel il est ordonnu
aux confesseurs de vaquer tous les ans, pendant
huit jours, aux exercices de la retraite dans cette
maison.
M. Pierron avait recu d'excellentes nouvelles de
Bastia : les missions continuaient a produire les plus
heureux fruits; et nos confreres avaient commence un
seminaire interne, afin de subvenir aux plus grands
besoins de la Corse en formant de bons pr&tres. Notre
maison de Bologne itait dans 1'affliction produite par
les divisions qui agitaient le pays; elle avait subi de
grandes pertes dans ses biens temporels; mais, grace
a la protection du Ciel, nos confreres pouvaient remplir leurs fonctions et notre seminaire interne n'etait
pas supprim6.
A Alger, notre confrere, M. Lorence, vicaire apostolique, vivait en paix; mais comme, graces a Dieu, il

y avait pen de. pretres parmi les esclaves, il-se trouvait
surcharg6 de travail, surtout les jours de dimanches et
de fetes. M. Pierron put lui envoyer du secours au
printemps de l'anane 17oo0 L'ann6e suivante, un corsaire d'Alger avait capture un vaisseau espagnol qui
allait aux Indes; il avait a bord 4 pretres de la Merci,
4 capucins, un cordelier et un pretre seculier. Ces
pauvres esclaves, tout en pr6tant leur concours a
M. Lorence pour le service religieux des bagnes, lui
imposerent une lourde charge pour leur entretien. En
outre, ils avaient une grande r6pugnance A se mettre
sous la protection du consul fran.ais, et les pires Trinitaires, administrateurs de l'h6pital, faisaient de
grosses difficultes pour en arriver la; ils durent ceder
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aux injonctions formelles de Philippe V, roi d'Espagne, qui les obligea a cette soumission.
Mais un des evbnements les plus interessants de
i'histoire de la Congregation, pendant le geniralat de
M. Pierron, c'est sans contredit le d6part de M. Appiani
pour la Chine : 4 Non seulement, ecrivait M. Pierron
en 17oo, Dien se sert de notre petite Compagnie en
Europe, mais ii semble qu'il lui veut encore ouvrir la
porte pour les Indes et pour la Chine, en ce que notre
Saint-Pere le Pape, depuis trois ans, y a envoyc,
pour vice-visiteur apostolique, un de nos pretres italiens, nommin Louis Antoine Appiani. Quand il sera
arrivie la Chine, il nous mandera s'il voit disposition
pour faire la quelque itablissement, et alors nous
ferons un effort pour lui envoyer des ouvriers. Cependant, ceux qui se sentiront attrait pour cette mission
extraordinaire feront bien de nous en donner avis, afin
que nous y pensions A loisir et qu'en attendant ils pratiquent les vertus apostoliques, qui peuvent, avec la
grice de Dieu, leur m6riter une si sainte vocation qui
demande une vertu male, tres solide et A l'6preuve de
toutes les peines, mortifications et tentations. ,
Originaire du Piemont, M. Appiani etait deja docteur quand il entra dans la Congr6gation, a 1''ge de
vingt-quatre ans. De Genes ii fut appele a Rome pour
y professer successivement la philosophie, la thCologie dogmatique et la theologie morale. Aussi pieux
que savant, il ne tarda pas A joindre a cet enseignement les fonctions de directeur spirituel des 6leves du
college Urbain ou de la Propagande. Une maladie
grave, dont il fut alors atteint,le conduisit rapidement
aux portes dutombeau. Lorsqu'il se vit abandonne des
midecins, il fit vaeu, si Dieu lui rendait la sante, de
consacrer le reste de sa vie aux missions de l"ExtremeOrient. I1 gu6rit et eut bient6t I'occasion de tenir sa
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promesse. Innocent XII, si z616 pour la propagation
de la foi, resolut de combler les vides nombreux qui
s'etaient produits dans plusieurs vicariats,de la Chine.
En 1697, sur ses ordres, la Propagande pr6para une
expedition apostolique pour ces contrees. M. Appiani,
alors ag6 de trente-quatre ans, demanda a en faire
partie, et, dans le courant de la m&me annee, il se
mettait en route avec 35 missionnaires, religieux de
differentes Congregations ou pr&tres s6culiers, parmi
lesquels se trouvait M. Jean Mullener.
Une des pensees de la Propagande 6tait de fonder
dans une grande ville du C4leste Empire, a Peking
ou & Canton, un s6minaire ou on formerait un clerg6
indigene. Les qualites que M. Appiani bvait montries,
soit comme professeur & Monte-Citorio, soit comme
directeur spirituel au college Urbain, le firent sp6 cialement designer pour cette tache imhportante; et
afin qu'il put y travailler avec plus de succes, on lui
confera les pouvoirs les plus etendus et le titre de
vice-visiteur apostolique. Mais A peine arrive en Chine,
lorsqu'il voulut mettre la main a l'ceuvre, il se vit aux
prises avec tant d'oppositions que, dans son eloignement pour les conflits et son amour pour la paix, il
crut devoir abandonner, ou tout au moins ajourner un
projet dont l'excution rencontrait tant d'obstacles,
et il prit la r6solution d'aller travailler a la conversion
des infidles dans une des provinces les plus reculees,
au milieu des terres, et, par suite, les moins fr6quentees par les.Europtens, au Su-Tchuen. La, charge
d'une chretiente qui comptait au plus cent fiddles, il
se montra le digne fils de saint Vincent de Paul, par
son zle et surtout par son esprit d'abnegation et de
piuvrete. Jamais il ne consentit a se servir d'une
litiere. u Je ne regarde mes pieds comme benis
qu'autant qu'ils ont a souffrir et non pas quand ils se
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font porter. ? Au milieu de sa solitude, ii reportait
sovvent sa pensie vers ses chers confreres d'Europe :
a Que ma main droite se dess&che; 6 Congregation de
la Mission, s'6criait-il, si je ne me souviens de toi qui
es ma mere; plaise a Dieu que, si je me vois maintenant priv6 de confreres, je devienne digne d'en rece.voir en Chine et que ce petit grain de sinevi croisse
comme celui de 1'vangile. , C'6tait, en effet, l'un de
ses vceux les plus chers, de voir sur cette terre de
Chine, a c6t6 des Fils de saint Francois, de saint
Dominique, et de saint Ignace, ceux de Vincent de Paul. u J'esphre, dit-il encore, que Dieu donnera i
notre Congregation la force d'imiter le zele de notre
venerable Pere pour la conversion des paiens, et
qu'ainsi, j'aurai ie bonheur d'embrasser plusieurs de
nos confrbres dans ce pays avant de terminer ma
carriere. n
M. Pierron n'ignorait pas que le grand moyen de
travailler sirement et efficacement a gagner des ames
i Notre-Seigneur, c'est de s'occuper serieusement et
g6nbreusement de sa propre sanctification. La priire,
l'etude de son interieur, la fidelit6 aux rgglements,
tels sont les points essentiels auxquels doit s'appliquer
tout missionnaire vraiment disireux d'acquerir la perfection de son 6tat. M. Pierron le savait et, pour guider
ses confreres dans la pratique de ces vertus, ii ne
craint pas d'entrer dans les plus minutieux details.
Nous avons de lui un reglement pour les vacances a
l'usage des professeurs de nos seminaires, un guide
tres detaill6 pour la recitation de I'office en commun
et une m6thode pratique de l'examen particulier.
Le rgglement des vacances a l'usage des regents fut
envoy6 par M. Pierron a nos maisons d'6tude, la premiere annie de son giniralat. Ancien r6gent lui-mbme
et pendant de longues annees superieur de grands
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seminaires, il connaissait de quelle importance &tait
pour nos confreres de prendre leur repos sans nuire a
l'esprit interieur et A la pietd. Nous donnons en son
entier ce petit riglement.Tout y est parfaitement combine de maniere que l'esprit et le corps puissent se
reposer sans que la vie spirituelle ait A souffrir le
moindre dommage :

ccI* Quinze jours de vacances pass6es dans nos maisons de campagne suffisent. On doit se lever a 5 heures
et demie; ensuite l'oraison mentale, dire ou entendre la
sainte messe, vers les sept heures; lecture en son particulier du Nouveau Testament; dejeuner ; pis se
divertir ensemble; 2* A onze heures 1'exainen particulier, le diner auquel on donne quelque petite entree;
apres le diner, I'ang6lus, puis la r6creation; et quand
on y a passe uneheure, faire la lecture spirituelle en
son particulier; puis aller A la promenade; puis le
souper auquel on donne quelque petite entr6e sur la
portion; 3° 1examen gniaral A l'heure ordmnaire, avec
la lecture du sujet d'oraison pour le lendemain.
4"ceux qui sont oblig6s a reciter le breviaire diront
les petites Heures en particulier, le matin; V6pres et
Complies apres la lecture de 1'apres-diner, et Matines
et Laudes avant le souper.
Quant i l'examen particulier, tant recommand6 par
les maitres de la vie spirituelle, M. Pierron s'attacha
a en dunner la methode tris detaillbe et fort pratique.
Tout y est privu: < L'examen particulier, dit-il, se doit
Sfaire d'une seule chose, et pour cela ii s'appelle par-

ticulier, Ala distinction du g6n6ral qui s'etend a toutes
les fautes que nous avons faites le long du jour. II
se fait sur une vertu particulibre que nous voulons
acquerir, ou sur on vice que nous voulons deraciner,
suivantle besoin que nous en avons, et 1'avis du confessear ou directeur. Voici comment il faut s'y corn-
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porter: '°.ayant pris une vertu sur laquelle on veut
-faire son examen, il faut tacher de bien entendre et
concevoir en quoi consiste cette vertu, quels en sont
les principaux actes et surlout ceux dont nous avons
le plus de besoin; et quelles sont les principales
fautes qu'on peut commettre contre elle, ou du moins
celles dans lesquelles nous pouvons le plus facilement
tomber, et que nous devons particulibrement eviter,
et pour cela il sera bon de s'en informer a son confesseur ou directeur; 2* il est bien a propos de faire
quelque meditation sur ce sujet-la de temps en temps,
considerant les motifs que nous avons de travailler A
cette vertu,'sa nature, ses actes, les moyens de la pratiquer,nous y affectionnant le plus que nous pouvons,
et prenant resolution d'y bien travailler; 30 tous les
matins, en nous levant et faisant notre offrande a Dieu,
il faut brievement lui demander la grace de bien travailler A cette vertu, et nous proposer d'en faire au
plus t6t des actes, ayant soin d'en determiner quelque
nombre, que nous pratiquions de nous-memes sans
attendre que les occasions nous viennent chercher;
4" si Ie sujet d'oraison a quelque rapport avec cette
vertu, il sera bon de Ie faire tourner la-dessus, autant
que nous pourrons, sans trop de contrainte; 50 quand
le temps de faire l'examen est venu, il faut y penser en
y allant; puis 6tant sur le lieu, faire ces trois points :
1P apres s'ytre mis en la presence de Dieu, lui demander
lumiere pour connaitre ses fautes ; II examiner celles
qu'on a commises con.tre cette vertu seulement, sans
s'arreter aux autres; 111 s'exciter au regret d'icelles
et se proposer fortement de les eviter A l'avenir, deterIninant les actes de cette vertu, comme le matin A

I'oraison; c'est sur cetroisitme point qu'il faut s'arr&ter
davantage; 6 le long de la journee, faire une attention
toute particulibre a cette vertu et aux actes qu'on s'est
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propos6 d'en pratiquer, s'y employant comme A une
affaire importante pour notre perfection. » Cette
methode de l'examen particulier dressee par M. Pierron a 6th trouv6e si sage et si pratique qu'on l'a introduite dans le cahier du s6minaire, pour former nos
jeunes confreres a ce saint exercice.
II en est de m6me des avis donn6s par ce digne
Sup&rieur g6n6ral pour r6citer pieusement l'office
divin en commun. Tout y est pr6vu et sagement
r6gl6. Le president, les choristes, le choeur ont leurs
devoirs parfaitement traces. La posture que l'on doit
garder, le ton de voix qu'il faut prendre, la manibre
de faire les pauses et les mediantes, tout est indiqu6
jusque dans les plus petits details. Et c'est A juste
titre que M. Pierron termine ces avis par ces quelques
lignes :. Voila, Messieurs, ce que nous devons tAcher
d'observer, si nous voulons r6citer notre office, digne,
dttente ac devote, comme nous avons demand6 dans
l'oraison-: Aperi, Domine, et si nous voulons de plus
exaudiri ante conspectum divinae Majestatis, per Christum Dominum nostrum, et il ajoute: Qui spernit modica
paulatim decidet. Aussi M. ttienne voulant composer un
memoire pour guider laCommunaut6 dans la r6citation
de l'office divin, n'a eu qu'a reproduire, en les d6veloppant, les avis donnes par M. Pierron.
C'est ainsi que ce digne Superieur g6n6ral s'appliquait a remplir avec le plus grand zele la lourde
charge qui lui 6tait confiee; il s'efforcait de mainten-ir
une bonne discipline dans la Compagnie et cherchait
a la prmmunir contre les idies nouvelles qui causerent
tant de troubles a cette 6poque. Son grand Age et ses
infirmites finirent par lui rendre presque impossible
le gouvernement de la Congregation. L'Assemble de
1703 accepta sa demission et lui donna pour successear M. Watel, visiteur de la province de France. Peu
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de temps aprts, M. Pierron s'endormait paisiblement
dans le Seigneur. Sons son gineralat, deux cent cinquante-sept prktres ou clercs et quatre-vingts freres
prononorent les saints vceux et trois maisons furent
fond6es.
CHAPITRI V

Franfois W4tel (1703-r71o)
Assemblie de 1703. - -lection
de M. Watel. - Avis : obeissance. Devoirs des Superieurs. - Missions. - Saint-Lazare
obh6re. - Mgr H6bert,6veque d'Agen.- Chine. MM. Mallener, Pedrini, Appiani- Nouveaux etablissements. - Barcelone. -- Itat de la Congregation : Alger, Pologne. - Italie- divisee en deux provinces. - Malaise. - Recours au
pape pour la separation. - Decision n6gative. - Procedares pour la beatification de M. Vincent. - Qualification
de freres donn6e aux-clercs. - Mort de M. Watel.

M. Watel, n6 & Tranois, diocese d'Arras, avait eti
requ au skminaire de Saint-Lazare, le 24 avril 1670, a
l'age de dix-neuf ans; suprieur du-s6minaire d'Auxerre de 1681 i 1689, il fut choisi cette meme annie
pour diriger celui d'Amiens.. En 1698, il fut nommm
visiteur de la province de France, fit un voyage a
Rome, et, a son retour, fut charge, en qualit6 de commissaire, de faire la visite de nos maisons de Richelieu, de Cahors et de Metz. En 1703, il succ6da
a M. Pierron et I'Assemblke lui donna comme assistants MM. Huchon, Bessibre, Bonnet et Viganego.
L'Assembl6e de 1703 fit pen de d6crets; elle se contenta d'insister sur l'observation des avis et recommandations des Assemblres pric6dentes. Elle signale
quelques abus, tels que l'affaiblissement de l'esprii primitif, surtout dans les jeunes missionnaires, la tendance a un certain luxe de table, un usage du patrimoine peu en rapport avec 1'esprit de pauvret6e le
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imanque de prudence et de charit6 dans les correspondances. Afin de rendre plus facile et plus efficace l'oeuvre
-des missions, elle rappelle a nos confreres 1'obligation
-oo ils sont de traiter MM. les ecclesiastiques avec respect et dfe'rence. Elle insiste sur l'exactitude des
-confesseurs a se tenir prbs du confessionnal a la disposition des p6nitents, aux heures marquees. Elle ne
-veut pas que l'on chante des cantiques, ni que l'on
plante des croix pendant les missions; cette d6fense
iut abrog6e quelques ann6es plus tard.
Mais le point qui attira specialement l'attention de
.'Assemblee fut la correspondance mutqelle des
membres de la Compagnie entre eux, et la d6pendance
que les inferieurs doivent avoir vis-a-vis de leurs
superieurs, ces deux choses 6tant la base et le soutien des Communaut6s, comme elles en sont le bonheur. ic C'est pour cela, 6crit M. Watel, que je vous
prie instamment, Messieurs et mes tres chers Freres,
de faire une attention particulibre a ce que personne
n'entreprenne rien d'important sans nous en 6crire on
aux visiteurs, dans les cas requis; et que les particuliers, surtout les procureurs, ne fassent rien d'euxm&mes qui soit tant soit peu extraordinaire. C'est
1'ob6issance qui attire les b6nedictions du ciel sur nos
entreprises. )
Mais si 1'Assembl6e veut que les missionnaires renSdent une parfaite obbissance aux sup6rieurs, elle veut
aussi que les supnrieurs, de leur c6t6, remplissent avec
zble, g6nerosit6, fermete, prudence et douceur les
devoirs de leur charge. Elle n'ignorait pas la maxime
de M. Vincent, que les bons superieurs font de bonnes
maisons. Aussi a-t-elle soin de signaler quelques abus
qui 6taient de nature a compromettre les heureux effets
de la conduite.
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< Les superieurs, dit-elle, feront, s'il leur plait,
attention aux choses suivantes : On a remarqu6 que
quelques-uns d'entre eux se sont facilement livris a
donner des exercices spirituels aux religieuses, hors
le cours des missions, et a faire des visites chez elles,
avec les pouvoirs de nos seigneurs les 6v6ques. C'est
de quoi ils doivent absolument s'excuser, sans renvoyer la chose aux sup&rieurs majeurs;- on croit
m&me, pour l'ordinaire, que les dits seigneurs admettraierit facilement leurs excuses, s'ils voulaient bien
leur repr6senter respectueusement, mais vivement, les
raisons qu'ils ont de ne pas accepter ces sortes d'emplois. - On s'est plaint, en plusieurs maisons, que
les sup6rieurs font souvent des promenades et des
voyages de quelques jours aux champs, ce qui les
engage a des d6penses inutiles et a la perte du temps,
qui est si precieux, sans parler.du mauvais exemple
qu'ils donnent A leurs inferieurs. , Quelques superieurs entreprenaient des choses assez considerables

sans en parler a leurs consulteurs; d'autres ne s'opposaient pas aux allusions blessantes et oppos6es a la

charite qu'on se permettait quelquefois dans les repetitions d'oraisonet les conf&rences. II y en avait m&me

qui s'etaient laissis aller a ces sortes d'allusions
contre des inf6rieurs qui s'etaient plaints de leur conduite aupres des Sup6rieurs majeurs. Dans certaines
maisons, on n6gligeait la lecture des d6crets, des circulaires, des ordonnances de visites. Enfin l'on avait

remarque chez quelques-uns une maniere de conduire
leur famille trop imperieuse, bien 6loign&e de la conduite douce, affable et charitable du Fils de Dieu, si
parfaitement imitee par notre v6n6rable P&re et Instituteur. Cependant les inferieurs devaient bien se
garder d'improuver la fermete que doivent garder les
superieurs pour maintenir le bon ordre.
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M. Watel, apres avoir, au nom de l'assemblee,
signalM a la Compagnie les abus qui se sont glisses
dans son sein, fait appel au zele de tous les missionnaires pour les corriger. c Je vous prie, dit-il, de
recevoir tous ces avis dans le m6me esprit qu'lls vous
sont donnes, qui n'est autre que l'esprit de charit6. 11
est bien juste de prevenir tous ces d6fauts ou de
nous en relever, si nous en sommes coupables, afin de

rappeler en nous ou de conserver la premiere ferveur
de notre Institut. Les depenses consid&rables, caus&es par l'entretien
d'un nombreux personnel d'6tudiants et de s6minaristes, jointes a la p6nurie des ressources, suite du
fleau de la guerre, mettaient les maisons de formation
et surtout Saint-Lazare dans la plus grande gene.
Les taxes imposees aux maisons particulibres ne suffisant pas, la Maison-Mere resta fort oberee. Les
embarras de la guerre de la Succession d'Espagne
arr&taient le cours des vocations, et peu d'6tablissements nous 6taient offerts. Cependant, en 1704, le
s6minaire comptait t 44 bons sujets n, dit M. Watel.
Au i" janvier de cette m6me annee, M. le Sup&-

rieur g6enral annoncait a la Compagnie que le roi
venait de nommer

k l'6vech6 d'Agen notre confrere

M. H6bert, supbrieur de notre maison de Versailles.
Ce choix honorait la Congregation, mais il n'6tait pas
sans danger pour elle. Aussi M. Watel, apres avoir
remerci6 Louis XIV, prit-il la liberti de reprisenter
a Sa Majest6 que, si l'on donnait ainsi des dignit6s a
ceux de nos pr6tres qui auraient I'honneur de servir
en sa chapelle ou en sa paroisse, cela serait pr6judiciable a la Compagnie; car ce serait ouvrir parmi nous
la porte a l'ambition. ( Sa Majest6, dit M. Watel, eut la
bonte de me donner une audience d'environ un quart
d'heure, et voulut bien entrer dans mes sentiments; ce
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qui la porta a m'assurer que de sa vie elle ne ferait
plus rien de semblable a notre 6gard, qu'elle le
dirait elle-mEme en sa cour, et m'ordonna de 1'6crire
par toutes nos maisons. Vous avez su, Monsieur, que
ce fat la crainte de pareilles promotions qui portirent
nos tres honoris Peres, MM. Alm&ras et Jolly, a faire
leur possible pour n'etre pas obliges d'accepter ces
etablissements de la cour, privoyant que 1'air n'en
serait guere salutaire et ferait perdre a notre Congr6gation plusieurs bons sujets, et ils souhaitaient de
nous maintenir dans la sainte simplicite que notre
venrable Instituteur nous a enseignee de paroles et
d'exemples : c'est ce que je souhaite de tout mon
cceur. .

Mais une nouvelle bien consolante, que M. Watel
etait heureux de porter a la connaissance de la Compagnie, etait le d6part de M. Pedrini pour la Chine.
Ce z~61 missionnaire s'6tait embarqu6 .i Saint-Malo,
avec le frere Jean Cailliire-. a Si Dieu leur fait la
grace, dit M. Watel, d'arriver a bon port, comme on
le leur fait espdrer, dans sept ou huit mois, nous
aurons Ul une petite communaut6 form6e, ces deux
missionnaires 6tant joints & MM. Appiani et Mullener, qui y travaillent deji utilement, ayant fait progrbs dans la langue du pays~epuis environ quatre ans.
Je les recommande aussi, s'il vous plait, Messieurs, a
vos prieres. u
Nous connaissons deja M. Appiani; il est important
de dire un mot sur ses deux confreres, MM. Mullener
et Pedrini, car ils sont avec M. Appiani,les trois intripides devanciers de la Congregation en Chine, lears
noms meritent d'etre en v6ndration parmi nous.
M. Mullener, n6e Br&me, en Allemagne, le 4 octobre
1673, appartenait au clerg6 sdculier lorsqu'il futenvoy6 en Chine par la Propagande. En 1697, il prit

-

829 -

le chemin des Indes en compagnie de M. Appiani.

Durant le voyage, le spectacle des vertus de ce digne
fils de Vincent de Paul le toucha. II sentait aussi, a
mesure qu'il approchait des pays infideles, le besoin
de se soustraire aux perils et a l'impuissance de l'isolement- et de chercher dans les liens d'une vie plus
parfaite une force pour lui-m&me et une garantie de
succes pour son ministere. 11 s'ouvrit de ces pensees
i M. Appiani, et lui exprima le desir de devenir son
confrere. Celai-ci en icrivit A M. Pierron, et presumant
son consentement, le 25 janvier 1699, a Madras, au
moment o~ les deux missionnaires allaient s'embarquer pour la Chine, ii admettait comme novice dans
la Congregation de la. Mission, M. Mullener, alors agg
de vingt-cinq ans, qui devait prononcer les vceux,
cinq ans plus tard, le 2 f6vrier 1704, dans I'humble

xesidence de Su-Tchuen. La qualit6 dominante de
M. Mullener etait la douceur, qui rappelait celle de
saint Francois de Sales, auquel on le comparait volontiers. Cette Ame si bienveillante, qui semblait faite
pour desarmer toutes les haines, connut cependant la
persecution et ressentit le contre-coup des indignes
traitements auxquels M. Appiani fut si longtemps en
butte. Deux fois ii fut enleve au milieu de son troupeau et condamn6 a l'exil. Mais, sous la douceur de ce

caractere qu'on edt dit incapable de resistance, se
cachait une indomptable energie de volonti, soutenue
encore et animee par I'ardeur d'un zeie tout apostolique. Nous aurons occasion plus tard, sous le g6enralat de M. Bonnet, d'en fournir les preuves.
Quant a M. Pedrini, ce n'est que dans le courant de
1'annie 1710, qu'il vint rejoindre ses deux confreres a
Canton. Nous l'apprenons par une lettre de M. Appiani,
datie de la prison de Canton, le 5 novembre 1710 :

u C'est ici que j'ai requ la visite de M. Pedrini, notre
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confrere, que j'ai pu faire cntrer pour me confesser. ,
Un inextricable enchainement d'obstacles, de contretemps sans cesse reuaissants, retarderent son d6part
d'Europe, l'arretreent en chemin, et ne lui permirent
qu'au bout de huit annees de toucher enfn au terme.
Mais s'il I'avait atteint plus t6t, les troubles qui avaient
jet6 M. Appiani en prison et conduit M. Mullener en
exil auraient rendu sa venue inutile, et a peine debarque, il aurait 6t6 enveloppi dans la perstcution, ou
se serait vu tout au moins r6duit a l'inaction. A l'epoque
oa il aborda en Chine, il put librement se mettre en
mesure d'accomplir sa mission.
M. Pedrini 6tait un tris habile musicien: voila
pourquoi Rome l'avait appel6 a faire partie de la suite
de Mgr de Tournon. On savait que Fempereur de
Chine serait flatt6 que le Pape lui envoyat, pour I'attacher k son service, un artiste de talent. On pensait a
bon droit que le credit dont, grice i son m6rite, il ne
tarderait pas i jouir a la cour de PMkin tournerait au
profit de la religion, et qu'il pourrait, par 1'ascendant
qu'il obtiendrait aupres du prince, l'amener a favoriser, ou tout au moins a 6pargner, les missionnaires
et leurs neophytes. C'est ce qui arriva en effet. Les
talents et l'affabilit6 de M. Pedrini lui eurent bient6t
concili les bonnes grices de l'empereur et 1'amitie des
jeunes princes ses 61bves, auxquels il ne craignait pas,
A l'occasion, de parler de notre sainte religion. Cependant, les 6preuves ne lui manquerent pas, et it devait,
lui aussi; avoir A porter sa croix.
Mais revenons a M. Appiani. Les souffrances tiennent
une grande place dans sa vie de missionnaire. Deja,
au milieu de sa petite Communaute chr6tienne du
Su-tchuen, les amertumes ne lui furent pas epargnees.
Sans parler des vexations qu'il eut a endurer de la
part des autorit6s chinoises, que de d6ceptions du
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c6te de ses chr6tiens eux-m6mes! Mais I'arriv6e de
Mgr de Tournon &P6kin fut le signal de ses grandes
6preuves. Parent de M. Appiani, le l6gat le prit pour
interprkte et pour secr6taire. En Pattachant a sa personne, en l'associant a sa mission, il lui fit partager
ses tribulations.
Le 23 novembre 17o6, le saint missionnaire fut
arr&t6, charge de chaines, jete en prison. Alors commenca pour lui une dure et longue captivit6 de vingt
annees durant lesquelles it ne fit que changer de ge6liers et de cachots, train6 des prisons de Peking dans
celles du Su-tchuen, rameno a P6king, conduit enfin
a Canton. La ses gardiens se relicherent un peu des
atroces rigueurs qu'on lui avait fait endurer jusqu'alors;
ils lui permirent quelquefois de c6lebrer la sainte
Messe, ce qui lui avait 6t6 impitoyablement refuse
pendant quatre ans. C'est de Canton qu'il envoya a ses
amis d'Europe des lettres admirables qu'il signait a
bon droit comme saint Paul : a Vinclus Christi, le
captif du Christ. , Elles nous r6velent le fond de sa
belle ame, dans des passages comme celai-ci : c Selon
1'enseignement de la Verite m6me, celui de tous les
saints et, en particulier, de notre venerable Fondateur,
les calomnies et les oppressions doivent ktre regardees comme une b6endiction de Dieu. Aussi je m'en
rejouis et je rends grace a la divine Majest6 de ce
qu'il veut bien les faire tomber sur moi, et je le prie
de se servir de ce moyen pour r6pandre ses graces sur
notre Congr6gation et Jui accorder toute sorte de
prosperit6. Je n'ai aucune raison de me plaindre de
mes tribulations; pendant ces quatre ann6es j'ai requ
beaucoup de graces de Dieu que peut-etre je n'aurais
pas recues ailleurs. Plaise a la divine Majestb de me
rev6tir de force, de maniere a rendre mes souffrances
agreables a ses yeux et vraiment meritoires. , Nous
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verrons bient&t comment le pape Clement XI, par ur
bref du 22 aoit 1711, encourageait et soutenait ce saint
confesseur au milieu de ses souffrances, endureespour
la foi et 'honneur de la sainte Iglise de J6sus-Christ.
En i7o5, M. Watel communiquait a la Compagnie
les nouvelles qu'il venait de recevoir de notre mission
de Chine : i Nous avons regu, 6crit-il, des lettres de
la Chine, datees du 15 octobre 1793, 6crites par
MM. Appiani l'aine et Mullener. Le premier ne se
portait pas bien, ayant en une fiavre double-tierce. Ils
sont tonjours employis dans le vicariat de Mgr de
Rosalie, qui est encore &Rome. Ils ont souffert diverses
persicutions de la part des gouverneurs, des prifets
de milice et de leurs subdel6gu6s. Dieu, cependant,
les a ssistes, ii a. bni leurs travaux et couronne lear
patience. Ils ont une maison dans la ville de ChangKing-Fu, of ils font lear r6sidence ordinaire; ils y ont
une petite eglise on oratoire, didiee au grand Empereur du Ciel. Les villageois des lieux circonvoisins
leur en ont dress6 deux autres, a la campagne, avec
des cannes on des joncs, on de la paille. Un ermite
paien s'"tait range parmi leurs catichumenes, et leur
offrait le temple qn'il desservait pour le culte des
idoles, afind'en faire une 6glise au vrai Dieu. Cette
nouvelle chretiente est composee de ioo personnes
environ, toutes tris ferventes et patientes; ces messieurs les 6Hevent dans la simplicit6 et puret4 des
mceurs des premiers fiddles. lis out eu la consolation
de voir mourir huit petits enfants, apris avoir recu le
bapthme, et un vicillard dans les sentiments d'une
vraie componction, et dans la d6testation du culte
des idoles, qu'il avait adorees d&s son enfance. Isont obtenu la gubrison de trois malades presque
d6sesp&rs, 'par I'intercession da v6nerable serviteur
de Dieu, M. Vincent, notre tres honor6 Pere, lear
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faisant dire qaelque priere, et leur donnant A boire
certaine liqueur, oiu ils avaient trempe du linge imbu
de son sang. Voila, en abrjg6, tput ce qu'ils ont fait
de bien pour la gloire de Notre-Seigneur, durant cette
annie de lear tribulation; mais, a present, ils sont
paisibles dans 1'exercice de leur ministare, et voient
une grande porte ouverte a la publication de l'tvangile : Ostium enim mihi apertum, magnum et evidens.
Ils demindent des hommes vertueux, capables et
.zels, pour prendre part i leurs travaux. n
Dans cette meme circulaire du i• janvier I705,
M. Watel donnait quelques d6tails int&ressants sur
I'6tat de la Congregation et sur-les nouveaux 6tablissements que la Providence lui a confi6s. La Compagnie,
grace a Dien, vit en paix et ses fonctions sont partoat
couronnies de succes.
A Rome,. notre Saint Pere le pape a confi6 &trois
de nos pr&tres la direction d'une nouvelle maison,
appelee I'Acadimie des nobles eccl6siastiques.
Mgr 1'6veque de Barcelone, poussi par deux des
membres les plus illustres de son clerg6, avait demandh
au Souverain Pontife des pr6tres de la Mission. Trois
pr&tres et deux frires furent envoy6s en Espagne, et
M. Watel mit &la t&te dela nonvelle maison M. Orsese
auquel il adjoignit comme procureur M. Narvaez,
membre de la Congregation depuis dix ans et de nationalit6 espagnole. Nos confreres purent s'appliquer
imm6diatement a toutes nos fonctions. On avait meme
formi, depuis pen, i Barcelone, un smainaire interne
compos, de deux ou trois ecclsiastiques de bonne
esp.rance et de deux laics.

La province d'Aquitaine venait de s'accroitre d'une
nouvelle maison a Angouleme, dont le saminaire nous

avait ftk confi6; quatre pretres et deux de nos freres
-venaient d'y 6tre envoybs.
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Mgr 1'6veque de Chartres ayant voulu ajouter
I'ceuvre des missions A celle du seminaire, on avait

dd faire partir plusieurs de nos confreres pour cette
ville.

A Alger, nos missionnaires vivaient en paix, mais
M. Laurence, leur superieur, ayant failli mourir par
suite de deux attaques d'apoplexie, r6clamait du
secours; on avait besoin d'un homme z6il, tant pour
le service des pauvies esclaves chretiens que pour
aider le superieur dans ses fonctions.
Quant au royaume de Pologne, dit M. Watel, les
nouvelles sont fort ficheuses. Ce grand royaume est
mine par les diverses factions des guerres civiles et
itrangires : et on 6crit que la famine et que la peste
commencent i suivre ce flau en quelques provinces.
Nos missionnaires y souffrent beaucoup, dans toutes
les maisons que nous avons en ces pays-li.
La derniere Assembl6e g6enrale avait t6moign6 le
d6sir que la province d'Italie fiut divis6e en deux.
C'est ce que fit M. Watel. La province romaine eut
comme visiteur, M. Figari, 'et celle de Lombardie,
M. Seghino. Chacune de ces provinces comptait sept
'tablissements. M. le Superieur gnbral divisa de la
meme maniere la province de France. M. Germain,
superieur de notre maison d'Amiens, fut mis a la
t&te de la province de Picardie, et M. Faure, superieur des Invalides, fut visiteur de la province de
France, qui comptait neuf &tablissements.
Les besoins de la Compagnie 6taient nombreux et
la Providence prenait soin de lui envoyer de bons
sujets. « II y en a soixante-trois dans notre seminaire
interne, dit M. Watel, sous la direction de M. Bonnet,
notre troisieme assistant. M. Viganego, notre quatrieme assistant, est prefet des etudes ici, o6 nous

avbns cinquante-cinq

6tudiants

fort r6guliers et
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dociles et qui se rendent capables de toutes nos fonctions. Cette maison de Saint-Lazare fait faire actuellement la mission par quatre bandes de missionnaires
en trois dioceses. »
Bient6t des difficultis d'un nouveau genre vinrent
prioccuper M. Watel. Nous avons vu que I'assistant
italien 6tait M. Viganego; or, en 1705, la Congr6gation dut prendre la direction du college d'Avignon.
Clement VII voulut que M. Viganego en fit Ie superieur; celui-ci dut se fixer a Avignon; ii avait pris
possession de sa charge, au milieu des difficult6s de
tous genres; mais il avait su; a force de prudence, de
bont6 et de condescendance, imprimer une excellente
direction au college. Cependant M. Watel crut devoir
le rappeler a Paris, sous pretexte que M. Viganego,
6tant assistant, devait resider pres du Sup6rieur
general. Le Souverain Pontife, inform6 de cette
mesure, 6crivit en termes sev:res a M. le Sup6rieur
general, lui disant qu'il ne lui 6tait pas permis de
d6placer un missionnaire plac6 par 1'autorit6 apostolique i la tate d'un 6tablissement.
De plus, un certain malaise qui existait en Italie ne
fit qu'augmenter par la nomination de MM. Divers
et Philopald, charg6s de g6rer, pres le Saint-Siege,
les affaires de la Congregation. M. Figari, visiteur de
la province romaine, fit A ce sujet des plaintes au cardinal Paolucci et il ajouta que la Maison-Mere n'envoyait pas exactement les rentes de la fondation faite
par la duchesse d'Aiguillon. A ce propos M. Figari
accusait M. Watel d'avoir 6crit A son procureur,
M. Philopald, une phrase blessante pour les Italiens.
Le 8 juillet 1706, on presenta au Souverain Pontife le
m6moiresuivant, dont nous donnons ici la traduction :
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u Tr!s Saint-Prre,
Les procureurs des maisons de la Congrigation de
la Mission d'Italie et d'Espagae et les superieurs des

maisons de Genes, Naples, Florence et Peroase, venus
personnellement en cour de Rome pour faire tres
humble recours, renouvellent avec respect 1'instance
plusieurs fois dejA deposee aux pieds de Sa Sainteti.
Ils demandent qu'on leur accorde an Superiear ind6pendant du G&nral de la Congregation et du gouvernement d'icelle, residant en France; en outre, que ce
Superieur soit 61u par eux au scrutin secret, et
qu'apris son election canonique, il gouverne exclusivement lesdites maisons d'Italie et d'Espagne d6ja
fondkes et celles qui pourront 1'etre . l'avenir, dans
les susdites provinces, et toutes les autres qui voudront s'unir a l'Italie. Ainsi, par ce moyen, on pourra
maintenir dans la Congregation l'anion constante et
perp6tuelle des esprits, elle pourra se propager plus
facilement dans le monde entier, et elle abondera en
excellents sujets, et on 6cartera efficacement les dommages canses par la r6sidence du Sup&rieur geniral
en France, dommages qui ont d6jat&6 exposes a votre
Saintete. I1 est impossible, en effet, qu'une Congregation comme la n6tre, qui n'est pas liee par des vceux
solennels, se ripandant de jour en jour davantage, se
conserve et s'etende sous la d6pendance du susdit
gouvernement. Aussi supplient-ils trts respectueusement votre Saintett de daigner deputer, scion l'usage

de vos saints predicesseuia, en des cas analogues,
une congregation compos6e d'6minentissimes cardinaux, afin qu'ils icoutent les parties et donnent leur
vote selon Dieu. )

Clment XI accueillit favorablement cette demande
et designa une congregation compos6e des cardinaux
Carpinei, Marescotti, Spada, Panciatici et Casoni. La
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question de la s6paration des provinces italiennes
d'avec la France fut traitee an point de vue du droit
et du fait devant cette congr6gation.
Le 4 octobre 1706, la congr6gation des cardinaux
rendit son dicret. Elle d6clarait a qu'il n'y avait pas
lieu A la s6paration et qu'il fallait observer les Constitutions ad mentem; c'est-i-dire que le Superieur
gen6ral doit user du conseil et du concours d'un assistant italien dans toutes les affaires qui int6ressent la
Compagnie, comme il use du conseil et du concours
des autres assistants 1. Ce d6cret fut approuv6 par le
pape a la m&me date.
L'anne suivante, 22 janvier 1707,

Sa Saintete

envoya a M. Watel une lettre dont nous donnons
l'analyse. Clement XI d6clare que la paix, I'union et
la tranquillite viendront moins du d6cret que de la
moderation, de la prudence, de la bonte, de la douceur dont le Superieur g6neral usera dans le gouvernement de la Compagnie. Le Souverain Pontife
engage M. Watel a se montrer v6ritablement pere
dans les rapports qu'il doit avoir avec les confreres
italiens. Le grand moyen d'apaiser les esprits sera
d'abord de rappeler les deux missionnaires francais
envoyes ARome et dont la pr6sence, dit le pape, a 4t&
un objet de troubles; et, en second lieu, de laisser
comme supkrieur &Avignon celui que Sa Saintet6 y a
place; enfin de choisir pour mettre i la tate des maisons et des provinces d'ltalie, des hommes prudents,
agr6ables a lears confreres, aptes i apaiser les discordes et a entretenir la paix parmi les missionnaires.
Le pape termine en disant qu'il n'agit ainsi que pour
sauvegarder 1'honneur et la digniti du Sup&rieur
gienral, eE dans 1'iot&ret de toute la Congregation.
Au reiu de cette lettre, M. Watel rappela de Rome
M. Divers; il n'y laissa M. Philopald que le temps
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suffisant pour mettre au courant des affaires M. Couty
qui devait se rendre dans la Ville 6ternelle pour
traiter la cause de b6atifcation de notre pieux Fondateur.
M. Watel avait cette affaire fort a coeur et, par sa

circulaire du 9 f6vrier 70o8, il donna a la Compagnie
les plus int6ressants details sur les travaux deji
entrepris dans le but de glorifier notre venir6 Pere.
c Le grand d6sir, dit-il, que nos deux dernieres
Assembl6es ont marque, d6sir conforme a celui que
tous les particuliers de notre Congregation avaient,
qu'on travaillat aux procedures n6cessaires pour la
beatification de M. Vincent, notre venerable Instituteur, nous fit penser a prendre les moyens convenables pour y rbussir. On a travaill durant longtemps
a entendre environ trois cents temoins, et aux informations qu'il fallait faire pour cela. Nous venons d'en
envoyer a Marseille les proces-verbaux, une lettre du
roi, etd'autres lettres du roi d'Espagne, du roi et de
la reine d'Angleterre, du duc de Lorraine, de 1'Assemblee gtnerale du clerge, des cardinaux franqais,
du cardinal Porto Carero, du grand maitre de Malte,
d'une grande partie des archev&ques et 6veques de
France, de quelques-uns d'Espagne et d'Irlande, de
la Maison de ville de Paris, et de plusieurs autres personnes considerables, g6n6raux d'ordre, etc., qui
icrivirent au pape pour demander cette beatification.
La conjoncture du temps nous en avait fait discontinuer les procedures; mais les dates de ces lettres, qui
se seraient trouv6es trop vieilles si nous avions encore
tard6 a les envoyer, et quelques autres raisons nous
out oblige a ne plus diffirer. Nous avons choisi, en la
place de M. de Ces, qui a travaill6 & tout cela avec
application et avec succes, et qui depuis quelque
temps est superieur de notre maison de Sedan,
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M. Couty, qui &taitsuperieur de notre maison de Narbonne, et qui doit partir au plus t6t de Marseille pour
aller travailler a Rome A cette grande affaire. On a
djij fait pour cela beaucoup de d6penses; il a fallu
payer pour le greffier 3 200 livres. Mais tout cela n'est
rien en comparaison de celle qui reste a faire, ce qui
m'oblige & exhorter, par cette lettre,tous les missionnaires a contribuer, autant qu'il leur sera possible,
aux frais de cette cause commune, dont ils ont tous
tant a coeur 1'heureux succes. Je ne vous marque point,
Monsieur, ce que votre maison pourra donner par an,
tant que ces procedures dureront; je remets cela a
votre bonne volont6 et a la d6votion de chacun des
particuliers qui ont quelque bien, dont j'espere que
nous aurons lieu d'etre 6difi6s. n
Le conseil de la Congregation etait privi de deux
de ses membres. M. Bessiere, assistant, 6tait mort et
M. Viganego conduisait le college d'Avignon. En
attendant que 1'Assembl6e g6nerale on sexennale leur
donnit des successeurs. M. Watel nomma comme
substituts, de 1'avis des assistants et des visiteurs
d'Europe, conform6ment aux constitutions, MM. Chbvremont et Scaramelli. M. Watel avertissait la Compagnie que le premier etait son admoniteur. c Je
vous en donne avis, Monsieur, 6crivait-il, a la date
du i" janvier 17o9, afin que l'on sache que M. Chevremont est mon admoniteur, et qu'on puisse s'adresser
A lui pour me faire la charit6 de m'avertir de ce que
1'on jugera a propos pour mon bien particulier et pour
celui de la Compagnie. D M. le Superieur g6neral
profitait de cette circonstance pour se plaindre de ce
que quelques admoniteurs des superieurs particuliers
n'ont pas toute la libert6 suffisante pour s'acquitter de
leur devoir; de plus les inf6rieurs sont g&n6s dans
leurs correspondances avec les Sup&rieurs majeurs. II
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ajoute : < Je crois que cet avis ne vous regarde pas,

Monsieur; je vous prie naanmoins de marquer de temps
en temps i votre famille assemblie qu'elle vous fera
plaisir de vous faire avertir par votre admoniteur de
ce qu'on jugera 6tre A d6sirer pour le bien de votre
conduite, et qu'on peut 6crire en toute libert6 aux
Superieurs majeurs sans craindre que vous ne l'agrbiez
pas, 1'assurant que vous avez donn6 ordre au portier
de votre maison de rendre en mains propres les lettres
pour les particuliers, qui seront cachetees de notre
cachet ou de celui du Visiteur, sans qu'on vous le fasse
voir, ni qu'on vous avertisse a qui elles auront t&adressies. n
L'ann6e suivante, 17 juillet 171o, M. Watel, gardien

vigilant des pieux usages de la Congr6gation, rappelle
la pratique de qualifier du nom de Freres, les clercs
de la Compagnie. c Nous remarquons, dit-il, que plusieurs qui icrivent ici de nos maisons a quelques-uns
de nos clercs, les qualifient de Monsieur et trNs cher

ami, an-dedans de leurs lettres, et de Monsieur I la
suscription. Je vous prie, Monsieur, de ne plus souffrir cela, si quelqu'un I'a fait en votre maison, et de
veiller 4 ce que l'on continue l'usage introduit et pratiqub par notre v6nerable Instituteur, d'appeler et de
qualifier ceux de notre Congregation qui ne sont pas
pr6tres, de l'aimable nom de Frres, selon la lettre
circulaire du 21 avril 1662. *

Quelques mois plus tard, M. Bonnet, en qualiti de
vicaire general, annonqait a la Congrfgation que
M. Watel venair de dec6der ce jour-IA meme du
3 octobre 1710. II annon.ait en m~me temps qu'on

allait prendre des mesures pour la r6union de la
prochaine assemblbe gen6rale.'L'Age et la forte constitution de M. Watel avaient fait esperer qu'il fournirait une longue carriere, mais atteint en septembre
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1710 d'un acces de fibvre, it tomba bient6t en 1lthargie
et mourut le 3 octobre suivant. 1 avait travaille inergiquement au maintien de la pureti de la foi et de la
bonne discipline dans la Congr6gation. Sous son
gouvernement, 14 maisons furent fond6es et 273 pretres
ou clercs ainsi que too freres coadjuteurs fureut admis,
aux saints vceux.
CHAPrrRE VI
lean Bonnet (1711-1735.)
Nouvelle periode de I'histoire de la Compagnie. M. Bonnet.
Huitibme assemble g6ndrale. Elections. Avis. Reponses.
- Jans6nisme, joindre la charit4 a I'amour de la verite. Cinquante modiles de predication. - Administration du
temporel. Conseil d'avocats. Assemblee sexennale.

Expulsion de MM.Himbert et Philopald. Neuvi-me assembl6e g6ndrale. Circulaire sur les fonctions de la Compagnie. - Premier centenaire de I'institution de la Congr&gation. - Difense de dicter. Huitibme assemblee sexennale. Abus dans le vetir. -- floge de quelques defunts.

En jetant un coup d'oeil en arriere sur la marche de
la petite Compagnie, il n'est pas difficile de distinguer deux p&riodes dans son histoire : une periode de
pr6paration, de naissance et d'organisation sous Vincent de Paul et Almeras, et une periode de developpement et d'accroissement sons leurs successeurs
imm6diats, MM. Jolly, Pierron et Watel. Avec
M. Bonnet, que l'assemblee va donner comme successeur * M. Watel, commence la p6riode que 'on pnut
appeler la p6riode de lutte.
Bient6t la forte main de Louis XIV ne tiendra plus
en bride le libertinage, les passions, l'h&rsie et
l'impi&t6 qui commencent a se faire jour. Les protestants, les jans6nistes surtout, vont relever la tete. Les
Parlements, imbus des id6es et des prdtentions jans6nistes, vont faire une guerre plus ou moins ouverte a
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1'Eglise et a ses enfants rest6s fidiles. Les desordres
de la R6gence, l'immoralit6 de Louis XV et de sa
cour, exerceront en France l'influence la plus funeste.
Le rationalisme impie va envahir les classes elevees:
un souffle d'independance ira toujours grandissant.
En un mot, le dix-huitieme siecle, avec son impi&te, sa
licence et sa corruption, amenera fatalement la plus
terrible des revolutions. Ce n'est qu'au prix d'une
vigilance incessante, d'une fermete indomptable que
les superieurs generaux, aides et soutenus par les
assemblees g6nerales, pourront preserver la Compagnie, sinon totalement, au moins dans la plus grande
partie de ses membres, des dangers d'un tel milieu.
Aussi la Providence plaqa-t-elle a la t&te de la Congr6gation des hommes capables d'apercevoir le peril
et de tenir tete A l'orage.
M. Bonnet, qui fut elu par 1'assemblee de 1711,
6tait un homme de grande valeur. II naquit a Fontainebleau, le 29 mars 1664. Elev6 sous les yeux d'une
mere eminemment chritienne, il puisa dans ses
exemples et ses conseils une piet6 profonde qui ne se
d6mentit jamais. A cette pietR vinrent se joindre les
plus heureux succes dans ses etudes et une inclination
marquee pour l'etat eccl6siastique. Par les soins de
M. Durand, pretre de la Mission, alors cure a Fontainebleau, M. Bonnet recut la confirmation et la
tonsure en 1677, des mains de Bossuet, 6veque de
Condom. Le jeune clerc demanda bient6t et avec
instance a &tre admis dans la Congregation. De
longues 6preuves, subies genbreusement, pr&ecderent
son entree dans la Congregation. II y fut re u a l'age
de dix-sept ans, en 1681. L'esprit de componction,une mortification assidue des sens tant interieurs
qu'exterieurs, le d6sir de la vie humble et cach6e,
l'obeissance, la r6gularit6, un tendre amour de Dieu,
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une affabilit6 respectueuse marquerent son passage au
seminaire et le suivirent durant le temps de ses etudes.
Prktre en 1689, il est envoye au seminaire de ChAlonssur-Marne. II gagna tout de suite l'estime et la confiance de tous. Mais son etat de sante obligea M. Jolly
I le retirer de cette maison. Apres quelques mois de
repos, il est nomm6 superieur du grand s6minaire
d'Auxerre, n'ayant pas encore trente ans. Lorsque
M. Pierron fut elu Superieur g6enral, en 1697, il
choisit M. Bonnet pour le remplacer au seminaire de
Chartres. L'6veque de cette ville, Mgr Desmarais
rendit Ie meilleur timoignage du nouveau sup6rieur.
1Ecrivant a M. Pierron en 1699, il s'exprime ainsi :
i Je ne puis assez vous dire combien je suis content de
M. Bonnet; il a bien du talent, un bon esprit, un bon
cceur, une vertu droite, aimable, enracinee; il est
doux, courageux, egal; conduit bien ce qui lui est
confi6; il est maniable et sans entetement; c'est un de
vos meilleurs sujets. * Tant de qualites ne pouvaient
manquer de fixer l'attention des sup6rieurs majeurs
sur M. Bonnet. Choisi comme assistant par 1'assemblee
de 17o3, il fut d'abord directeur des retraites et pr6fet
des etudes. Nomm6 vicaire g6enral par M. Watel, il
gouverna la Compagnie en cette qualit6 jusqu'i son
election au g6n6ralat par 1'assemblee g6narale de 1711.
M. Bonnet s'empressa de porter a la connaissance
de la Congregation les risultats de la huitieme
Assemblee g6enrale. Compos6e de 29 membres, elle
avait eu 9 sessions du 7 au 18 mai. Tout s'y etait passe
avec ordre, paix et charit6 mutuelle. ( Tous les
scrutins, dit M. Bonnet, s'y sont faits du premier
coup; et ceux de lelection des assistants et de I'admoniteur du superieur g6n6ral nous ont, par la grace
de Dieu, pr6pare un bon conseil, et beaucoup de
bonnes ressources pour la conduite de la Compagnie.
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M. Faure est notre premier assistant; M. Himbert, Ie
second; M. Couty I'aine, le troisibme; et M. Figari,
autrefois visiteur de la province romaine, et apxis,

supbrieur de la maison de Genes, le quatribme.
M. Faure m'a 6ti donn6 par la Compagnie, pour
admoniteur, et je vous prie, Messieurs et mes trs.
chers freres, de vous adresser a lui en touie confiance,
lorsque votre chariti pour moi vous portera a me faire
avertir de mes d6fauts personnels, ou de ceux que je
commettrai dans la conduite de la Compagnie. ,
M. Bonnet avait surtout a coeur d'&tre le fiddle
interprete de 1'Assemblie, en appelant 1'attention de
nos confr6res sur les points priacipaux qu'elle l'avait
charg6 de recommander u avec toute 1'insistance possible. Le malheur d'une communaut6 n'est.pas tant
d'avoir a deplorer des d6fauts parmi ses membres,

errare humanum est; mais c'est surtout de n6gliger
de s'en corriger,persevsrarediabolicum. L'Assembl6e
desire avant tout que les supirieurs et les visiteurs
tiennent la main a ce que tons les exercices de pikti
soient exactement pratiquis par les missionnaires,
afn que tous puissent vivre de la foi et mener cette
vie interieure et mortifiee qui convient si bien aux
hommes apostoliques ,. On avait remarqub avec peine
que quelques pr&tres de la mission ciltbraient la
messe, avec trop de rapidite dans les paroles et avec
quelque empressement dans la d6marche et les c&rdmonies. " L'Assembl6e, dit M. Bonnet, a balanc6
quelques moments si elle n'adopterait pas la rggle de
la Compagnie de Jesus, qui ordonne d'employer une
demi-heure ou environ, L cette divine action : mais
faisant rflexion que quelques-uns y emploient davantage, sans etre trop ontreux au public, et que d'autres
y en emploient un peu moins sans paraitre prcipites,
elle s'est contentte de recommander aux sup&rieurs de
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faire exercer de temps en temps lesIc6remonies de la
messe, et a tous les prctres de la Compagnie, de se
donner de garde de toute precipitation dans les
paroles et de pratiquer les saintes et sacries c&r6monies avec beaucoup de religion, de piete, de gravit6
et de modestie. ,
L'AssembI~e avait aussi observe qu'une des principales sources de I'affaiblissement de I'esprit de la
Mission, qui paraissait en quclques-uns, surtout dans
les paroisses, 6tait la trop grande et la trop familiere
communication avec les s6culiers. Dans ces ipanchements avec les externes, on dit timbrairement tout ce qui
se fait et tout ce qui ne se fait pas dans la Compagnie,
et meme nos plus secretes affaires, ses sympathies et
ses antipathies, les d6go(its que I'on a de ses sup&rieurs

et de son etat. I1 suffisait d'indiquer de pareils d6fauts
pour faire comprendre l'imp&rieuse necessit6 de s'en
cotriger.
M. Bonnet savait de quelle importance il est pour la
Compagnie de preserver nos chers frbres coadjuteurs
de tout rel.chement et de les maintenir dans l'esprit
de lear 6tat.. II declare que FAssembl6e I'a charge de
veiller a Saint-Lazare et de faire en sorte que les visiteurs et superieurs veillent chacun en leur maison aux
points suivants : t I' N'en point recevoir qui n'aient
de bons tbmoignages de vie et de moeurs, et qui ne
soient bien 6prouv6s; 2" les bien former a la pi&t, a
la mortification et les bien accoutumer au travail,
mais sans d6triment des exercices spirituels; 3* ne les
point mettre en premier dans les offices principaux
jusqu'& ce qu'on soit bien assure de leur vertu et de
leur fid6lit6; 4* leur donner exactement te qui est
n6cessaire pour la noarriture et le vetement, mais ne
pas souffrir qu'ils changent en rien lears habits, ni
pour la couleur, ni pour la longueur, ni pour la forme,
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ayant soin qu'ils restent toujours dans l'ancienne simplicit6; 5° enfin, qu'on pr6vienne ou qu'on arr&te aussit6t leur dissipation parmi les externes, et qu'ils ne
soient pas continues si longtemps dans les mimes
offices. ,

M. Bonnet, d'apres une remarque faite par 1'Assemblie, se plaint de la maniere d'agir de quelques
sup&rieurs, « lesquels, dit-il, s'occupent de trop de
choses au dehors, et ne veillent pas assez sur la
conduite de leur famille ,.

11 leur rappelle qu'ils

doivent se montrer en tout la regle vivante, l'~me de
la rvgularite et du bon ordre dans leurs maisons.
(cVoilk, Messieurs et mes tres chers freres, concluait
M. Bonnet, ce que l'Assemblee gIn&rale m'a charge de
vous recommander; je le fais de tout mon cceur et
avec toute I'instance possible, dans la vue de votre
bien particulier et pour la conservation de I'esprit de
notre petite Compagnie que vous cherissez avec tendresse et que vous seriez fich6s de voir dichoir de sa
premiere ferveur, par tant d'endroits qui paraissent
petits d'abord, mais qui ne tarderaient pas a devenir
bien grands, si nous ne nous joignions tous ensemble
pour en arreter au plus t6t le cours. Je prie NotreSeigneur de nous en faire a tous la grace. ),
II n'est pas sans intr&et de lire les reponses faites
par M. Bonnet aux demandes qui lui avaient 6et
adressees dans l'Assembl6e de 171 1.

On s'6tait plaint que quelques-uns de nos jeunes
confreres 6taient appliques aux fonctions de la Compagnie sans y 6tre assez pr6pares, et on priait M. le
Sup6rieur ge6nral de prendre les mesures efficaces
pour former les jeunes clercs a l'exercice du ministere
qui devra leur &treconfi. - Riponse :« On a fait jusqu'ici le mieux qu'on a pu et il ne faut pas attendre
qu'A l'avenir les jeunes gens soient aussi habiles au
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sortir de leurs etudes qu'ils Ie sont apres huit ou dix
ans d'exercice de nos fonctions. Mais pour nous
conformer au d6sir de l'Assemble, nous emploierons
les derniers six mois de la troisieme annee de la theologie a exercer nos clercs.tudiants etnos jeunes pretres
dans les fonctions auxquell'esils seront destines. Apres
quoi, nous nous remettrons a leurs superieurs particuliers pour achever de les perfectionner dans lesdites
fonctions. "
Plusieurs missionnaires demandaient avec instance
qu'on permit de chanter des cantiques spirituels en
mission. t L'exp6rience, disaient-ils, leur en avait
montr6 la n6cessit6, ou du moins i'utilit6, et plusieurs
de Nos Seigneurs les eveques et de MM. les cures
souhaitaient qu'on introduisit 1'usage de ces cantiques
dans nos missions. -- II faut, r6pond M. Bonnet,
nous en tenir a notre ancien usage, qui ne permet pas
de chanter autre chose dans nos missions que les commandements de Dieu et les litanies de la sainte Vierge.
Cependant, si Nos Seigneurs les 6veques, de leur
propre mouvement et apres nos trbs humbles remontrances, nous ordonnaient d'en chanter, iL faudrait
leur obeir et convenir avec eux de ceux qui ne pourraient produire que de bons effets.
L'Assembl6e s'etait grandement .preoccup6e des
moyens a prendre pour pr6venir nos jeunes gens contre
toutes les nouveautes en matiere de dogme, de morale
et de discipline. Ce goft des nouveaut6s s'etait empare
de beaucoup d'esprits et menatait d'envahir les meilcommunautes. L'Assembl6e avait charge
leures
M. Bonnet d'ecrire a la Compagnie sur ce sujet
une lettre raisonnee et solide. C'est ce qu'il fit
apres s'tre retire quelque temps ala maison de campagne que la Congregation possedait i Pantin. C'est
de ce lieu qu'il date sa circulaire du 20 juin 1711.
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Cette circulaire est un v6ritable trait6 sur la matiere.
M. Bonnet invoque en faveur de sa these le grave
principe d'autorit6 et il montre, par I'histoire de
l'iglise, comment les novateurs ont toujours kti
confondus par le t6moignage de la Tradition et que
le denouement de toutes les intrigues et de toutes les
disputes a toujours kt6 de retenir l'antiquit6 et de
rejeter la nouveaute.
'( Notre petite Compagnie, dit-il, qui est une des
plus pauvres et ch6tives parties du corps mystique de
Jesus-Christ, a toujours t6 animbe du meme esprit;
elle a toujours eu le meme amour pour I'antiquit6, et
le meme 6loignement pour la nouveaut6, et surtout de
celles qui ont paru dans l'Iglise, dans les derniers
siecles. ) Et, apres avoir rappele ce qui est dit au
chapitre XII, § 7, de nos regles communes, il passe en
revue, dans un r6sum6 rapide, tout ce que ses pr6d&cesseurs ont fait pour 6~oigner de la petite Compagnie
cet esprit denouveaut. C'est d'abord notre saint Fondateur, luttant de toutes ses forces contre le Jans6nisme; c'est M. Jolly,- mettant en garde les jeunes
missionnaires surtout, contre le poison du quiitisme;
c'est M. Pierron, s'empressant de porter la connais-

sance de la Compagnie la condamnation des Maximes
des Saints et plus tard celle des Cas de conscience. Non
content d'appuyer sa these sur les autoritbs les plus
indiscutables, M. Bonnet fait appel a toutes les
raisons divines et humaines pour battre en breche ce
goat des nouveautes, dont il etudie les causes, les
caracteres, les effets. II 6tablit pfremptoirement :
4 i* que cette affectation de nouveaute n'a pas pour
I'ordinaire d'autres causes que la curiosit6, la 16gereth
et Yorgueil de notre esprit, git6 et corrompu par le
pch, du premier homme; 2* que les nouveautes,
bien considbrbes et approfondies en elles-memes, ont

-

849 -

beaucoup plus de faux brillant que de solidit6,
qu'elles ne sont fondees pour 1'ordinaire que sur la
timeriti et l'obstination, et qu'elles varient a toutes
mains, selon le genie, le caprice et I'int±r&t de ceux
qui les inventent on les dibitent; 3" que leurs effets
sont tris pernicieux, car elles engendrent une damangeaison de savoir, qu'elles ne peuvent jamais apaiser;
elles n'oot point de honte d'kbranler les fondements
de la science humaine et divine, les plus anciens et les
mieux 6tablis; et enfin, lorsqu'elles ne sont pas
reprimses de bonne heare, elles produisent dans
1'Eglise des scandales, des h6resies et des schismes,
et dans 1'tat des r6volutions et des guerres intestines,
ainsi que nous le voyons dans les histoires de la Ligue
et du Calvinisme.
« La Compagnie, outre ces raisons g6ndrales, en a
encore de particulibres de se garder de toute nouveaute : i* pour se conserver elle-meme et toutes ses
families dans la puret6 de la doctrine et des mours et
dans une exacte discipline; 20 pour faire avec fruit et
benediction ses deux principales fonctions, des missions et des s6minaires, dans l'exercice desquelles, si

elle s'6cartait tant soit peu du droit chemin, elle ferait
de grands progres dans I'erreur, et empoisonnerait,
pour ainsi dire, les plus pures sources de la doctrine
catholique dans les sminaires, et corromprait la
purete de lalmorale de J6sus-Christ, dans les missions;
3' enfin,cette pauvre petite Compagnie, qui a toujours
6te bien vue d'un chacun, deviendrait odieuse a tous
les gens de bien,. et, an lieu de repandre partout uae
odear de via four la vie, elle ne repandrait plus qu'une
odeur de mort pour la mort. .
Apres avoir 6tabli aussi solidement les principes,
M. Bonnet en tire les conclusions les plus sages et les

plus pratiques.- C'est sur ces grands principes, dit-il,

-

85o -

que nous aurons A considirer et A d6fendre notre foi,
que nous devons aussi regler nos etudes et nous appliquer beaucoup plus a des sciences solides, utiles et
nicessaires A notre 6tat qu'a celles qui sont simplement curieuses, qui ont de la vogue ou qui donnent
quelque reputation dans le monde. II faut, Messieurs,
nous appliquer dans nos etudes: i° A bien possdder le
sens des divines lcritures; 2* comme on ne peut
parvenir A la possession d'un si riche tr6sor sans le
secours des saints Peres, qui sont les d6positaires et
les t6moins de la tradition, il faut aussi 6tudier ceux
d'entre eux qui les ont mieux p6entr6es, comme saint
Jrr6me, saint Chrysost6me, saint Basile et, saint
Augustin, etc.; 3' il est aussi necessaire de faire de
bonnes 6tudes de thoologie pour ne pas se tromper
dans le sens des Ecritures et dans le choix des traditions. , C'est ainsi que M. Bonnet tra;ait en quelques
mots une ligne de conduite si conforme a celle que
developpera plus tard avec tant d'autorit6 et de sagesse
Sa Saintete LUon XIII, dans son admirable Encyclique
sur les 6tudes bibliques.
Mais ce n'6tait pas assez pour les missionnaires
d'etre les ennemis des nouveaut6s; ils devaient, en soutenant les droits de la verit6, mettre une garde A leurs
levres pour ne laisser 6chapper aucune parole capable
de porter atteinte A lachariti. Nous I'avons dedj dit et
nous ne saurions trop le r6p6ter : les temps etaient
d'une difficult6 extreme et beaucoup d'hommes intelligents, beaucoup de communaut6s cilbres se laissaient malheureusement s6duire par ces dangereuses
nouveauts. Aussi combien est sage la recommandation
qui termine cette magniique circulaire du 2o juin 171:
, Ce n'est pas encore assez, Messieurs et tr!s chers
freres, dit M. Bonnet, d'etre purs dans notre foi,
integres dans notre morale, il faut encore etre tres
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prudents dans nos paroles, soit dans les explications
qu'on fait en classe, soit dans les discours familiers
de la conversation, nous donnant bien de garde de ne
jamais rien dire qui puisse faire tort a personne, et
beaucoup moins fletrir etd6shonorer lescommunautes,
qui servent utilement l'Eglise, taxant les unes d'etre
suspectes en la foi, et les autres trop relichees dans
la morale. I1 faut v6nrer et embrasser la verite et la
vertu partout oh elles se trouvent, et r6futer I'erreur,
de quelque endroit qu'elle vienne; mais on doit 6pargner les corps eccl6siastiques ou religieux, oh il y a
eu quelques particuliers qui ont exc6de : autrement on
s'expose de pecher contre la prudence et la charit6, on
perd son credit et son autorite aupres de ceux a qui
l'on parle, et on se met en danger d'exciter la jalousie,
le refroidissement et peut-etre le ressentiment de ceux
desquels on a mal parle, et on devient jans6niste en
apparence, parce qu'on a &t6imprudent, peu charitable
ou injuste, en effet. »
L'assembl6e de 1711 avait fait observer que nos
jeunes pr&tres pr&chaient quelquefois des sermons
peu proportionn6s a la capacit6 des pauvres gens des
champs, et fort 6loign6s de la simplicit6, de la clart6
et de la m6thode introduite dans la Congregation par
M. Vincent et les premiers missionnaires. Pour parer
a cet inconvenient, M. Bonnet annonce A la Compagnie que, de concert avec les assistants et un certain nombre de pr6tres anciens, il s'est applique a
revoir et a corriger une cinquantaine d'instructions
S1!'usage des missions, suivant la m6thode et le style
de la Congregation : a Nous esperons, dit-il, les faire
mettre incessamment au net, les faire transcrire, et
en envoyer un ou deux exemplaires a chacune de nos
maisons, afin que nos jeunes pr&tres y puissent voir
des modules pour la composition des sermons de mis-
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sions, et que ceux qui ne sont pas en 6tat de composer
solidement d'eux-memes puissent au moins apprendre
un nombre de pieces suffisantes pour travailler utilement dans les missions. Cet ouvrage ne sera pas sans
doute dans la dernibre perfection; mais il sera solide
et proportionn6 A la fin que se propose la Compagnie,
et a la portee du pauvre peuple, sans cependant trop
ramper, et c'est tout ce que l'Assemblie a d6sire de
nous. )

Au z' r janvier de l'anaee 1714, M. Bonnet est heureux
d'annoncer a la Congregation qu'il a constat6, par les
visites qu'il a faites, ainsi que par les rapports des visiteurs et les lettres des sup&rieurs, que la plupart de
nos maisons sont en bon etat, vivent en paix, sont
r6gulibres, accomplissent bien leurs fonctions et
paraissent animees de l'esprit du pieux fondateur.
On s'ttait un peu emu de Ia sortie de quelques
jeunes gens. M. Bonnet trouve que ces sorties sont
plut6t un bien qu'un mal. ( Ce sont, dit-il, des branches
seches qui, n'ayant point de part a la seve, pourrissent
peu a peu, tombent d'elles-memes par leur propre poids
on par l'impulsion des vents, dbchargent l'arbreet ne
contribuent pas pen a sa beaut6 : utinam abscindantur
qui vos coxotrbant.

En 1716, la difficalt6 des temps, la pauvret6 de la
plupart de nos maisons rendaient tres difficile le
recouvrement de la taxe qu'on avait di imposer, tant

pour couvrir les frais de la beatification de M. Vincent que pour soutenir le sbminaire de renovation
compose de douze .pretres et de deux frdres. M. Bonnet chercha donec a diminuer autant que possible les
charges imposees & nos maisons'et s'efforna de les
proportionner aux facultbs de chacune d'entre elles.
11 les souhaite, sinon dans I'abondance qui est ordinairement dangereuse, au moins dans une honnate
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suffisance, ce qui est certainement n6cessairc. A cette
occasion, M. le Supirieur gin6ral annonce qu'il vient
de prendre une mesure des plus utiles pour m6nager
le peu de bien que la divine Providence nous envoie.
Plusieurs maisons 6taient fort ob&ries, par suite de
proces mal concertes et ruineux.
t<
C'est pourquoi, dit M. Bonnet, nous avons pris la
resolution d'avoir ici, a Paris, un conseil de trois des
plus habiles avocats, avec lesquels nous consulterons,
tous les.mois une fois, dans cette maison, toutes les
affaires temporelles de nos autres maisons, et m&me
celles des particuliers, afin de bien dffendre les bonnes
affaires, d'accommoder les douteuses, et de n'en jamais
entreprendre de mauvaises. Lors done, Monsieur, que
vous voudrez plaider, en attaquant on en d6fendant,
Smoins que vous ne soyez trop press6, vous nous
enverrez un sommaire dress6 par M. votre procureur
on par un bomme du m6tier,. afin d'en dklib&rer avec
ces Messieurs, et de vous communiquer leur avis, en
vous envoyant la permission requise. Feu M. Vincent,
notre trbs honor6 Phre, avait etabli de son temps un

semblable conseil, et ne faisait presqu'aucune affaire
sans la lui communiquer; cela s'est pen a peu 6tabli;
les principales communaut6s en usent de meme; cela
fait un fort bon effet dans les tribunaux qii on veut
plaider; MM. les juges, sachant qu'on n'entreprend
point d'affaire que sur 1'avis des plus habiles et des
plus fameux avocats, sont bien mieux dispos6s a nous
&couter favorablement, et & entrer dans les attentions
que mirite notre bon- droit, au lieu que, lorsqu'ils
s'apergoivent qu'on plaide L lala gere, ils sent plus
en garde et ont plus lieu de se difier. Cela demandera
un pen plus d'assiduit6 et de diligence; mais nous
tUcherons, s'il vous plait, Monsieur, de part et d'autre,
a n'en pas manquer.
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L'&tat du temporel de quelques-unes de nos maisons laissait fort a desirer, non seulement a cause du
malheur des temps, mais surtout par suite de la manvaise administration des biens. On empruntait des
sommes consid&rables que l'on employait A des choses
inutiles et de pure satisfaction. En consequence,
M. Bonnet prie les sup6rieurs de ne point faire, par
eux-mrmes ou par leurs procureurs, d'emprunts tant
soit peu consid6rables, sans lui en avoir expose auparavant les raisons et en avoir obtenu la permission.
II engage les visiteurs dans le cours de leurs visites
A bien examiner si l'on est fidele a une regle, dont
1'infraction pouvait rapidement conduire nos 6tablissements A la ruine.
Non content d'appeler I'attention de la Compagnie
sur ce point, dans une circulaire destin6e a donner a
tous les missionnaires les nouvelles qui int6ressent la
Congregation en g6neral, M. Bonnet envoie A toutes
nos maisons une lettre speciale sur ce- sujet. C'est un
veritable traite de l'administration du temporel.
, Ily a longtemps, ecrit M. Bonnet, qu'on se plaint
en plusieurs de nos maisons que le temporel n'y est
pas administr6 selon nos regles et nos usages, et que
quelques superieurs en disposent comme bon leur
semble, sans la participation du procureur et des

autres officiers de la maison, se regardant comme les
maitres du temporel de leur famille, pretendant en
pouvoir disposer despotiquement, comme un ptre de
famille dispose des biens qui lui sont propres; ce qui
a jet6 quelques-unes de nos maisons dans un tres
pauvre 6tat et nous a mis nous-memes dans de tres

grands embarras, pour leur 6viter la honte d'une
banqueroute, leur garder leur credit, et les conserver
en 6tat de subsister avec honneur. , En homme sage

et pratique, M. le Superieur general indique les
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sources et les remedes d'un si grand desordre. Et
d'abord, quant aux sources du mal : < i*quelques sup6rieurs recoivent 1'argent de leurs families, au lieu que
c'est aux seuls procureurs a le recevoir, selon le quatrieme paragraphe de la regle du procureur; 2* les
sup6rieurs qui recoivent ainsi l'argent d ia leurs maisons le gardent chez eux, dans leurs chambres ou dans
leurs tiroirs, au lieu que c'est au procureur a le garder,
selon le septi6me paragraphe de la regle, dans le
coffre-fort, qui doit &tre ferm6 a deux clefs differentes,
dont 1'une reste chez le procureur, et l'autre chez le
superieur; 3-les memes superieurs disposent de l'argent de leurs maisons, 1 l'insu de leurs procureurs,
et sans l'avis de leurs consulteurs et 1'emploient mal
a propos, dans des choses vaines et inutiles, et mlme
quelquefois en des depenses peu convenables A la
frugalit6, A la modestie et a la pauvrete, dont nous
faisons profession, contre la teneur du chapitre VI,
paragraphe 4, de la regle da Sup6rieur local. ,
Les causes du mal 6tant indiqu6es, il fallait prendre
les moyens les plus efficaces pour le faire disparaitre.
< Le premier est que chaque sup6rieur,apres la lecture
de cette lettre, remette aussit6t au coffre l'argent de
lafamille, qu'il peut avoir chez lui, et que cet argent
soit renferm6 sous deux clefs diff6rentes, suivant le
paragraphe 7 de la rggle du Procureur, deja cite plus
haut. Le deuxieme est que ledit argent, une fois mis
au coffre, ne soit jamais retire que par le superieur et
le procureur, pour etre employe aux usages et besoins
de la maison, conformement A notre regle et A notre
etat, et qu'on n'emploie jamais des sommes extraordinaires et considerables qu'apres en avoir d6lib6r6
avec les consulteurs, et en avoir obtenu la permission
du visiteur, ou du Superieur g6enral, suivant le paragraphe 2 du chapitre VI de la regle du superieur local.
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Le troisikme est que, dans le conseil mime, on ne
convienne jamais que des dipenses absolument necessaires, ou de celles qui sont -videmment utiles au
plus grand bien de la maison, suivant le paragraphe 4,
chapitre VI, de la regle du superieur local. Le quatri me est qua, si les superieurs s'tcartent de ces
regles si sages et si prudentes, les assistants, les pro-

cureurs et les consulteurs en ecrivent aux visiteurs, oa
k nous, sans d6lai, afin qu'on arrete le d6sordre dis
son principe, et que la mauvaise administration ne
d6gn6are pas en une ruine manifeste du meme temporel et, par une pente n6cessaire, du spirituel de nos
maisons. Le cinquiBme moyen est que les visiteurs,
dans leurs visites, ne se contentent pas de regler les
livres de recettes et de depenses, et celti du coffre,
par maniere d'acquit, mais qu'ils examinent en effet,
a fond, en quel itat sont les maisons, non seulement
pour le spirituel, mais encore pour le temporel, et
qu'ils s'informent exactement des dettes actives et
passives, dont ils nous enverront l'etat, sign6 d'eux et
des supirieurs, et qu'ils nous marquent exactement
I'6tat des maisons, suivant le paragraphe 4 du chapitre III des regles du visiteur.
Aprbs ces moyens, qui dependent des officiers, des
supirieurs et des visiteurs, il en reste encore unautre,
qui est le plus efficace de tons, entre les mains diu
Superieur gen6ral : c'est de ne pas laisser comme
superieurs des personnes propres i ruiner des families.
alors qu'elles sont oblig6es d'Adifter en toute maniere,
et pour le temporel, et pour lespirituel.,
L'Assemblie sexennale de 1717 s'6tait termin6e fort
paisiblement en deux seances et avait heureusement
constati que 1'6tat de la Compaguie n'exigeait pas la
convocation d'uane Asse;nbl6e g6n6rale. 11 est fort
int6ressaat et fort instructif de lire les r6ponses faites
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aux provinces par M. Bonnet en cette occasion. 11 fait
observer que la plupart de MM. les pretres ne se font
point avertir au chapitre et n'avertissent pas leurs
confreres. Quelques provinces se-plaignaient qu'on
6tait trop facile a changer les sujets; d'autres, an contraire, se plaignaient de ce qu'on se montrait trop difficile. M. Bonnet r6pond, avec une simplicit6 qui ne
manque pas d'une certaine finesse, ( qu'on tachera de
tenir le milieu u. L'Assembl6e avait heureusement constat6 que la Compagnie 6tait en paix, mais l'homme
,ennemi cherchait a troubler cette paix, en semant
l'ivraie de 1'erreur et de la r6volte dans le champ du
pere de famille. Ieux hommes surtout, MM. Himbert
et .Philopald, considerables par leurs talents et par
les situations qui !eur avaient it6 faites dans la Congr6gation, dtaient legitimement convaincus, par leurs
-6crits, d'avoir sollicit6 et cabalk, dans la plupart de
nos maisons, pour soulever les bons missionnaires,
brouiller les Assembl6es et troubler la Congr6gation.
Aussi, M. Bonnet n'h6sita pas, un seul instant, k
frapper ces fauteurs de discorde, bien que l'un d'eux,
M. Himbert, occupat le poste d'assistant et d'admoniteur du Sup6rieur g6n6ral. Ce renvoi fut approuv6 par
un d&cret de la Sacr6e Congr6gation des ]v&ques et
R6guliers do 21 juillet 1724. M. Bonnet avait grandement a cceur de conserver dans la Compagnie la
puret6 de la doctrine et la parfaite soumission an
Saint-Siege. Non seulement il ne craint pas d'eloigner
de la Compagnie les membres qui la troublent et mettent en danger l'integrit6 de sa foi, mr.is ii saisit avec
bonhear les occasions d'encourager les siens dans cette
parfaite adhesion aux doctrines de l'Aglise, en mettant
sous lenrs yeux des exemples venus d'en haut. C'est
ainsi que, le 6 d6cembre 1724, it annonqait .la Congr6gation la soamission du cardinal de Noailles et
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du Pere de Sainte-Marthe, gineral des Benidictins de
Saint-Maur, a la bulle Unigenilus.
Le Souverain Pontife s'dtait grandement r6joui de
cette soumission et en avait, pendant plusieurs heures,
rendu &Dioe de solennelles actions de graces. 11 avait
fait meme annoncer au cardinal qu'il ne tarderait pas
a r6pondre a certains doutes, qui embarrassaient
encore l'archeveque de Paris. Le Saint-Pere avait aussi
eprouv6 une joie singulibre en recevant la lettre du
PNre.de Sainte-Marthe, faisant en termes les plus catigoriques sa profession de foi.
M. Bonnet se r6jouissait avec le Souverain Pontife
et la sainte Iglise de Dieu de ces heureux retours et,
conform6ment a l'esprit de saint Vincent, il n'en parlait qu'avec des termes empreints de la plus delicate
charit6. {cVous jugerez aisement, Messieurs, disait-il,
par ces deux actes de soumission, qu'il semble que
Dieu, par sa bonte infinie, nous ouvre une bonne voie
a la paix gin6rale de son Iglise, tant par la soumission des principaux de cette meme Iglise, que par la
condescendance du Pere commun a lever toutes leurs
difficult6s. Nous aurions mauvaise grace, apres
l'exemple d'un si grand et si saint cardinal, suivi d'un
si savant Genbral d'ordre, de balancer un moment i
nous rendre tous, sans exception, a l'ob6issance et i
la soumission que nous devons au Vicaire de NotreSeigneur J6sus-Christ en terre. ,
Aussi, conformement au d6sir du Saint-Pere, l'Assemblee g6nerale de 1724 reCut et souscrivit la bulle
Unigenitus.
Elle pria M. le Superieur gen6ral de donner aux
missionnaires des regles pratiques pour les guider
dans I'accomplissement des fonctions de la Com-

pagnie. M. Bonnet, par sa circulaire du 15 septembre 1724, s'empressa de r6pondre a ce desir. ,

Le
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principal avis que j'ai a vous donner, dit-il, de la part
de 1'Assembl6e g6n&rale, c'est de veiller, en quelque
endroit que ce soit, a ce que nos fonctions se fassent
avec simplicit6 et solidit,eet dans le v6ritable esprit
de la Compagnie. ,
Passant en revue les divers ministeres confibs a nos
confreres, M. Bonnet leur fit l'application du principe
qu'il vient de poser. II veut qu'en mission on lise quelquefois le reglement, qu'on le suive de point en point;
que les sermons soient clairs et solides, qu'on se tienne
assidu au confessionnal, qu'on y aille et en revienne
aux temps marqu6s; qu'on ne sorte point de 1'6glise
sans permission; qu'on n'aille pas sipar6ment a la promenade les jours de cong6; qu'on ne recoive point de
presents, ni grands, ni petits; qu'on ne mange point
avec les externes, sinon aux termes du riglement.
Dans nos s6minaires, les superieurs et les regents
doivent s'appliquer A former les eccl6siastiques a la
piet6, a la crainte de Dieu, a son divin amour, en un
mot, a toutes les vertus ecclesiastiques et pastorales;
qu'ils les instruisent du dogme, de la morale 6vang6lique et de la discipline de l'lglise; qu'ils les mettent
en 6tat de s'acquitter dignement et saintement de
toutes les fonctions du saint ministere; mais surtout
qu'on les attire &-Dieu et a la rtgle, plus par les
exemples que par 16s paroles, plus par amour que par
crainte, afin qu'ils servent de coeur et d'affection et
qu'ils n'agissent pas avec hypocrisie et par contrainte,
en sorte qu'itant sortis du siminaire ils puissent continuer a pratiquer la vertu avec amour et fuir le vice
avec horreur et ne courent pas le risque de se perdre
en travaillant au salut des peuples. M. Bonnet, ancien
superieur de grand s6minaire, savait qu'il n'y a que
les pr6tres v6ritablement pieux, interieurs et prbs de
leur conscience qui soient capables de se sauvegarder
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an milieu des pirils de tous genres dont its sont environnis.
Nos confreres occup6s au soin des paroisses participaient dans une certaine mesure a ces pirils. Aussi
1'Assembl6e les avertit d'&tre d'autant plus sur leurs
gardes qu'ils sont exposes a toutes sortes de dangers.

M. le Superieur gn&ral leur recommande de ne jamais
boire on manger en ville, sous quelque pr6texte que ce
soit. a Nous ne devons pas non plus, dit-il, nous
exposer aux visites actives ou passives des personnes

de I'autre sexe, si nous ne voulons perdre notre temps
qui est si pricieux, et risquer notre r6putation, peutktre mxme notre salut. II ne faut ordinairen)ent parler
Aces sortesde personnesqu'au confessionnal, rarement
a la porte, et presque jamais chez elles, hors le cas de
maladie dangereuse on d'affaire considerable. n
En 1725,la petite Compagnie c6lbrait le centieme
anniversaire de sa fondation. Le Souverain Pontife
accorda aux missionnaires, a cette occasion, un jubilk
en la maeie forme que le pape Urbain VIII l'avait
accordi autrefois aux PP. J6snites, en la m&me circonstance, laissant an Sdperieur g6n6ral de la Mission le
soin d'en fixer le temps, I'ordre et la maniere. 4 Or,
dit M. Bonnet, nous designons pour jours de cette
grice 1'poque de nos prochaines retraites, avec les
memes prikres, les memesvues, les memes exercices du
dernier jubil, except6 que nous faisons nos stations
dans nos 6glises on dans nos chapelles. .
L'annee pr&c6dente, le Souverain Pontife avait
accord6 h tons les Sup6rieurs gin6raux de Communaut6s religieuses et s6culibres le ponvoir de rdduire
les messes de fondation, dont les fonds ne subsistaient
plus. ls ne devaient proc6der a cette reduction qu'apres
avoir fait examiner les titres par des hommes sages et
prudents. En consequence, M. Bonnet d6puta pour cet
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examen le superieur et les consulteurs de chaque maison. Ils enverront aux visiteurs leurs avis-sur ces sortes
de reductions. M. le Superieur g6niral diclarera
ensuite ce qu'il y aura a faire.
En 1727, M. Bonnet renouvela, en insistant, la
defense de dieter en classe. Plusieurs de nos seigneurs
les ev&ques avaient manifest6 le d6sir que les missionnaires employes en qualiti de r6gents dans leurs s6minaires dictassent des cabiers A leurs t1ives. Quelquesuns de nos confreres avaient cru bon de condescendre
a cette invitation, sans avoir pris l'avis de M. le Sup6rieur g6ndral. Celui-ci fit copier mot mot la lettre de
M. Vincent A M. Codoing, superieur a Rome, sur les
inconv6nients de dieter des cahiers dans nos snminaires, et envoya ces copies avec la note suivante :
c La Congregation, grace a Dieu, s'est soumise A ces
sages regles et a marchU, pas a pas, sur les traces de son
bienheureux instituteur sans s'en 6carter. Aussi 1'Assemblee de 1668, tenue par M. Almeras, fut unanime
sur ce point. ) M. Bonnet rappelle que M. Jolly, dans
l'Assemblie de 1673, A cette question : w Peut-on
dieter des lemons ecrites dans nos siminaires? » a
repondu : 4 On n'a pas cru jusqu'ici qu'il fit A propos
de dieter des kcrits dans la Compagnie et I'on a continu6 d'y enseigner des auteurs imprimes; on doit s'en
tenir la. a M. Bonnet conclut ainsi : a C'est encore a
present notre sentiment et celui de MM. nos Assistants.
Je vous prie done, Monsieur, d'y tenir la main et d'emplcher que les regents de votre siminaire entreprennent de faire des cahiers et de dicter des &crits dans
leurs classes, sous quelque pritexte que ce puisse Atre;
et si Monseigneur votre pr6lat venait a le demander
de son propre mouvement, je vous prie de faire tons
vos efforts pour ditourner sa Grandeur de cette pra-

tique et, si elle persistait, de lui lire la lettre de
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M. Vincent, notre tres bon Pere, et de nous en donner
avis au plus t6t. n
L'Assemblie sexennale de 1730 declare d'une voix
unanime que 1'6tat de la Congregation ne demandait
pas qu'on tint une Assembl6e g6n6rale. II suffisait
que M. le Superieur g6n6ral donnat les avis nicessaires
pour arr6ter le progres de certains d6fauts qui commencaient a se glisser dans la Congr6gation, soit par
le relAchement de quelques particuliers, soit par l'indolence de certains superieurs, ou moins vigilants pour
les apercevoir, ou pas assez fermes, courageux et z616s
pour en arreter le cours. M. Bonnet rappelle aux
superieurs qu'ils doivent tenir la main A ce que, dans
les maisons, la fid~lit6 aux exercices de piet& et particuliirement A l'oraison soit observ6e. (t Leur exemple
surtout exercera la plus salutaire influence; mais, s'ils
se lkvent tard, s'ils s'absentent de I'oraison, s'ils en
sortent sans besoin, jamais ils ne reussiront A sanctifier leur famille. ) II avertit les missionnaires de ne
pas chercher « a se tailler de la besogne a, dans les
lieux oi ils ont donn6 la mission, sous pretexte de la
plus grande gloire de Dieu et du salut des ames.Lorsque l'ob6isance ne les applique plus au travail, ils
doivent garder la solitude et s'occuper de l'etude et
de la priere.
M. Bonnet, dans les r6ponses qu'il adresse aux provinces, signale les abus existants et indique les moyens
B prendre pour les corriger. Nous nous contenterons
de rapporter celle qui a trait aux relations qui doivent
exister entre les pretres de la Mission et nos chers
freres coadjuteurs. « Vous me demandez, Messieurs,
dit M. Bonnet, d'emp&cher la trop grande familiarit 6
qui pourrait s'introduire entre quelques-uns de nos
pretres et de nos freres coadjuteurs laiques. Cela est
juste et raisonnable; cette trop grande familiarite peut
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faire naitre le m6pris mutuel et etre sujette . beaucoup
d'inconvbi-ients. Le premier moyen d'y remedier est

de s'en tenir de part et d'autre lIa s6paratioa de ces
deux 6tats si saintement prescrite et si saintement
expliqu6e dans nos regles communes. Le second est
que les pretres marquent de 1'estime, de tIa boat6 et
du support pour nos freres; qu'ils ne les traitent
jamais de paroles.dares ou meprisantes; qu'ils ne leur
demandent rien contre leurs devoirs et les regles de
leurs offices; qu'ils ne conversent jamais trop famnilierement avec eux, et qu'ils lear rendent fidelement
tous les secours spirituels qu'ils leur doivent. Le troisirne, enfin, est que les freres de leur 6te respectent.
MM. les pretres comme les ministres des Mystires de
Dieu, comme leurs pares spirituels en Notre-Seigneur
et qu'ils les servent comme ils serviraient Notre-Seigneur lui-meme, s'ilvivait avec eux; qu'ilslesregardeht
toujours des yeux de la foi dans leurs sacr6es personnes; moyennant quoi, la douceur, Ia paix et 1'union
regneroat toujours entre les personnes de ces deux
ktats, malgr6 leur disproportion; jamais ils n'auroat
a se plaindre les uns des autres et ils vivront toujours
parfaitement contents les uns des autres, comme de
vrais pares et de parfaits enfaots. n
Vers l'an r733, M. Bonnet apprit que 1'usage des
instruments de musique s'introduisait insensiblement
dans plusieurs maisons, contre les anciennes habitudes
et ai mepris de la rEgle du sup6rieur qui le defend.
A cette occasion, il rappelle que le superieur local ne
doit donner A aucun de ses inferieurs la permission
d'avoir des instruments de musique; il excepte les
orgues dont on peut se servir dans nos &glises aux
offices divins. M. Bonnet n'ignore pas que t la musique
et le son des instruments sont des choses innocentes,
ou pour le moins indiff&rentes, dont on pent faire un
18
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bon et un mauvais usage; mais leur pratique parait
peu convenable a des personnes de Communaut6 dont
la vie doit 8tre grave, serieuse, saintement occupee et
vraiment pinitente. D'ailleurs, il nous doit suffire que
notre bienbeureux Pee nous ait defendu l'usage des
instruments de musique pour nous en abstenir i jamais. »
M. le Superieur g6neral dit avoir consulte le Gen6ral
des Benedictins de Saint-Maur, le P. Tournemine de
la Compagnie de Jesus, le R. P. de la Tour, G6n6ral
de l'Oratoire de France, M. Couturier, Superieur g&neral de la Communaute de Saint-Sulpice. M. Bonnet
resume en quelques mots les raisons qui ont d6termine
ces saints personnages a interdire a leurs confreres
I'exercice
P'usage des instruments de musique : "•
de la musique et des instruments saisit naturellement
I'esprit et le cceur, les porte a Ia dissipation et i la
niollesse et les rend moins capables d'une vie s6rieuse
et laborieuse et tout occup&e de la gloire de Dieu, de
notre perfection et du salut des ames; 2* ceux qui
possedent ces dangereux talents sont naturellement
portes a les etaler dans les compagnies mondaines; et
1. on reprend bient6t 1'esprit du monde et on le communique aux autres; 3* enfin, dit M. le Superieur
g&neral, dans nos missipns, dans nos seminaires, dans
nos paroisses, d&s qu'un missionnaire passe pour un
habile musicien ou pour un parfait joueur d'instruments, il ne passe plus guere pour un homme mort au
monde et a lui-meme et pour un vrai pr&tre de J6susChrist. ,)
M. Bonnet avait appris que, dans beaucoup de nos
maisons, des abus regrettables s'etaient introduits par

rapport a la maniere de se vetir. Ce changement dans
I'extbrieur lui faisait craindre que l'interieur eit beaucoup chang6:
,(
Nos casaques sont comme des soutanelles ou des
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justaucorps; encore faut-il qu'il y ait des plis a l'ouverture des c6tes. La plupart des chapeaux sont fins et
comme des demi-loutres; les calottes sont de castor,
au lieu d'une 6toffe commune; les bas sont d'estame
ou faits a I'aiguille, au lieu d'etre de drap ou de serge,
selon notre primitif usage; quelques-uns, meme superieurs ou visiteurs, portent des hauts-de-chausses de
peau ou de panne avec des bas roul6s; les souliers
sont carris, et, dans bien des endroits, a simple
semelle; les soutanes sont trop justes au moule du
corps; les camisoles d'hiver et d'6t6 ont d6g6nere, en
plusieurs endroits, en vestes avec des poches. Les
particuliers font les difficiles; les sup6rieurs s'amollissent et se rendent timides et flexibles a leurs
instances, pour avoir la paix et pour 6viter les 6clats
et les ruptures. Quelques-uns portent de longues et
larges ceintures avec des franges aux deux bouts; il
y en a aussi qui se servent de crochets aux collets de
leurs soutanes, et de petits clous, a t&te ronde, a leurs
souliers, au lieu des cordons ordinaires : ainsi tout
1'ext6rieur du missionnaire s'en va en d&cadence. ,
Et pour donner plus de force a ses avis, M. Bonnet
rappelle que des communaut6s, d'ailleurs fortes et
saintes, n'ont 6te aneanties que pour n'avoir pas su
s'opposer, d&s le principe, a des changements qui ont
tout perdu; et il cite ces paroles si connues : Principiis obsta; sero medicina paratur,cum mala per longas

invaluere moras. ((Dieu, dit-il, nous a fait la grace de
purifier le corps de la Congregation de tous ceux qui
n'etaient pas aussi purs dans la foi qu'il nous convient
de 1'etre, aussi bien que dans la soumission aux decisions du Saint-Siege; mais il s'est charge lui-meme
de nous debarrasser de ceux dont les moeurs ne sont
pas conformes i la puret6 de leur foi ou de leur
croyance. C'est A chacun de nous de faire tous nos
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efforts pour fermer les avenues aux perils de notre
foi et a la corruption de nos moeurs.
Une des derniýres circulaires de M. Bonnet renferme des conseils tres sages et tres pratiques sur

l'asage des bains. Divers accidents avaient attird son
attention sur ce point. Apris avoir consulte les hommes
experimentis et s'&te enquis de la pratique des autres.
communautbs, il donne un reglement qui, tout en prevenant les dangers de 1'usage des bains, sauvegarde
les nicessitis de la santi et les exigences de la sainte
modestie.
Mais ce n'6tait pas seulement en signalant les abus
que M. Bonnet voulait maintenir la Congregation dans
la pratique de ses saintes regles et de ses pieuses traditions; il aimait a proposer, a 1'imitation de tons, les
exemples de vertu donnis par nos pretres et nos chers
frires coadjuteurs. II suffit de parcourir les nombreuses notices qu'il a ins&res dans ses circulaires
pour se convaincre que la Congregation &taitficonde
en ap6tres et en vrais serwiteurs de Dieu.
Citons seulement deux freres coadjuteurs, Lombard et Vacquier. Le premier avait recu A P'Age de
six ans la binediction de notre pieux fondateur, ayant
eti conduit dans sa chambre par son pere qui ktait
tonnelier de Saint-Lazare. Cette ba&idiction avait
operE la vocation de ce jeune enfant. U avait servi la
Compagnie pendant cinquante-six ans, dont quarantetrois s'6taient icoulks dans notre maison de Versailles,
S'loffice de la porte presque toujours. II s'itait acquitte
de cette charge dans la perfection, disait son Sup&rieur; et bien qu'il eitt occasion d'entendre des nouvelles, il ne s'amusait jamais a des causeries inutiles
et s'interdisaittoute curiositisur les affaires du temps.
Le fr!re Vacquier avait passe douze ans dans cette
mkme maison de Versailles en qualit6 d'infirmier. Sa
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sagesse, sa modestie, sa retenue lui avaient gagn6
l'estime, l'affection et le respect de tons. 11 avait surtout un grand amour pour la sainte puret6, et, dans une
circonstance des plus d6licates, il avait montr6 a quel
degrC ii portait I'amour de cette vertu.
Parmi les saints prktres de la Mission de cette
6poque, mentionnons en France le ven6r6 M. Charbon,
la Compagnie, a l'Age
prktre que Dieu avait enlev6
de quatre-vingt-trois ans, apres en avoir pass6 cinquante-trois dans sa chore vocation. Tout a la fois bon
theologien et bon predicateur, il avait fait un bien
immense dans les missions des campagnes. II passa
la plus grande partie de sa vie dans les siminaires de
Toul et de Saint-Brieuc. II professait avec tant de
clartt et de solidit6, dit M. Bonnet, que ses 6coliers

devenaient en peu de temps des maitres. II avait un
grand respect et une parfaite soumission pour ses
superieurs et il n'en parlait jamais qu'en des termes
respectueux. a Je dois ajouter ici, dit M. Bonnet, que
je n'ai jamais trouv4 de missionnaire qui parlit de ses
confreres, m6me en s'en plaignant, avec des termes
plus sages, plus mesur6s, plus charitables, rapportant
leurs bonnes qualitis et excusant, autant qu'il etait
possible, leurs d6fauts, dont il se plaignait et d6sirait
I'amendement. Aussi 6tait-il fort estimh et honor6 de
tout le monde comme un saint. Presque tout le clerge
de Saint-Brieuc, vicaires genbraux, chanoines et autres,
avec une multitude de peuple, ont assisti a ses fun6railles et disaient hautement qu'ils avaient plus besoin
de ses pritres qu'il n'en avait des leurs. o
M. Charbon 6tait mort le 3 du mois de f6vrier 1734.
Le 2 mars de la meme annie, Dieu enlevait a nos missions d'Italie un de leurs plus saints et plus z6~6s
ap6tres, Jean Dominique Alessio. I1 mourut, les armes
a la main, en mission a Rouescala, pros de Pavie.
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M. Ferrari, visiteur de la province et superieur de
Pavie, 6crivait a M. Bonnet que M. Alessio avait si
bien imitE les vertus de notre saint Fondateur qu'on
pouvait lui appliquer ces paroles de la sagesse : Consummatus in brevi, explevil tempora multa. Avant qu'il
entrAt dans la Congregation, il avait fait paraitre son
inclination pour les fonctions de notre Institut, s'6tant
joint a quelques bons ecclisiastiques pour faire des missions aux pauvres paysans des territoires d'Alexandrie
et de Montferrat, sous l'autorit6 de Mgr 1'6vEque
d'Alexandrie, plus tard archeveque de Turin. Dans
les missions, M. Alessio instruisait et catichisait avec
tant de zele et de bonnes manieres qu'il attirait les
peuples en foule, et meme les personnes qualifibes,
taut eccl6siastiques que laiques. Les uns et les autres
admiraient un si rare talent dans un jeune homme de
dix-neuf a vingt ans, et son prelat eut bien de la peine
a lui accorder ensuite la permission de quitter son
diocese, pour entrer dans la Congregation.
Aussit6t qu'il eft &t6 recu dans le seminaire de
Genes, ii oublia sa patrie et ses parents, et ne les vit
plus depuis,.pas m6me sa mere, quoique, A l'occasion
des missions, il ait souvent pass6 aupres du lieu oui elle
demeurait, et que son sup6rieur, avec lequel il 6tait,
lui donnit permission d'aller la saluer. Sa modestie
6tait si grande qu'il ne levait jamais quasi ses yeux,
son silence si rigoureux, qu'on n'entendait point sa
voix, s'il n'6tait interroge par ses superieurs, on qu'il
ne fit en r6creation, pendant laquelle il parlait volontiers, mais de Dieu. II remplissait avec une entiere
exactitude les offices dont il etait charge; sa ferveur
paraissait dans toutes ses actions et sa simplicit6 etait
si grande et si naturelle qu'on y remarquait sans p'eine
la droiture de ses intentions et la candeur- de son ame.
Son humilite le portait A se jeter aux pieds de ses
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confreres pour les moindres fautes, et sa disposition
int6rieure 6tait un. dsir sincere de s'abaisser au-dessous de tous. Quoique son temperament de feu le
portat a la rigueur, il n'avait que de la douceur pour
les autres, pendant que pour lui-meme il pratiquait la
plus exacte mortification int6rieure et extbrieure;
outre les jefnes command6s, il jefnait les vendredis
et les samedis, et, sous diff6rents pr6textes, tant6t de
neuvaines, tant6t de vigiles de fetes, ii obtenait dusuperieur la permission de jedner. II prenait souvent
la discipline, il portait.des chaines de fer arm6es de
pointes, et continuellement le cilice, qu'il n'a quitt6
que six jours avant sa mort; avec tout cela il disait,
dans ses communications, qu'il ne faisait que tres peu
ou point du tout de penitence, eu 6gard a ses p6ch6s,
a ses besoins et a sa sante. ttant sorti du siminaire
avec tant de ferveur, il s'appliqua tellement a la thbologie que, deux ans aprbs, on le chargea d'enseigner
la philosophie, et 'ensuite la theologie. Dans ces
emplois- il fit tout le bien qu'on peut attendre d'un
regent 6galement pieux et habile, et en qui i1'tude ne
ralentit point la devotion; aussi avait-il soin de 1'entretenir par la pratique assidue de l'oraison.
L'estime dont il etait entour6 et les marques de confiance qu'il recevait d'une multitude de personnes
alarmaient son humilit6. II demanda plusieurs fois
d'6tre envoye en une maison o6 il serait moins connu;
mais il 6tait surtout homme d'obbissance et cette vertu
le retint a Pavie jusqu'a sa mort. Il y exerca les emplois
de professeur en th6ologie sp6culative- et morale, de
consulteur, d'admoniteur et d'assistant, mais avec tant
de piudence, de libert6 et de franchise, de simplicit6,
de respect, de charit6 et de discretion, qu'il s'est
acquis et a toujours conserv6 l'estime, la confiance et
l'affection du superieur et de tousles inf6rieurs. Outre

-

870 -

les susdits emplois, il ktait confesseur de presque tons
les sujets de la famille et d'un grand nombre de personnes externes, ce qui I'obligeait i rester toute la
matinee a 1'6glise; apres quoi, il disait souvent la dernitre messe pour soulager ses confreres. Comme directeur de nos freres, il leur faisait exactement, les f&tes
et les dimanches, le catechisme, la lecture spirituelle
ou 1'explication des regles. Comme directeur de la
conf6rence de Messieurs les ecclisiastiques, il faisait, chaque semaine, un discours, oi se trouvait un
clerg6 nombreux et tres qualifi. Ces diffErentes occupations ne l'emp&chaient pas de donner la retraite
spirituelle aux ordinands, aux cures et a plusieurs
bandes de laiques; mais son zele n'etant pas encore
satisfait, il a obtenu plusieurs fois d'aller en mission,
oh ii prechait le peuple et faisait les conferences k
MM. les ecclsiastiques. Tant et de si diff&rentes
fonctions n'ont jamais diminu6 ni son recueillement,
ni sa ferveur, ni son exactitude aux divins offices et
aux autres exercices communs, ni son application continuelle a la priere : il faisait meme, presque i toutes
les f&tes, l'espece de retraite que nons avons coutume
de faire une fois le mois. II ne sortait jamais de maison qu'iI n'y fit oblige, on par l'ordre du supirieur,
ou par la chariti, et il ne connaissait d'autre chemin
que celui qui conduisait i une de nos fermes, pris des
murs de la ville, et celni de '6v&chC, ois Mgr l'6veque,
qui avait en lui use parfaite confiance, Pappelait souvent. C'est encore une chose bien digne de remarque,
qu'au milieu des embarras, que devaient lui donner
tant d'occupations, on n'aperqut jamais en lui la
moindre alteration, mais qu'il se poss6da toujours, et
que, dans les cas meme impr6vus, il parut toujours
6gal a lui-meme. Quelqu'un 1'ayant, an jour, entrepris
fort rudement et meme outrage d'une maniere si
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violente que ceux qui 6taient presents en furent indignas, lui seul demeura tranquille et, se jetant aux
pieds de la personne qui le maltraitait, lui demanda
pardon de l'occasion, qu'il pouvait lui en avoir donnee.
Apris avoir employe vingt annies dans les susdits
exercices, sans prendre jamais ni repos ni vacances, il
demanda instamment d'6tre decharg6 de la conference
des eccl6siastiques et de quelques autras emplois, pour
6tre appliqu6 aux missions, et ii partit, le 16 janvier 1734, avec le reste de la bande pour la mission de
Rouescala. II y travailla avec un zile et une ferveur
extraordinaires, jusqu'au 31 du meme mois, qu'il se
sentit incommode; ce qui ne l'emplcha pas de travailler encore et de confesser les deux jours suivants.
Mais, apres le sermon de la Purification, ii fut forc6
par son mal de quitter le confessionnal. et, apres avoir
r&cite Matines et Laudes, il se mit au lit, d'oio ii ne.
s'est pas relevi. 1I avait v6cu comme un saint et it

mourut commie un saint, entour6 de la vbn6ration de
tout un peuple et du clerg6.
Les circulaires de M. Bonnet renferment un grand
nombre de notices semblables. II est facile de com-

prendre quelle influence salutaire de tels exemples
devaient exercer sur ceux qui en 6taient les temoins.
Mais le grand moddle, que M. Bonnet prisentait k

I'admiration et & rimitation de la Compagnie tout
entiere, 4tait notre saint Fondateur lui-m6me, que
l'Eglise venait de placer sur les autels. C'est le moment de raconter Ie grand 6venement du g6n6ralat
de M. Bonnet, la biatification de saint Vincent de
Paul.
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CHAPITia

VII

jean Bonnet (suite), 1711-I73.5
Biatification de Vincent de Paul. Preparation. Decret de batification. Fates et solennitis. - Etat des provinces dela
Compagnie sons le giceralat de M. Bonnet : Italie, Pologne, Alger et Tunis, lie Bourbon. Chine : MM- Appiani,
Mullener, Pedrini. - Portugal : Lisbonne.- France: nombreux seminaristes. Fondation. Suminaire de REnovation.
lpreuves, calomnies, genes pour le temporel. - Derniers
avis de M. Bonnet.

oLa veneration dont la personne de Vincent de Paul
avait &t6entourbe, surtout durant les dernieres annmes
de sa vie, se manifesta d'une maniere plus sensible
apres sa mort. On sait avec quel concours ses fundrailles furent celibr&es et comme, dans toutes les
classes de la societ&, I'opinion de sa saintete se mnlait
aux regrets de 1'avoir perdu. Le discours qui fut prononce, deux mois plus tard, par l'6veque du Puy, A
Saint-Germain-1'Auxerrois, en presence du clerg6 de
la Conference des Mardis, ressembla plut6t au panegyrique d'un saint qu'a une oraison funebre.
Dans toute la France, il n'y eut qu'une voix pour
exalter les vertus du serviteur de Dieu. Des que le
bruit de sa mort se fut ripandu, des personnages,
considerables par leur m6rite et lear position, s'empress&rent de rendre un 6clatant hommage a sa
memoire. On connait les maagnifiques temoignages
rendus la saintet6 du serviteur de Dieu par la reine
mbre, Anne d'Autriche, la reine de Pologne, I'ancien
gen&ral des Galeres, M. de Gondi, le pr6sident de
Lamoignon et une infinite de prelats de France et
d'Italie.
Cependant, au milieu de tous ces t6moignages, il ne
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parait pas que les missionnaires aient eu la pens6e de
travailler a faire canoniser leur vnabrable Instituteur;
p6netr6s de 1'esprit d'humilit6, qu'il leur avait si profond6ment inculqu6 par ses lemons et par ses exemples,
ils auraient cru sans doute se rendre coupables de pr6somption, en s'arretant a une telle esp6rance. .Une
observation d'Abelly vient confirmer cette remarque.

Dans le dernier chapitre de son histoire, il s'excuse
de ne rapporter aucun miracle fait pour preuve de la
saintet6 de M. Vincent, et il r6pond a cette objection
qu'on pourrait, ala verit6, rapporter diverses choses
qu'il a faites durant sa vie, ou qui sont arriv6es apres
sa mort, qui pourraient &trereconnues comme miraculeuses, et qui prouveraient qu'il a eu le don de prophetie et le don de miracles; mais il s'en abstient
pour ne pas pr6venir le jugement de 1'liglise et pour
se conformer a l'humilite, qui a toujours distingu, le
Pere des missionnaires; et-il ajoute, comme conclusion,
que les vertus et les oeuvres de Vincent de Paul
demontrent mieux sa saintete que les miracles les
plus frappants, et qu'apris avoir lu sa vie, personne ne
saurait. douter qu'il ne soit grand devant Dieu,
M. Alm6ras se borna pendant les douze annies de
son gen6ralat a recueillir les lettres et les autres 6crits
de M. Vincent, les analyses de ses discours et de ses
conf6rences et a faire r6diger des m6moires sur sa
conduite et sue ses ceuvres par ceux qui l'avaient
particulierement connu. Ce fut lui aussi qui prit soin
de faire publier la vie du pieux fondateur par Abelly.
Cet ouvrage contribua puissamment A faire mieux
connaitre l'esprit, les vertus et les oeuvres de Vincent
de Paul, et confirma I'opinion d6jh universellement
r6pandue de sa saintete.

M. Jolly qui succ6da & M. Alm6ras et qui 6tait
comme lui disciple du pieux fondateur, ne fit rien pen-
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dant les vingt-quatre ans qu'il gouverna la Compagnie
pour la cause de la b6atifcation.
Ce ne fut que dans 1'Assemble de i697 qu'il fut
r6solu qu'on s'occuperait de cette grande question. En
consequence, nous avons vu M. Pierron adresser a
tous les sup6rieurs de la Compagnie une lettre circulaire pour les engager a rechercher tons les documents
qui pouvaient faire reussir la cause. Clement XI se
montrait fort bien dispos :et rip6tait souvent qu'il
voulait biatifier Vincent de Paul. Plusieurs &vqques,
parmi lesquels Bossuet, 6crivirent en faveur de la
cause; d'autres, plus nombreux, promirent leurs suffrages. Des miracles operes par l'intercession du serviteur de Dieu encourageaient la poursuite de ce
pieux projet qui eveillait chaque jour des sympathies
de plus en- plus vives. Cependant, plusieurs annees se
pass&rent encore sans que le procis ffit commence
canoniquement.

Enfin, le 5 janvier 70o5, un pretre de la Mission,
nommi d'office par M. Wattel, Supkriear g6enral de
la Congregation de la Mission, pr6senta une requ&te
au cardinal de Noailles, archev6que de Paris, i.l'effet
d'obtenir des commissaires pour instruire le procis dit
informatif, sur la vie, les vertus, les miracles et la
reputation de sainteti du serviteur de Dieu. La commission fut instituee i Paris et les t6moins furent

entendus. Un commissaire fut d6elgue pour aller
recevoir en province les d'positions des personnes
qui ne pouvaient se transporter dans la capitale.
Quoique Vincent de Paul fit mort depuis pres d'un
demi-siecle, il se trouva encore plus de deux cents
temoins qui rendirent hommage a sa saintetk. En
meme temps que le proces informatif s'instruisait, un
autre proces dit de nao culle fut dresse conform6ment
aux d6crets du pape Urbain VIII pour tablir qu'on
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n'avait point privenu le jugement du Saint-Siege et
que les honneurs reserves aux saints canonisis
n'avaient point eti rendus au serviteur de Dieu.
Ces proces-verbaux furent port6s a Rome en 1708,
par M. Couty, qui venait d'ttre nommb procureur de
la cause et qui devait etre un jour Supkrieur de la
Compagnie. Seloa 1'usage de la Sacr6e Congregation
des Rites, ils n'auraient di 6tre ouverts qu'apres dix
ans icoules; mais le Souverain Pontife voulut bien
permettre qu'ils fussent examines 'annee meme, et,
pour mieux t6moigner de sa bienveillance, ii nomma
rapporteur de !a cause le cardinal de Tr6moille,
archeveque de Cambrai, charge d'affaires du roi
Louis XIV, a Rome.
A Fappui de ses instances, M. Couty prbsenta au
Souverain Pontife un grand nombre de lettres qui
furent imprim•es i Rome en 1709. II y en avait de
Louis XIV, de Jacques III d'Angleterre, de LUopold,
due de Lorraine, du grand-due de Toscane, du doge
de la r6publique de Genes et de plusieurs cardinaux,
archeveques et 6v&ques de France, d'Espagne, de la
Grande-Bretagne, d'Italie et de Pologne. Parmi les
6veques de France, on trouve les noms de Bossuet, de
F6nelon et de FlIchier.
Qu'oa nous permette de citer ici la lettre que
1'evique de Meaux avait 6crite a Clement XI, en
17o2. C'est le plus beau panigyrique gqe L'on puisse
faire de notre saint et de sea euvres :

w Tres Saint-Pere,
, Dans les differentes affaires qui, tous les jours,
sont portees au Siege apostolique et str lesquelles il
doit prononcer, il est du devoir des 6vNques de travailler avec lai poour faire triompher la v6riti et de lui
rendre un compte exact et fidele de ce qu'ils en
savent.
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c Apprenant que l'on examine au tribunal de Votre
Saintet6 la vie et la saintet6 du v6n6rable Vincent de
Paul, instituteur et premier Sup6rieur g6neral de la

Congr6gation de la Mission, nous t6moignons avoir
eu l'avantage de le connaitre, des nos plus jeunes ans.
Ses pieux entretiens et ses sages conseils n'ont pas peu
contribu6 a nous inspirer du golt pour la vraie et solide
piete eccl6siastique. Dans cet age avanc6 oi nous
sommes, nous ne pouvons nous en rappeler le souvenir
sans une extreme joie.
ccllev6 au sacerdoce,nous ei~mes le bonheur d'etre
associ6 i cette Compagnie de vertueux ecclesiastiques, qui s'assemblaient toutes les semaines pour
conf6rer ensemble des choses de Dieu. Vincent fut
1'auteur de ces saintes Assembl6es, ii en 6tait I'ame.
Jamais il n'y parlait, que chacun de nous ne l'6coutit
avec une insatiable avidite et ne sentit en son ceur que
Vincent-&tait un de ces hommes dont I'apotre a dit :
Si quelqu'un parle, qu'il paraisseque Dieu parle-par se
boucke.
, La r6putation et la pi&te du saint homme attiraient souvent a ces conferences des' pr6lats d'un
merite tres distingue. Outre leur edification, ils en
retiraient un autre avantage: ils trouvaient dans les
lves de Vincent, qui composaient cette Assembl6e,
des hommes excellents, en 6tat de partager avec eux
leur sollicitude pastorale et leurs travaux apostoliques, de dignes ouvriers, dont les bons exemples
n'6taient pas moins eloquents que les discours, pr&ts
a aller porter le flambeau de I'Evangile dans toutes
les parties de leurs dioceses. Nous avons eu nousmime l'honneur d'etre associ6 a ces travaux, lorsque,
tenant quelque rang dans le clerg6 de Metz, nous
efmes part a une mission qui s'y fit. Mais ii faut
avouer que Vincent eut la principale part au succes de

-877cette mission, et par ses prieres. et par ses conseils,
et par le soin qu'il eut d'animer ceux qui y travaillaient.
( Lorsque nous ftmes promu au sacerdoce, ce fut A
Vincent et aux siens que nous dimes la preparation
que nous y apportimes. II avait 6tabli des retraites
eccl6siastiques pour les ordinands; A sa priere nous
avons souvent fait, pendant ces exercices, des entretiens, guid6 par les conseils, soutenu par les prieres
du saint homme. C'est en ces rencontres qu'il nous a
etd donn6 de jouir de lui a loisir dans le Seigneur,
d'etudier de pres ses vertus, et surtout cette charit6
sincere et vraiment apostolique, cette gravit6, cette
prudence jointe a une admirable simplicite, ce zele
ardent pour le retablissement de la discipline eccl6siastique et pour le salut des Ames, cette force, cette
constance invincible avec laquelle il s'elevait contre
tout ce qui pouvait corrompre ou Ia purete de la foi ou
1'innocence des mceurs.
I1 n'est personne qui ne se souvienne (pour moi,
je ne me le rappelle qu'avec un plaisir indicible)
combien sa foi 6tait pure, son respect pour le Siege
apostolique profond, sa soumission & ses decrets sincere et sans reserve; avec quel abaissement d'esprit,
quelle humilite de cceur il servait Dieu, lors meme
que 1'6clat de ses fonctions et ses emplois a la cour
auraient pu faire craindre quelque alteration de ces
sentiments.
a Aussi, chaque jour, ajoute-t-il un nouveau lustre a
la reputation de ce saint homme; il est, en tout lieu,
la bonne odeur de Jesus-Christ, ce ne sont partout
que voeux empresses de ie voir mis au rang des saints
par un saint Pontife.
c Pour nous, tres Saint-Pere, nous conservons d'autant plus chrrement et plus aisiment le souvenir du
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vinerable Vincent, qu'il vit encore dans sa Congregation, qu'il nous semble encore le voir travailler
dans notre diocese, en la personne de ses dignes
enfants qui vivent sous nos yeux, avec qui nous partageons notre travail, que nous voyons avec joie infatigablement occupis 4 repaitre et de paroles et
d'exemples le troupeau qui nous est confi.
c Maais pon-rions-nous taire cette Compagnie de
vertueuses flles qui, form6e par le pieux Vincent,
conduite par Jes sages rrgles qu'il lui a donnies,
s'applique a soulager les pauvres et surtout les
malades, et le fait avec une humilite, une charit6 et
une puret6 qui retracent A chaque moment a nos
yeax, et le saint Foadateur, et I'esprit dont il 'tait
rempli et qu'il a inspir6 a ce saint Institut? a C'est dans le tendre souvenir de ces grandes
ceures que nous venous deposer dans votre sein
paternel le juste tfmoignage que nous devons a
Vincent, persuad6 que c'est faire plaisir a un saint
que de lui parler d'un saint. Mais le profoad respect
que nous avons pour Votre Saintetk, et la multitude
des affaires importantes qui l'occupent, ne nous petmettent pas de l'interrompre plus longtemps, guoique
nous sachioas que rien n'embarrasse in esprit aussi
elev6, une habilet6 pour les affaires aussi etendue, une
aaae que le Ciel favorise de ses plus douces consolations, A qui il inspire et de sages coaseils ct la force
de les executer. Que Dieu conserve longtemps a son
eglise un tel chef ! Ce soot nos vceux les plus ardents
et les plus sinc.res. An reste, tris Saint-PEre, tout ce
que je viens de dire, je le dis devant Die, ea JesusChrist, dans toate la sincerit6 et toute la fidklite
que je dois A la V6rit6 et A Votre Saintet6, dent je
suis, etc. *
L'Assemblee du clerg6 de France, les 6chevins de
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la ville de Paris, les dames de la Charit6, les sup6rieurs des divers ordres religieux, etc., s'adresserent
an Saint-Siege, durant le cours du proces, pour presser
la -conclusion d'une affaire qui int6ressait si vivement
l'honneur de la religion. L'ensemble de ces timoignages forme an magnfique monument en l'honneur
de Vincent de Paul.
Comme les procis-verbaux dresses par I'Ordinaire
ne servent qu'i faire connaitre si la cause mkrite d'etre
introduite, des que le Saint-Siege eut juge que celle
de Vincent de Paul pouvait 6tre entreprise, le cardinal

Carpini expedia, au nom du Souverain Pontife, des
lettres rmissoriales et compulsoires. Elles

6taient

adress6es au cardinal de Noailles, aArtus de Lionne,
6v6que de Rosalie, et a Humbert Ancelin, ancien
iveque de Tulle. Par ces lettres, les trois prelats,
dont an moias deux devaient toujours agir ensemble,
6taient charg6s d'instruire, dans l'espace d'un an, le
proces ix genere.

Qnoique oe procis in genere d4cide pen pour le
fond, ii sert cependant a prouver que la rdputation
da sujet dout ii s'agit se soutient toujours et que,
depuis le bruit qui s'est ripanda des premieres procedures, il ne s'est rien pr6sent6 qui doive emp&cher
qu'on ne continue. On n'entenditque quatorzetemoins,
a la t&te desquels furent CUsar d'Estries, cardinal de
la Sainte Eglise; Francois de Sarron, &v6que de
Clermont; Jean-Baptiste Chevalier, sous-doyen de la
grand'chambre du Parlement, etc. Leurs d6positions
furent unanimes. Tous assurerent, avec serment, que
les eminentes vertus du bon Monsieur Vincent lui
avaient concili le respect de la ville, de la cour, de la
France tout eatiere; que le bruit de ses miracles se
r6pandait de plus en plus et que son tombeau 6tait
honore par le concours des peuples.
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Dans la crainte de voir disparaitre des t6moins
d'un aussi grand poids que M. de Lamoignon, on
obtint du pape la permission de recevoir les d6positions detaillbes des vieillards et des valktudinaires.
La commission en fut donn6e aux trois prelats dont
on a fait mention. Ils n'avaient que six mois pour faire
ce nouveau proces, il fallut en demander six autres. II
se pr6senta soixante et un t6moins, depuis F1'ge de
soixante ans jusqu'd celui de quatre-vingt-dix, et
chacun d'eux avait de si belles choses a dire qu'il
fallut travailler beaucoup pour n'etre pas oblig6 de
demander au Saint-Siege une nouvelle prorogation.
Le premier de ces deux proces ayant &t6 recu a
Rome avec une espice d'applaudissement, les trois
commissaires eurent ordre d'instruire, durant le cours
d'une ann6e, le proces in specie. I1leur 6tait en meme
temps prescrit de terminer la procedure par l'ouverture du tombeau du serviteur de Dieu, et une exacte
visite de toutes les portions d6tachies de son corps,
qui pourraient se trouver dans la ville et dans le
diocese de Paris.
Le i" janvier 1712, M. Bonnet 6crivait a la Compagnie : c On travaille incessamment au proces de la
beatification de fen M. Vincent, notre tris honor6
PNre; les d6positions sont d6jA fort avanc6es, et
M. Couty espere qu'elles finiront bient6t et qu'on
pourra les porter A Rome, imm6diatement apres
Piques. ,
Le 22 du meme mois, il disait : « Les informations
sur la saintet6 de la vie et sur les miracles de feu
M. Vincent, notre trbs honor6 Pere, sont finies; il ne
reste plus qu'k ouvrir son tombeau, ce qui se fera, le
mois prochain, en presence de Messeigneurs les
prelats commis par Sa Saintet6 pour travailler a cette
grande affaire. Jusqu'ici ]a maison de Saint-Lazare a
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fourni pour la plus grande partie les frais qui out &t6
faits. Trente-huit de nos maisons y ont contribu6 de
quelques sommes A leur d6votion. Dix-neuf de nos
maisons de France e.t toutes celles d'Italie, deux
exceptees, et celles de Pologne, n'y ayant encore rien
contribue, nous avons imagine A propos de les taxer
toutes, a proportion de leurs facultis, A une petite
somme, facile A payer chaque ann6e, jusqu'a ce que
cette grande affaire soit heureusement terminie,
comme on a lieu d'esperer qu'elle le sera, et qu'il ne
manquera rien au proces, tant pour l'h&roicite des
vertus que pour la certitude des oeuvres miraculeuses,
non plus que pour les formalitis. Je ne m'etendrai
pas ici, continue M. Bonnet, A motiver cette petite
contribution. C'est notre Pare, dont ii s'agit, et auquel
nous ne saurions assez marquer notre reconnaissance.
Sa b6atification est, pour nous, une affaire commune,
des plus int6ressantes pour la gloire de Dieu et pour
notre renovation spirituelle dans l'esprit et les vertus
de la Mission, et enfin la d6pense qu'il conviendra de
faire n'est pas, A beaucoup pros, si grande que celle
qu'on a faite ,pour la beatification des autres grands
serviteurs de Dieu; car nous voila, pour ainsi dire, A
la veille de la decision de cette grande affaire, et nous
n'avons d6pens6 jusqu'ici que 15534 livres 18 sols
et je ne crois pas que ce qui reste A faire puisse nous
cofter encore autant. Plusieurs particuliers, tant du
dedans que du dehors de la Compagnie, ont contribu6
a la d6pense prdc6dente, et j'espere qu'ils contribueront encore plus volontiers a celle qui reste a
faire. Je vous prie de vous conserver si bien que vous
ne mourriez point avant d'avoir dit, plusieurs annees,
publiquement: Beate Pater Vincenti, ora pro nobis. ,
Apres avoir entendu cinquante-quatre- t6moins,
parmi lesquels se trouva l'archevdque de Vienne,
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Armand de Montmorin, le cardinal de Noailles proc6da, le 18 fivrier 1712, a l'ouverture du tombeau. On
juge bien que le moment out le saint corps devait
paraitre an jour fut attendu avec des sentiments mýl6s
de crainte et d'espbrance. II y avait plus de cinquante
et un ans qu'il etait en terre, et cela dans une 6glise
ouz 'on n'a jamais trouv6 de corps entier. Dieu pouvait l'avoir traiti comme tous lcs autres, il pouvait
l'avoir conserve. Cette derniere conjecture se trouva
vraie, et les experts, dont Fun 6tait docteur et regent
en m6decine, I'autre chirurgien des camps et armies
du roi, apres une visite des plus exactes, finirent leur
rapport juridique par ces paroles : a Enfin, nons pouvons attester, comme nous faisons,, que nous avons
trouv6 un corps. tout entier, et sans aucune mauvaise
odeur. s Les habits, dont ii 4tait convert, paraissaient
tout neufs; Ie cardinal de Noailles froissa entre ses
mains la soutane et dit en souriant t qu'elle 6tait de
bonne ktoffe >. M. Bonnet, qui, en qualiti de Superieur geanral de la Congregation, etait present t ce
spectacle, en fut si interdit qu'il se retira tout effray6
et ne revint que sur l'ordre du cardinal archevýque

contempler, d'un mcil fixe, le corps de son bon Pere; ce
fat le terme du cardinal.

Apres la cl6ture da procis, ce prelat Acrivit an
Pape pour lui readre compte de la maniere dont les
deux autres commissaires et lui s'itaient comporths.
II y atteste d'abord a Sa Saintet6 et i la Sacree Con-

gr6gation des Rites qu'on a observe, dans le cours de
laproc6dure,touteslesreglesprescrites parUrbainVIII
et par Innocent XI, et que tout ce qui a 6ti d6pos6,
touchant la vertu et les miracles du serviteur de Dies,

I'a tc par des t'moins dignes de foi, et dans lesquels,
zi lui, ni qui que ce soit n'ont rien remarqui qui pit
les rendre suspects. Puis ii continue en ces termes :
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Ainsi, trbs Saint PNre, non content des priires que
A
j'ai presenties au tr6ne de Votre Saintet6, conjointement avec le clerge de France, dans la lettre que j'ai
signie en son nom, je prends la confiance de lui en
adresser de nonvelles. Ce soot les plus grandes, les
plus vives, les plus fortes qui puissent partir d'un
cceur qui, dans cette affaire, ne cherche que la gloire
de Dieu et lhonneur de ses serviteurs. n Les &dvques
de Tolle et de Rosalie 6crivirent aussi 5 Clement XI
une lettre commune, qui, quoique beaucoup plus
courte, dit en substancela meme chose. Les deux souspromoteurs, Achille et Francois Thomassin, icrivirent
ea meme temps a Prosper Lambertini, promoteur de
la foi, qui fut plus tard le pape Benoit XLV. Leur
lettre rend justice a la probit& et & la religion des
temoins qu'ils oat cit6s d'office. Omaes, disent-ils,
omni exceptione majores et pietate ac religioris zela
conspicws. Toutes ces lettres sent du I' mars 1712.
Aprbs 'examen de cc proces et des rggles que le
saint pretre avait donnaes aux trois 6tablissements
dont it est I'lnstituteur, il fallat eufin en venir i prononcer sur I'heroicite de ses verus. Ce point capital
se traite toujours entrois congregations. Dans la premiere, qu'on nomme antipreparatoire,le promoteur fait
ses objections; dans celle qui suit, et qi est la priparatoire, les consulteurs proposent tout ce qu'ils jugent
a propos; et, d'ordinaire,ils suspendent leur jugement
jusqu'i ce qu'on ait 6clairci lears difficults; dans la
dernikre, qu'on appelle dfisitive, ii faut n6cessaire-'
ment prendre son parti, et decider par oui on par non.
Cette derniere, malgr les- instances du clerg& de
France, qui avait 6crit pour la troisimme fois, de
Louis XV, et de son auguste 6pouse, qui 6crivirent
aussi, ne se tint que plus de douze ans. apres la premiere, et ce fut enfn alors que Benoit XIII dccida
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solennellement qu'il 6tait prouve que le v6enrable
Serviteur de Dieu, Vincent de Paul, avait possed6,
dans un degri heroique, les vertus tant theologales
que cardinales, et celles qui leur sont annex6es.
L'6v&que de Cavaillon, qui 6tait un des consulteurs,
avoua qu'on ii'avait jamais vu d'exemple d'une pareille
unanimite.
Le decret, qui decide de la saintete, ne decide pas
du culte public. II faut que Dieu fasse connaitre qu'il
veut que ce culte soit decern6, et c'est par les miracles
qu'il est cens6 le faire connaitre. Parmi le grand
nombre de prodiges qui s'6taient oper6s sur le tombeau de saint Vincent de Paul, ou par son intercession,
on en avait d'abord choisi 64 des plus frappants;
mais la crainte de s'exposer a des discussions interminables fit qu'on se contenta d'en proposer huit, que
la voix publique avait annonces comme miraculeux. II
n'en fallait que deux bien av6ers; le Saint-Siege en
approuva quatre.
Le premier s'6tait oper6 sur Claude-Joseph Compoin, qui, ayant entierement perdu la vue & 1'age de
dix ans, la retrouva dans un instant, aussit6t qu'il eut
commence une neuvaine sur la tombe du serviteur de
Dieu.
Le deuxieme se fit sur Anne Lhuillier, jeune fille
de huit ans. Elle 6tait muette de naissance, et si paralytique des deux jambes, que jusque-lt elle n'avait pu
faire un pas. Sa mere, qui n'avait voulu employer
aucun remade, fit deux neuvaines pour elle. Un double
miracle, pour ne rien dire de plus, fut le fruit de sa
perseverance. La petite Lhuillier marcha ferme, et
parla distinctement.
L'operation de Dieu n'iclata pas moins dans le
troisieme miracle. Mathurine Guerin, fille de la Charite, ayant &t6 attaquee A la jambe d'un ulcere qui
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faisait horreur, et que les medecins nomment phagedenique, parce qu'il ronge jusqu'aux os, se dit enfin,
apres trois ans de souffrances, qu'une fille du saint
pretre pourrait trouver Ason tombeau la meme ressource
que tant d'etrangers y trouvaient tous les jours. Sa
confiance ne fut pas vaine. Le neuviime jour de ses
prieres, sa jambe se trouva aussi saine qu'elle eft
jamais 6t6. Les humeurs mordicantes, qui faisaient son
mal, ne quitterent pas une partie pour en affliger
d'autres. Son r6tablissement fut entier, et pendant les
six ans qu'elle vicut encore, elle continua le service
des pauvres avec autant de libert6 que jamais.
Enfin, la derniere gu6rison fut celle d'AlexandrePhilippe Legrand, jeune homme perclus des bras et
des jambes A ce point qu'il ne pouvait ni marcher ni
porter ses mains A la bouche. Tous les remedes qu'on
avait employes pour le guerir avaient 6ti inutiles.
Pendant une neuvaine, qu'il fit sur le tombeau du
saint, il recouvra le libre usage de ses membres.
Au moment oi les miracles avaient it~ pr6sent6s a
la Sacree Congr6gation pour y etre discutis, les meilleurs amis de ia Compagnie, parmi les cardinaux et les
prilats, engagirent nos confreres A mettre tout en
oeuvre pour accilirer la poursuite de la cause, en profitant le plus t6t possible des favorables dispositions
de notre Saint-Pere le Pape. Les frais allaient etre
plus considirables. Aussi M. Bonnet fait-il un chaleureux appel a toute la Compagnie. Ces frais doivent se
monter environ a la somme de 5oooo livres. Les
details, dans lesquels M. Bonnet ne craint pas d'entrer,
sont des plus interessants. « Voici, dit-il, les principaux articles qui doivent occasionner une si grande
d6pense :
u Trois grands tableaux du Bienheureux, A l'6glise
de Saint-Pierre, diff&rents les uns des autres, avec
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leurs cadres daors et astres ornements. Us grand
tableau de la m&ame hauteur, pour le Saint-Pire, a si
chapelle, et an autre en buste pour sa chambre, fort
orn6. De grands tableaux de la nAme forme, pour le
cardinal Pouent et pour Ie promnoteur de la foi. Des
estampes de satin brodees d'or, pour tons les cardinaux,juges et pr6lats,et pour tous lesautres seigneurs
qui assistent A la fonction, soit ceux qu'on y invite,
soit ceux qui y viennent d'eux-mnimes.
c I1y a les mancie, les 6treanes ou presents, aux
domestiques des cardinaux, juges et prlats, tant aux
trois Congregations favorables ou defavorables qu'
l'actuelle b6atification.
a Lesmedecins, les avocats, les procareurs doivent
aussi avoir leurs hoanraires ou frais de vacation.
t II faut imprimer, relier et distribuer toute Ia procedure, taut anz cardinaux qu'aux aatres juges et
prelats. 11 faut en laisser les originaux dans ies
archives du Vatican. Les visas et revisas do promoteur et du sous-promioteur de la foi ne'se font pas
aussi sans frais. 11 faut des carrosses, tant pour ceux
qui soiliciteat, instruisent et mettent au fait les cinquante juges, que pour transporter d'un lies a I'autre
les personnes qui n'en oat pas et ne sont pas disposees
a aller dans Rome A pied.
a II faut faire tapisser le vaste cheaur de SaintPierre, depuis la chaire de ce saint ap6tre jusqu'a l
Confessiox, et une bonne partie du vestibule. Joigner
Acela les frais du luminaire, ceux de ia musique, des
tambours, timbales et trompettes et ceux des estampes
et des mbdailles qu'iI faut distribuer, durant trois
jours, A tous ceux qui en demandent, ou qui viennent
honorer le saint A l'dglise de la Mission, tout Ie ftiduMwm que dare cette premitre ferveur de d4votionTout cela ne peut se faire sams bien de la depecse. Je
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vous ai mis an fait- Suffcit ut noveris, non enim amas
et desris e.
Benoit XIII, apris avoir entendu les cardinaux et
les consulteurs, et pris encore du temps pour implorer
le secours ds Cie, publia enfnh, le 13 aout 1729, le
d&ret quit met Vincent de Paul au nombre des bienheureax. L'applaudissement, avet lequel ce d6cret fat
requ dans toutes les parties du-monde, fit astant
d'bonneur k ce digne pretre que la magnificence avec
Laquelle sa fete fat cl6brie dans la basilique dt
Vatican, le 21 ao6t II s'y trouva I8 cardinaux de la
Congregation des Rites, et 28, tant prelats que consalteurs, dela m6me Congr6gation. Le pape y vint dans
I'apr-s-midi, et, apres avoir adore le Saint-Sacrement,
il alia se mettre a genonx devant I'image di nouveau
beatifth.
Le bref de beatificatioa autorisait le culte do
bienheureux Vincent de Paul, le 27 septembre, dans
toutes les,glises et chapelles des pr&tres de la Mission
et des Filles de la Chariti, au village du Pony, lieu
de sa naissance, an bourg de Clichy et en la ville de
Chatillon-les-Dombes. Plusieurs prelats demanderent
au Saint-Siege et obtinrent la permission de celebrer,
dans leurs dioceses, la fete de Vincent de Paul. A
cette occasion, le postulateur de la cause fit approuver,
par la Sacrte Congregation des Rites, les lecons do
deuxienme nocturne de son office et obtint l'insertion
de son nom an martyrologe romain. M. Bonnet s'empressa de faire part a la Compagnie de cette bonne
nouvelle :
o Notre Saint-Pere. le Pape nous ayant fait l'honneur de nons 6crire nn bref tres obligeant, et tout a
fait paternel, sur la biatification de notre bienheureux
Pere et Instituteur Vincent de Paul, dans lequel Sa
Sainteti nous exhorte tons H nous aniruer de son
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esprit et a pratiquer ses h&roiques vertus, afin de
m6riter d'avoir un jour part a sa gloire et au bonheur
dont il jouit dans le Ciel, je croirais manquer a ce
que je vous dois, et derober & votre pi6t6 un puissant
motif et un moyen tres efficace de travailler tout de
nouveau a votre salut et a votre perfection, si je ne
vous en faisais pas part. Je n'ai rien y a ajouter, sinon
les prieres et les saints sacrifices, pour demander pour
vous tous & Notre-Seigneur la grace d'entrer dans les
pieux sentiments de notre Saint-Pere le Pape, comme
je vous supplie tous de la lui demander pour moi, qui
en ai plus besoin que tous les autres, et qui suis, de
tout mon coeur, en son saintamour, pour toujours, etc. ).
M. Bonnet prit soin d'insrer la traduction du bref
de Benoit XIII dans la magnifique circulaire qu'il
adressa a la Compagnie, le I" janvier 1732, sur les
fruits spirituels que les missionnaires devaient retirer
de la B6atification de leur v6nerable Pere;- nous la
reproduisons. Comme le bref renferme des l6oges a
l'adresse de M. Bonnet, celui-ci fait observer qu'il le
transcrit avec simplicit6 dans son entier :
Notre cher Fils,
Salut et binddiction aposlolique.
Si le fils tire sa gloire de 1'honneur de son pere, la
v6tre est certainement beaucoup plus 6clatante et plus
solide que celle des autres, puisqu'e!le vient d'un
illustre Pere, A qui on a d6cern6 et rendu cette sorte
d'honneur qui est du, non aux actions grandes et iclatantes selon le monde, mais A cette victoire par laquelle
le monde est vaincu, c'est-a-dire a des vertus h6roiques,
relev6es et confirm6es par des miracles. C'est done de
cette gloire v6ritable, et qui doit vous combler de joie,
que nous vous congratulons et avec vous, tous les
enfants de ce tres digne instituteur, le bienheureux
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Vincent de Paul, et nous ne doutons pas qu'elle ne soit
pour eux tous un nouvel et puissant aiguillon d'imiter un tel Pere. Car, au milieu des devoirs religieux
que vous lui rendrez solennellement, et des louanges
que vous entendrez donner a ses vertus, vous vous ressouviendrez, avec la v6enration convenable, de sa tres
ardente charit6; vous penserez que la beatitude iternelle doit etre la recompense des saintes fonctions de
votre Institut, et, sur les traces de ce bienheureux Pere,
vous tendrez, avec plus de ferveur et de joie, A la
meme couronne, par Fimitation de sa charit6 et des
autres vertus, dont il vous a donn6 de si grands

exemples. Pour vous, notre cher fis, vous comprenez
qu'il est de votre devoir d'apporter tous vos soins,
pour que, dans la Congregation qu'il a institute et
que vous gouvernez avec tant de vigilance et de prudence, l'ardeur de charit6 et 1'esprit apostolique de
son bienbeureux fondateur soit toujours vivant et agissant, afin que la sagesse et la bonne conduite des
enfants augmente la couronne et la joie de leur Pere.
C'est ce que nous et le Saint-Siege avons sujet d'attendre des preuves que nous avons recues, jusqu'i present, de votre zele et de votre pite6, aussi bien que
des assurances que vous nous avcz donn6es, dans vos
lettres, de l'obsissance la plus soumise et du devouement le plus parfait et le plus respectueux. Dans cette
esp6rance, nous supplions Dieu, auteur de tout bien,
que, par I'effusion de son esprit, il revkte de la force
d'en haut les ouvriers qu'il a envoyis h sa vigne, et
qu'il accorde a leurs pieux travaux et a leur sollicitude
pour le salut des. mes l'abondance des fruits qu'ils
d6sirent. Enfin, nous vous donnons avec beaucoup
d'affection, notre cher-fils, et & votre tres digne Congr6gatiop, notre b6nediction apostolique.
Donne & Rome, a Saint-Pierre, sous l'anneau du
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P&cheur, le vingt-neuvimie da mois d'aoit, l'an 1729,
et de notre Pontificat, le sixieme, etc. n
La fete de la B6atification se fit A Paris, au jour fixe,
qui 6tait 1'anniversaire de la mort du Bienheureux.
M. Bonnet, sachant quel intirt les missioanaires prenaient a tout ce qui touchait a la gloire de leur Pere,
prit soin d'envoyer a toutes les maisons de la Compagnie le recit de ce qui s'6tait pass6 a Saint-Lazare, a
I'occasion de ces solennites.

u Le dimanche.25 septembre, Mgr de Vintimille du
Lnc, archev6que de Paris, se transportaa Saint-Lazare
sur les deux heures et demie apres midi. M. le Sup6rieur genbral lui fit un court compliment 4 sa descente
du carrosse, auquel Sa Grandeur repondit avec beaucoup de bont6. Le pr6lat alla se rev6tir i la sacristie

du rochet, du camail et de i'etole; puis, il alla, pr&cede de ses officiers et de tous les prktres de la maison, faire sa priere au pied de l'autel, et ensuite il se
transportaau tombeau, oi, &tantassis dans un fauteuil,

il se fit lire le bref de la beatification: Apres quoi il
demanda juridiquement oaitait le tombeau du Bienheureux ? MM. Bonnet et Couty r6pondirent, marn ad
pectus, qu'ils avaient &t6 tons les deux presents a la
premiere ouverture, qui en fut faite, le 19 fMvrier 1712,
par feu Son EIminence Mgr le cardinal de Noailles,
accompagne de fee Mgr fancien 6veque de Tulle,
d'autorit apostolique, sur le serment que firent feu
M. Andr6 Ruffi, pretre de la Mission, et le frere Francois Vertou, de la m&me Congr6gation, qui avaient
assisth A sa sepulture, que c'etait la pricis6eent 'endroit oa it avait etC inhum6, le 28 septembre 166o; et
mesdits sieurs Bonnet et Couty, assurant que sur-lechamp, apres la visite du corps faite de .la tate jusqu'aux pieds par le midecin de la maison accompagn6 d'un maitre chirurgien, le corps avait Wt6 replac6
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au mwme endroit, Sa Grandeur ordonna que le tombeau ftt ouvert, et s'etant fait apporter le cercueil de
plomb, qui fat mis devant Elle sur deux tables couvertes d'un drap blanc, et ouvert sur-le-champ, le
corps saint fut visit6 par M. Boucot, maitre chirurgiea
major de l'h6tel royal des Invalides, et par un autre
midecin, soa confrere, qui le trouverent fort affaiss6
et difigirC jusqu'a ne pas etre reconnaissable, et ses
habits d6colords, au lieu que dix-sept ans auparavant,
il avait et6 trouv6 tout entier et tres reconnaissable.
On attribuait cette alteration a l'impression de I'air et
a deux inondations, qui avaient p6nitr6 dans l'6gli3e
de Saint-Lazare. I1 n'y avait pourtant, ni dans le corps
saint, ni dans ses habits aucune mauvaise odeur.
Monseigneur i'archeveque, ayant pris pour lui-mname
un ossement du corps saint, en avait donn6 quelques
autres a Mgr le duc de Noailles, a Mine la princesse
d'Armagnac, a Mine la mar&chale de Grammont et a
Mile de Beauvau; M. le Sup6rieur gienral, aprks ea
avoir tir6 lui-m&me un ossement pour Notre Saint-Pere
le Pape, pria Sa Grandeur de faire fermer et sceller le
cercueil de son sceau, jusqu'i ce qu'on pft preparer
le saintcorps d'une fagon convenable, pour &treexpose
a la vue et a la v&iration des fidiles; ce qui fut fait
a l'instaat, et le sacr6 dp&t fat porte par six prttres
de la Mission, rev6tus de surplis et d'etole, sur I'autel
de la chapelle des Anges, ofi Monseigneur l'accompagna et y fit sa priere a genoux, avec le clergA. Le corps
saint resta enferm6 dans cette chapelle, jusqu'k la nuit
du lundi au mardi 27, qu'il fut apporte au milieu du
choeur, et pose sur une estrade, haute d'environ six
pieds, soutenue par quatre pilastres couronnis de ch6rubins bronzes.
Le mardi 27 septembre, jour du deces du Bienheureux, Mgr I'archeveque arriva i Saint-Lazare sur les
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neuf heures et demie, et s'6tant habill6 a la sacristie
pour c6lbrer la premiere grand'messe, ayant fait sa
priere au milieu de l'autel, il monta A son tr6ne, qui
6tait place du c6t6 de l'6pitre : il fit lire en chaire le
bref de la b6atification tout haut, par son secr6taire;
puis, ayant fait 6ter le voile, qui couvrait toute la
chAsse, il entonna le Te Deum laudamus, durant lequel
il benit l'encens et vint encenser le corps saint de
trois coups d'encensoir, avec les inclinations convenables avant et apres. Puis, il se tint debout, sans
mitre au milieu de l'autel, pendant que le choeur chanta,
en beau et grave plain-chant, alternativement avec
l'orgue, le reste de l'hymne, A la fin duquel les chantres
ayant chant6 le verset : Ora pro nobis, beate Vincenti a
Paulo, et Ie chceur ayant r6pondu : Ut digni efficiamur promissionibusChristi, Sa Grandeur recita A haute
voix 1'oraison propre du Bienheureux, qui commence
par ces paroles : Deus, qui ad evangelizandum pauperibus, etc., et M. Noiret distribua A toute lassembl6e
le decret, le bref et l'abreg6 de la vie du Bienheureux, que nous 1'avions pri6 de dresser. Puis,
Mgr I'archev&que chanta la messe pontificale, avec
beaucoup de'pi6et et de dignite, ayant pour diacre
M. l'abb6 Coiiet, son grand vicaire, et pour sous-diacre
M. I'abb6 Parquet, en presence de Mgr I'Fv&que de
Limoges, de Mgr I'ancien 6v&que de Beauvais, de
SMgr 1'eveque de Bethltem, de Mgr 1'eveque de
Saintes, etc. Apres la grand'messe et l'action de
graces faite, Mgr l'archeveque et les autres prilats,
et M. le lieutenant de police, nous firent l'honneur de
diner A notre r6fectoire en communauti. Ils prirent le
caf6 A la biblioth que; et, apres environ trois quarts
d'heure de cdnversation, le Rev. P. Tournemine fit le
premier sermon A la louange du bienheureux Vincent
de Paul. Mgr l'archeveque y assista en rochet, camail
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et 6tole; puis, s'en 6tant all pour quelques affaires
pressees, Mgr l'6v&que de Limoges chanta les vepres
et le salut pontificalement. C'est ainsi que se fit la premiere solennit6.
Le mercredi 28 septembre, Mgr l'archeveque de
Bourges.chanta, sur les dix-heures, la grand'messe
pontificale avec beaucoup de pi6t6 et de modestie,
ayant M. Jomard pour pretre assistant, MM. Grolard
et Le Grand pour diacre et sous-diacre, et nous fit
I'honneur de diner a notre r6fectoire en communaute,
avec Messeigneurs lesautrespr6lats, et autres personnes
de qualite de .nos amis. Sur les trois beures, avant
vepres, M. Bonnet fit le second sermon a l'honneur du
Bienheureux, en la place d'un cure de Paris, notre
ami, qui nous avait manque. Mgr I'archeveque de
Bourges 6tant sur son depart pour son diocese,
Mgr I'eveque de Saintes chanta les vepres et le salut
pontificalement. Ainsi finit la seconde solennit6.
Le jeudi 29 septembre, Mgr l'6veque de Bayeux
chanta la messe, les vepres et le salut pontificalement,
nous fit I'honneur de diner avec nous en communaute,
avec M. le lieutenant civil, M. le procureur general
du Grand Conseil et autres. M. Hiriard precha, avant
vepres, sur l'humilit6 de notre bienheureux PNre.
Nous avions obtenu une trentaine de soldats invalides
avec un officier pour garder nos portes, faire service
au Bienheureux, et pour tenir notre maison en ordre
et en sfret6. Ces messieurs, durant les trois jours de
la solennite, ont tir6 du canon, des boites et autres
instruments de guerre, qui entrent pour quelque chose
dans ces sortes de solennit6s. Nous avions pr6pare des
illuminations sur notre terrasse, mais le grand vent et
la pluie les ont rdduites a fort peu de chose; aussi cela
n'est-il pas essentiel & cette solennite. Il n'y a eu ni
chapitre ni abstinence, le vendredi. Nous avons fait,
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durant les trois jours, notre meditation sur les vertus
de notre bienheareux Pere, et le samedi la conference
sur la devotion que nous lui devons, avec les trois
points ordinaires. i
M. Bonnet n'avait rien ngglig6 pour que toutes nos
maisons c6ibrassent cette beatification avec solenniti,
mais sans magnificence. II avait pris soin de r6gler
d'avance tous les details de la c6r6monie. II fallait
chanter la messe fort solennellement, sans musique;
mais avec un bean plain-chant, grave, .modeste, harmonieux, le plus divot et le plus pieux qu'il soit possible. On devait inviter pour pr&her les trois panbgyriques un &veque ou un vicaire g6neral, an pretre
s-culier et un religieux; mais le meilleur moyen de
cel6brer ces belles fetes6tait o de nous donner tout de
bon et tout de nouveau, pour exceller dans les deux
grandes vertus qui ont fait le caractire distinctif de
notre bienheureux Pere, une charit6 et one humiliti
vraiment apostoliques. Alors, ajoutait M. Bonnet, nous
travailerons avec confiance et avec fruit a l'instruction
des pauvres gens des champs, au soulagement des
malheureux et a la formation des eccl6siastiques m. It

y eut tres peu de dioceses en France, en Pologne et
en Italie, qui ne se missent en mouvement pour donner
an bienheureux des marques de leur respect. Les pr6lats de tous les ordres se firent un devoir religieux
d'ouvrir la solenniti de son culte et souvent d'annoncer eux-memes ses vertus, dans la chaire de verite.
Les rois, les princes, les premiers magistrats fl6chirent humblement les genoux devant I'image de ce
pauvre pr&tre, qui Lui-raeme s'&tait toujours mis aux
pieds de tout le monde. Quelques ana&es apris, vers
1732, M.' Bonnet constatait avec bonbeuF combien
avaient 6t6 magnifiques et ficondes en fruits de salat
les f&tes, c61•brbes dans toutes nos maisons, en I'hon-
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neur de son bienheureux Pere, et il insistait de nouveau sur la n6cessit6 pour nos confreres de tirer de ces
belles et grandes manifestations des conclusions pratiques, afin de devenir de dignes enfants d'un Pire
si glorieux.
En 1711, M. Bonnet avait mis a la tete de nos provinces d'Italie deux hommes d'un grand talent, d'une
solide vertu et surtout d'une rare prudence, M. de N&gri, superieur de Monte-Citorio, et M. Jules Rossi,
sup6rieur de la maison de Forli; mais, en 1712, le
Souverain Pontife ayant choisi M. de Negri pour pr6dicateur apostolique, M. le Superieur gineral fut
oblige de le d6charger du soin de conduire MonteCitorio et la province romaine et de lui substituer un
-de ses confreres, M. Gloria. En 1715, M. Bonelli, de
Naples est nommi iveque de Motola; A cette occasion,
M. Bonnet manifeste la crainte que ces promotions
n'introduisent parmi nousl'ambition et ne nous fassent
perdre la grice et 1'amour de la vie obscure et cachee
qui nous convient si bien. 11se plait d'ailleurs a constater que nos confreres italiens font un grand bien
dans les missions, les s6minaires, les retraites et les
conf6rences ecclesiastiques; quatre nouvelles maisons
furent fondees en Italie de 1729 a 1734 : Tivoli, Oria,

Lecce et Sarzane. (c La b6atification du bienheureux
Pere, 6crit M. Bonnet, a fait dans nos confreres une
sensible r6novation de ferveur et, dans le public, une
augmentation d'estime, d'affection et de zele qui les
fait d6sirer et rechercher par nos seigneurs les prelats. n Quelques mois avant de mourir, M. le Superieur
gen6ral constatait que, malgr6 les embarras de la
guerre, nos deux provinces d'Italie travaillaient aux
missions et aux seminaires, comme ils auraient pu
faire au milieu de la paix et du calme. Grace a leur
prudence et . leur amour pour la retraite, le bruit des
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armies n'avait nullement altir 1'esprit intirieur et la
r&gularitE dans les deux families.
La guerre 6prouvait davantage nos confreres de
Pologne et ils otaient fort gnbes au point de vue temporel. Cependant ils continuaient &travailler avec courage a l'<euvre des seminaires, des paroisses et des
missions, et leurs travaax 6taient b&nis du ciel. De
I7x3
17 19. sept maisons furent fondies dans cette
province : Dantzick en 17x3, Malawa en t715, Plock
en 1717, Lublin en 1717, Guesna en 1718, Liematiez
et Vladislavia en 1719. M. Fabri, d'origine italienne,
les gouvernait en qualite de Visiteur avec une grande
sagesse. Sons sa condnite, les ceuvres prosp6raient
adimirablement et tons les membres de la famille
demeur~rent unis par les liens etroits d'aoe charith
fraternlle et d'une juste subordination. Sollicit6 de
toutes parts pour de nouvelles fondations, M. Fabri
n'avait pa y satisfaire qu'en donaant tous ses soins anx
nombreux jrunes gens que la Providence lui envoyait.
La- guerre de Succession de Pologne exposait nos con,freres aux plus grands p6rils; aussi, dans sa circulaire
da I" janvier 1734, M. Bonnet recommande-t-il aux
pri6res de laCompagnie ce paavre royaume et les missionnaires qui y 6taient employes.
Au moment de la nomination de M. Bonnet comme
Sup&rieur general, M. Duchesne 6tait seul a Alger.
Conduit aux portes da tombeau par ne fevMre
maligne, i s'etait vu obligh de :confer a quelques
bons religieux ses ponvoirs de:vicaire apostolique. 11
n'tait pas possible de laissez les choses dans cet 6tat.
Aussi M. Bonnet envoya-t-il un sage et vertueux confrere, L.Batault, rtgent et assistant de la maison de
Vannes, an secours de M. Duchesne. Mais comme un
des deux missionaaires 6tait oblig6 de se rendre de
temps en temps i Tunis, pour faire la visite du dis-
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trict confi a ses soins, il n'&tait pas a propos de laisser
seul un de nos confreres, sans secours et sans consolation. M. Bonnet risolut d'envoyer, aussit6t qu'il le
pourrait, deux autres pretres et m&me d'6tablir deux
,rsidences, I'une a Alger, I'autre a Tunis. La paix et
laguerre se succeddrent a court intervalle dans ce pays.
Nos confreres avaient besoin de beaucoup de force et
de confiance. Graces a Dieu, MM. Duchesne et Batault
purent, pendant plusieurs anndes, &chapper aux avanies dont ils etaient continuellement menaces, et le bien
qu'ils Airent aux esclaves de toute nation, de tout sexe
et de toute condition, est incalculable. Malheureusemeat, M. Duchesne 6tait fort ag6 et M. Batault deviet
infrme; ils prierent donc M. Bonnet de leur envoyer
un jeone pr&re, afin de le former peu a peu avant que
1'un d'euz vint a manquer. A II faut pour cette place,
dit M. Bonnet, outre la vocation divine, un boa esprit
ferme et solide, an coeur g6nereux, courageux et brfiSlat d'un saint zale. P
Le t" janvier 1712, M. le Superieur g6niral annonca
a la Compagnie 1'engagement qu'il venait de prendre,
vis-a-vis de la Propagande, d'envoyer des missionnaires pour I'le de Bourbon. Un bon nombre de confreres avaient t6moigne a plusieurs reprises lear disir
d'aller servir dans les missions lointaines. M. Bonnet
fit appel . leur zele pour se rendre a l'ile Bourbon.
MM. Dancel, Renon, Criais, Abot et Hoabert obtinrent la faveur de partir pour ce nouveau pose. Uls
s'embarquerent, dans le courant de l'ann6e 1713, en
compagnie da fr.re coadjuteur Montardier. A peine
sortis de Saint-Malo, les deux vaisseaux qu'ils montaient se s6parireat et furent battus d'une tempete si
farieuse que les matelots disaient n'en avoir pas vu de
semblable depuis vingt ans. Apres bien des perip6ties,
is arrivirent a 1'ile Bourbon et le Io octobre 1715, ils
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crivaient a M. le Sup6rieur gen6ral qu'ils &taienten
bonne sant6 et que Dieu b6nissait leurs itravaux.
M. Renon demeurait a Saint-Denis, oiu se trouvait le
gouverneur et le [frere Joseph avec lui. MM. Criais et
Abot 6taient dans la paroisse de Saint-Paul et M. Houbert seul dans celle de Sainte-Suzanne. a Nous leur
envoyons encore deux frres, dit M. Bonnet, afin qu'il
y en ait dans chaque habitation et qu'ils puissent faire
trois petites communantes et aussi que MM. nos confrbres soient d6charg6s du soin du temporel et soulag6s dans leurs maladies. Les trois paroisses sont
entr&es dans les vues de ces messieurs avec la m&me
docilit6 et le manme succes que dans les plus ferventes
missions ; les infideles se convertissent peu A peu et ces
messieurs ne les baptisent que lorsqu'ils ont des assurances morales de leurs dispositions. , Notre cher
frbre Joseph r6ussissait admirablement dans le soin
des malades et il 6difiait toute la population par sa
douceur et son d6sinteressement. Aussi M. Bonnet pouvait-il 6crire en 1719 : ( Cette ile est a present comme
un paradisterrestre. 1 En 1723, M. le Sup6ieur general envoya un prktre et un frere pour aider les missionnaires, 6puisis de fatigues.
Depuis peu, :nous avions pris possession de 'ile
Maurice sur la demande de la Compagnie des Indes;
mais nos confreres eurent d'abord beaucoup a souffrir
et les commencements de cette fondation furent difliciles e4 p6nibles. En 173o, F'ile Bourbon perdit un de
ses ap6tres les plus devoues. Le 18 aofit, M. Abet, cure
de Saint-Paul, mourut A l'age de cinquante-neuf ans,
apres en avoir passe trente-trois dans la Compagnic,
ou ii avait toujours vecu en parfait missionnaire. Aussi
M. Bonnet consacre-t-il a sa m6moire une circulaire
sp6ciale qui porte la date du 24 juin 1731.
Nous en donnons ici quelques extraits : a II fut requt
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au seminaire interne d'Angers et, y ayant 6t6 iprouv6
par de tres grandes peines d'esprit, et des scrupules
tres vifs et tres pressants, on l'envoya a celui de SaintLazare, pour essayer de le guerir de si affligeantes et
de si dangereuses maladies. Les sup6rieurs de cette
maison y employerent, sans grand succes, tous les
remrdes ordinaires et extraordinaires, et, enfin, ii
gu6rit, fort subitement et parfaitement, par une neuvaine qu'on lui conseilla de faire sur le tombeau de
notre bienheureux PNre, apres laquelle il n'eut plus
de peine A se laisser conduire. II ob6it ais6ment, et, se
laissant guider avec une parfaite docilit6, il cessa
d'etre scrupuleux; il ne l'a plus 6t6 depuis et fut toujours dans le s6minaire un parfait modele de p6nitence, de mortification, de componction, d'abnigation
de lui-mrme et de toutes les autres vertus de la Mission et de toutes celles qui composent 1'esprit du
Seminaire.
< Apres sa pr&trise, il fut ici applique aux missions,
pour lesquelles il avait beaucoup d'inclination, beaucoup de zele pour le salut des Ames et surtout une
surabondance de graces, d'onction et de piet6, qui
donnait force et efficace a ses discours et charmait les
esprits et les coeurs de tous ceux qui avaient la consolation de 1'entendre. II pr&chait avec soliditY, pi6t6
et onction. Il excellait en douceur dans le sacre tribunal, pleurant avec les pecheurs penitents, faisant
de rudes p6nitences pour ceux qui lui paraissaient
endurcis et r6pandant partout la bonne odeur de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, tant a la maison qu'A
1'6glise, et, dans tous les lieux oi il passait, toujours"
modeste, recueilli et compose comme un ange revtu.
d'une chair mortelle. ,
Envoys a I'ile Bourbon, pour y commehcer 1'6tablissement de la Compagnie, il fit un bien immense,
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mais au prix dA quelles fatigues! Qu'"l nous suffise de
rapporter le zele qu'il deploya pendant le terrible
flVau qui ravagea rile Bourbon en r73o. a Quandnous
n'aurions pas, dit M. Criais, dans la vie de notre cher
d6funt, un t6moignage continuel de son zele pour la
gloire de Dien et le salut des ames, ce qu'il a fait,
Pan passe, pendant cette cruelle maladie. qui affligea
notre ile, ob lIni meme assista, soulagea, visita et administra les sacrements a plus de 1200 personnes, dont
it en est mort an moins Soo0, suffirait seul pour nous
en convaincre. I n'y a que ceux qui ont Ct6 les t6moins
oculaires des peines et des fatigues immenses qu'a
essuyees ce zilM missionnaire en pareille occasion, qui
en puissent parler dignement; pour moi qui I'ai vu
de si pros, j'ai et6 mille fois surpris comment un seul
homme pouvait suffire a un travail, que trois on quatre
plus robustes que lui auraient eu peine A soutenir.
Aussi etait-il jour et nuit sur pied, toujours en chemin
pour visiter et consoler les moribonds et leur administrer les derniers sacrements. Aussi est-ce ce qui lui
causa cette ficheuse maladie, qui le conduisit jusqu'aux portes de la mort, et dont celle qui vient de
nous le ravir n'a 6ti qu'une suite et une continuation. )
a Cette force, ce courage, ce d6vouement a toute
ipreuve, M. Abot les puisait abondamment dans les
communications intimes avec Notre-Seigneur. C'est
encore M. Criais qui parle. ' Je puis dire, en toute
sinc6rit6, que je n'ai jamais connu missionnaire plus
exact A tons ses exercices de pi&t6 et particulibrement
& foraison du matin, que l'a 6t6 notre cher d6funt;
la vie que nous menons est assez dissipante, elle
nous oblige sou'vent a des courses et a des voyages,
o0 if est difficile d'etre aussi r6gl6 qu'A la maison.

De plus, le soin d'une paroisse demande qu'on soit
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souvent, de jour et de nuit, sur pied, pour aller visiter
et administrer les sacrements aux ralades qui noes
appellent, ce qui ne laisse pas de d&ranger. Tout cela
n'a pas 6tC capable de faire manquer a M. Abot son
oraison du matin. Je l'ai vu revenir de nuit, a toute
heure, d'aupres des malades; malgr6 tout cela, il se
levait n6anmoins a quatre heures,- pour faire son
oraison. C'est sans doute par son exactitude a ce pieux
exercice qu'il s'est soutenu dans la pratique des vertus qui le faisaient regarder comme un saint, meme
pendant sa vie, et qui ont fait dire A un des plus
excellents chritiens que j'aie jamais connus, c'est
M. de Beauvollier, notre ancien gouverneur, que, si
on venait lui rapporter que M. Abot eft fait quelques
miracles, il n'en serait nullement surpris.
« Enfin notre cher M. Abot est mort comme il avuca,
en saint, plein dejours, de bonnes oeuvres et de mirites,
regrettA de toute l'ile et en particulier de ses chers
paroissiens qui fondaient en larines et percaient Ie
ciel de leurs cris pendant qu'on le portait en terre et
qu'on le mettait an tombeau. »
Dieu ne pouvait que benir les travaux de tels aissionnaires. Vivant en paix et dans le paisible exercice
de leurs fonctions, ils se voyaient entoures de l'estime
de tous et de I'affection des insulaires tant chretiens
qu'infideles. La Compagnie des Indes, tres satisfaite
de leur sagesse, de leur vertu et de leur zlie, avait
obtenu de M. Bonnet 1'envoi de deux pr&tres pour
deux paroisses nouvellement erigees dans 1'ile.
Malheureusement le bon vouloir de la Compagnie dura
peu et les choses en arriverent au point que M. le
Supirieur' gen6ral delibera s'il n'ktait pas urgent de
rappeler en France nos confreres. Les missionnaires
de l'ile Maurice, dite de France, avaient particulibrement souffert pendant douze ou quinze ans, jusqu'i
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manquer du plus nicessaire A la vie et au plus pauvre
entretien, sans honneur, sans respect et sans soumission de la part de la colonie. Cependant le bien que
faisaient nos confrbres dans ces deux iles etait si considerable que M. Bonnet h6sita avant de mettreg execution le projet de leur rappel. II mourut, en effet,
sans l'avoir execute.
Nos confreres de Chine n'honoraient pas-moins la
Compagnie que ceux des iles Bourbon et de France.
Le 22 aoit 1711, lorsque M. Appiani

6tait

dans les

fers, Clement XI lui envoyait un bref qui est un titre
de gloire pour la Congregation tout entibre non moins
que pour son digne enfant. M. Bonnet trouvait ce bref
si beau et si magnifique qu'il n'osait, disait-il, en
donner connaissance a la Compagnie. vC'est une
piece, ajoutait-il, qui ressemble a l'exhortation de
saint Cyprien aux martyrs. " Nous ne pouvons passer
sous silence une des plus belles pages de notre histoire.
,t A notre cher fils Louis Appiani, pretre de la Congregation de-la Mission et missionnaire apostolique
dans l'Empire de la Chine,
Clement XI, pape,
Salut et b6n6diction apostolique.
D'apris les rapports d'un grand nombre de ceux qui
sont revenus de ces contrees, d'apres surtout le t6moignage tris autorisi de notre cher fils, Charles Thomas de Tournon, cardinal de la sainte gglise romaine,
nous avons &tC pleinement inform6 que vous avez
grandement souffert de la temp&te soulevee contre le
m8me cardinal et qu'apres beaucoup de vexations, yous
&tesencore d6tenu en prison sous une garde rigoureuse.
Nous ne pouvions ne pas etre 6mu a la nouvelle de vos
traverses et de'vos peines et Nous y avons compati de
tout coeur; mais, sachant que c'est pour l'amour de la
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justice que vous vous y etes expose, Nous avons trouve
dans cette pens&e une sensible consolation et Nous
ne saurions vous croire et vous appeler malheureux,
vous que notre divin R6dempteur a beatifiL. Comment,
en effet, vous trouver .plaindre, vous qui, pour propager dans ces vastes contr6es le culte de Dieu toutpuissant, n'avez pas h6sit6 a affronter tant de fatigues
et de perils; vous qui, par I'effet de votre zdle pour
la religion catholique, avez endur6 tant de tribulations
et de calamitis; vous enfin, qui, pour etre demeur6
fidelement soumis au susdit cardinal, et dans sa personne k Nous-meme et au Saint-Siege, vivez depuis
si longtemps, charg6 de chaines dans une etroite
prison. Ces 6preuves que notre sens humain regarde
comme p6nibles et redoutables, I'amour de la gloire
de Dieu, dont la suavit6 est incomparable, les peut
rendre bien douces. Qu'll en doive etre ainsi pour
vous, Nous le croyons avec d'autant plus d'assurance
qu'il Nous a &t6 rapport6 que vous vous glorifiez dans
vos tribulations, que vous vous r6jouissez d'avoir t&juge digne de souffrir l'outrage pour le nom de JesusChrist et que, par votre courageuse et indomptablepatience, vous donnez le plus beau et le plus consolant
spectacle a Dieu et aux hommes.
Nous vous exhortons done instamment A persevrer
dans des sentiments si dignes d'un cceur sacerdotal et
de l'Institut auquel vous appartenez, comme aussi ~i
ne jamais d6choir de votre ferme confiance en Dieu,
qui ne permet pas que ceux qui espirent en lui soient
confondus. Pour Nous, dans la mesure de Notre pouvoir, Nous ne vous abandonnerons pas, quand mmetous les secours humains viendraient a vous manquer,
et Nous tenons pour certain que le Seigneur ne fera.
defaut, ni a sa cause, ni A votre pers6v6rante confiance en lui, ni a Nos ferventes et continuelles
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prinres, ni enfin aux veux de tous les gens de bien.
En gage de quoi, et comme assurance de Notre
paternelle bienveillance a votre 6gard, Nous vous
accordons de tout cceur,.tr:s cher fils, Notre benediction apostolique.
Donne h Rome, pris Sainte-Marie Majeure, sous
I'anneau du P&cheur, le 22 ao t 1711, dans la onzitme

annie de notre Pontificat. u
M. Bonnet requt des nouvelles de MM. Appiani,
Mollener et Pedrini. Le premier resta longtemps
encore en prison a Canton. En 1715, bien que dibarrasse de ses chaines, il itait suiri de tres pres dans
toutes ses d6marches et fort g&ni pour sa correspondance. En 1733, M. le Superieur geniral annonsait
que M. Appiani faisait un tres grand bien a Canton
et rendait les plus tminents services i tous les missionnaires du Celeste Empire, en leur servant de correspoadant et en quelque sorte de commissionnaire.
Malheureusement l'annke suivante M. Bonnet donnait
de ce cher confrere les pins tristes nouvelles. L'empereur, tromp6 par son entourage qui accusait les missionnaires d'avoir &tC contraires a sa succession au tr6ne,

donna ordre d'exiler a Majcao les missionnaires qui
n'itaient pas employes i P&kin, ordre qui fut exicute
sur-le-champ avec la dernikre rigneur. M. Appiani,
Saccabl6 par les infirmitus, 6puis6 par lesardeurs d'une
finre continue, fut port6 sur nn brancard an vaisseau
pour y etre embarqun avec tous ses autres confreres.
A peine fut-il sur le navire que sa maladie s'ktant considirablement augmentie, il requt les derniers sacre.
ments avec beancoup de foi, de piht6, de confiance
et de risignation an bon plaisir de Dieu. Le 29 aout
1732, il mourut en vrai saint, en fidile et courageux

confesseur de Jesus-Christ et comme un vrai martyr
de notre sainte foi et de la religion catholique, apos-
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tolique et romaine,.notre Mere. C'etait une grande
perte pour la Chine, pour la Congr6gation et pour
l'Eglise; c'ktait aussi un module de missionnaire et
d'ap6tre dont le souvenir devait rester vivant dans la
Compagnie. Aussi M. Bonnet consacre-t-il son l6oge
sa circulaire du 9 octobre 1733.

Quant a M. Mullener, cache d'abord a. Canton, il
avait pu gagnerles montagnes du Su-tchuen; il rebAtit
les eglises d6truites, en construisit de nouvelles; Dieu
benit ses travaux et il eut la consolation de gagner a
la foi plus de 5oo infideles. Le pape, 1'ayant nomm6
vicaire apostolique et 6veque de Myriophite inpartibus,
M. Appiani lui avait exp6di6 ses bulles, en le priant
de se faire sacrer par le pr6lat le plus vois;n. II vint a
Pekin, requt l'onction sainte et retourna dans sa province; il s'y livra de nouveau aux travaux de l'apostolat, au prix de fatigues et de privations inouies. II
parvint A former un clerg6, compos6 de douze pretres
chinois, d'un diacre, d'un sous-diacre, de plusieurs
clercs inferieurs et de plusieurs cat6chistes.
M. Pedrini avait eu aussi sa part de tribulations.
Aprbs avoir 6t6 trait6 avec honneur et respect a la
cour de Pekin, il eut le bonheur d'etre trait6 en ap6tre,
parce qu'il s'!tait conforme a toutes les prescriptions
du nonce apostolique; car, pour des motifs secrets,
que la charit6 et la prudence, dit M. Bonnet, nous
emppchent de chercher A dcouvrir, il a Rte renvers6
a terre, soufflet6, train6 par les cheveux, frapp6 A
coups de pieds et de poings et deux fois emprisonn6.
L'empereur 6tant mort, son quatrieme ils lui succ6da;
ce nouveau monarque, plein de bienveillance pour
M. Pedrini, le laissa libre en toutes manieres et paisible possesseur d'une belle maison et d'une chapelle
dans P-kin.
M. Appiani avait bien souvent prie M. le Superieur
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general d'envoyer en Chine quelques jeunes missionnaires, prudents et vertueux, afin de les former et de
leur laisser en heritage les nombreux fid&les qu'ils
avaient engendres Ala fbi. M. Bonnet fit partir pour
le Cl6este Empire MM. Gaudon, Monet et Trogneux.
Instruits de leur prochaine arriv6e, M. Mullener avait
envoye a Canton et a Macao notre confrere chinois
Paul Su; malheureusement tous ses efforts pour les
faire p6nitrer en Chine furent inutiles et MM. Gaudon, Monet et Trogneux durent reprendre la route de
1'Europe. M. Paul Su lui-meme avait et6 traite en
confesseur de la foi et il eut le bonheur d'endurer
pour le nom de Jesus-Christ une rude flagellation et
une terrible bastonnade.
Dans les premieres ann6es de son gendralat,
M. Bonnet avait envoye a Lisbonne le frire de M. Appiani. Ce jeune confrere accompagnait M. Gomez
Costa, Portugais, et superieur de notre maison des
saints Jean et Paul, A Rome. Ils avaient mission d'accepter et de commencer un itablissemnent qu'une personne de pi6t& et fort charitable voulait fonder dans
la capitale du Portugal. Le roi donna a nos confreres
les plus sensibles t6moignages de sa bienveillante
protection. GrIce aux liberalites de Sa Majest6, la
maison de Lisbonne put etre achev6e et,en 1721,on se
disposait A y envoyer six nouveaux sujets.
En 1734, notre famille de Barcelone 6tait, grAce a
Dieu, en bon 6tat. M. Salvator Barresa, qui la gouvernait depuis plus de vingt ans, demandait a etre
decharg6 de la conduite. M. Bonnet repondit A son
d6sir et lui donna pour successeur M. Ferrari, qu'il
fit venir d'Italie. A cette occasion, M. le Superieur
gen6ral fait une remarque qui est toute A l'honneur de
nos confreres d'Espagne. II constate que ceux qui
paraissaient avoir quelque attache A leurs habits espa-
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gnols etaient revenus d'eux-memes, pour la plupart,
A i'habit commun de notre Congregation; , il y a lieu
d'espirer, dit-il, aue cette parfaite uniformite ne contribuera pas peu a r6unir de plus en plus les esprits
et les coeurs : Erit cor unum et anima una, et erimus
omnes unius labii et unius moris in domo Deii.
Cette m&me.ann6e 1734, M. Bonnet annonqait A la
Compagnie que la maison de Saint-Lazare avait son
seminaire interne rempli de 45 sujets t bien choisis,
bien nes et bien lev6s
elle avait aussi 5o 6tudiants
c,
de bonne esp6rance. Lorsqu'il avait pris la direction
de la Congregation en 1711, il avait pu constater avec
verit6 que, partout en France, les missionnaires
vivaient en paix et en parfaite union; il avait trouv6
les differents 'sminaires garnis d'un personnel nombreux. Les ouvriers etaient bien n6cessaires, car la
moisson s'annoncait fort abondante; 16 ou 17 missionnaires, divis6s en quatre bandes, 6vang6lisaient les
dioceses aux alentours de Paris. En 1713, la mission
de Tours :fut fondee par les soins de Mgr 1'Archeveque, et MM. Bourel, de la Houle et Comely allerent
y commfencer 1'etablissement. Vers le meme temps,
MM. Raymond, Grivaut et Coppier furent 'envoy6s A
Bourg-en-Bresse pour y fonder la mission. On s'6tait
.un peu emu de ce que quelques jeunes gens 6taient
sortis de la Compagnie. M. Bonnet d6clare que ces
departs doivent etre consid6r6s comme un bien pour
la Congregation. < Ce sont, dit-il, des branches seches
qui, n'ayant point de part a la shve, pourrissent peu A
peu, tpmbent d'elles-mnmes par leur propre poids ou
par I'impulsion des vents, d6chargent l'arbre et ne
contribuent pas peu A sa beaute. o
Ce n'etait pas assez de former nos jeunes pretres, il
fallait encore les maintenir dans leur ferveur primitive. Un des moyens les plus efficaces pour atteindre

-908ce but 6tait de fournir aux missionnaires.apres six o
sept ans d'exercices dans les ceuvresle temps necessaire
pour se recueillir, donner un soin spcial a leur int rieur,.
loin des pr6occupations des euvres. M. Vincent y avait
pens6; L'Assemblic de 1668 avait decid6 que l'oo
commencerait ce seminaire de renovation aussit t que

l'itatde la Compagnie le pouriait permettre. L'Assembliede L111 jugeaqu'il itaittemps de mettre ce projet
k ex6cution. Le nouveaa s6minaire fat ouvert k SaintCharles, le jour de la fete de 1'Assomption, 1712;
to missionnaires en suivirent les exercices; l'essai
reussit parfaitement et produisit les meilleurs fruits.
Afin de ne pas retenir les missionnaires pendant l'hiver,
qui est la saison des travaux apostoliques, il fut resols
que le seminaire de renovation ne serait oAvert que
depuis le dimanche du.Bon Pasteur jusqu'au mois de
septembre. Mais nos 4tablissements se multiplierent k
tel point qu'il ne fut plus possible d'enlever aux
oeuvres, meme pendant quelques mois, les o1missionnaires du seminaire de renovation. En effet, en 1715,
Mgr l'6v&que de Pamiers nous confiait le soin de son
grand s6minaire; et Mgr de Narbonne, r6unissant le
petit seminaire au grand, nous en chargeait a perp&tuit6. Deux ans apres, Mgr l'archevaque de Lyon nous
appelait a Mornant pour diriger le petit snminaire.
En 1719, Mgr l'eveque de Chartres nous confait aussi
un semblable 6tablissement dans sa ville episcopale.
Bientut apres nous prenions possession du seminaire
et des missions du diocese de Saint-Jean-de-Maurienne. De 1723 A 1725, nous 6tions atablis kVillefranche, a Fontgombaut, a N.-D.-de-l'fpine et dans
une nouvelle paroisse de Versailles.
Mais les epreuves ne manquaient pas a la Compagnie. En une seule ann6e 1717, elle avait perdu 23 de
ses prttres. Quelques-unes de nos maisons aussi 6taient
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fort
P16troit pour le temporel, non sealement par
suite du malheur des temps, mais aussi a cause de
certains emprunts considerables, faits hors de propos
et employes d'une fajon pen utile. De plus, nous itions
poursaivis par les Jans6nistes a cause de notre attachement aux doctrines du Saint-Sitge. ( On nous drape
q
qulqefois, dit M. Bonnet, contre la virit6, sans sujet
ni pr6texte,danslesnouvellespubliques... Nous tichons
de porter ces calomnies chr6tiennement et sagement. n
Grace a la vigilance de ce digne Superieur gn&iral, la
petite Compagnie avait pu chapper aux intrigues du
parti. Aussi, dans sa circulaire du i " janvier 1731,
est-il heureux de rassurer la Congregation sur ce
point : a Je vous dirai, Messieurs et mes tris chers
freres, pour votre consolation et votre &dification,que
je ne connais plus dans la Compagnie aucun sujet qui
nous soit suspect par sa doctrine. a Quelques annies
apres, en 1736, il rendait a nos maisons de France le
meilleur temoignage : a Par la grice de NotreSeigneur, 6crivait-il, nos families de France sont tres
utilement et saintement occup&es dans leurs fonctions
des missions, des s6minaires et des paroisses dont elles
ont le soin, et chacun s'y occupe avec zlIe, fEdlitL et
charit6, a ce qui lui est confi. Dieu y est glorif6; les
Ames y sont bien servies par rapport an salut iternel;
et le bon ordre y est gard6 par la plus grande partie
des sujets.
M. Bonnet ne se contentait pas de donner tous les
ans des nouvelles sur l'6tat de la Compagnie et de ses
ceuvres, il terminait invariablement ce compte rendu
int&ressant par des avis courts et substantiels t la fois,
capables de guider les missionnaires dans le travail de
leur r6forme personnelle. II les resume tous dans les
lignes suivantesque l'on trouve a la fin de sa circulaire
du ri janvier 1735, 1'ann6e meme de sa mort : a Plus
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je vis et plus je sens le grand besoin que nous avons
de vivre toujours bien separis du monde, bien unis
entre nous, bien attaches a Notre-Seigneur, constamment r6guliers, fideles a l'oraison et a la vie int6rieure
et d'etre exemplaires en toutes les vertus, lespratiques.
et les fonctions de notre saint 6tat. )
Epuisi de travaux, M. Bonnet rendit a Dieu sa
belle Ame, le 3 septembre 1735, a 1'age de soixante et
onze ans. Animi d'un grand esprit de foi joint a une
humilit6 profonde, dou6 d'une energie peu commune,
d'un talent remarquable d'organisation, M. Bonnet
contribua puissamment a la prosp6rit6 des oeuvres
confiees A nos deux families, en s'inspirant toujours
du veritable esprit du bienheureux Fondateur. Sous
son ginaralat, 940 pr&tres ou clercs furent admis aux
saints vceux ainsi que 438 frires; 25 maisons nouvelles
vinrent se joindre aux 9I d6ej fond6es.
Le reverendissime Pere g6n6ral de la Compagnie
de Jesus. aprbs avoir appris de nos confreres de Rome
la nouvelle de la mort de M. Bonnet, fit appliquer
mille messes pour le repos de son Ame. M. Couty,
vicaire general, en portant ce fait a la connaissance
de la Compagnie, entra dans les details les plus int6ressants sur les services rendus A nos confreres par les
Peres J6suites. En 1733, les trois missionnaires,
envoyds en Chine, se trouvaient, A Macao, dans le plus
grand embarras,. ils furent recueillis par le R. P. Hervie, sup6rieur de la Mission. Toutes sortes de temoignages d'amiti6, et des services reels et effectifs leur
furent faits, sans lesquels ils'nauraient su que devenir.
De plus, M. Criais avait envoy .dans l'Inde M. Trogneux, afin d'y ktre ordonni. Les J6suites de Pondichery lui rendirent les meilleurs services; non
seulement ils levirent tous les obstacles qui s'opposaient A son ordination, mais ils le re;urent dans leur
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maison gratuitement, pendant un espace de temps
considerable. Aussi M. Trogneux ne tarissait pas,
quand il parlait des bons offices que les revirends
Peres lui avaient rendus. Nous avons encore une
grande obligation a cette vinerable Compagnie, ajoute
M. Couty, c'est que, dans toutes- les Congregations
qui se sont tenues jusqu'A present, pour notre bienheureux instituteur, les cardinaux et consulteurs j6suites
ont toujours et& tres favorables i la cause. Quoique
feu M. Bonnet ait t6moign6 sa reconnaissance et celle
de la Congr6gation par lettres, qu'il a ecrites dans le
temps, A Rome, a Macao et i Pondichiry, et que j'aie
eu aussi I'honneur de remercier le rev6rendissime
G6naral, il est nianmoins de notre devoir a tous de
t6moigner aussi souvent la n6tre devant Dieu, par nos
priires pour la conservation et la prosperit6 de nos
bienfaiteurs et, dans l'occasion, devant les hommes,
en parlant de ces rve6rends Peres avec les sentiments
d'estime et d'affection que notre bienheureux Pere
avait pour eux, et qu'il a souhait6 que l'on conservit
dans ]a Congr6gation.
CHAPITRE VIII

Jean Couty (1736-1746)
Dixitme Assemblee generale. Election de M. Couty.-Notice.
Abus, avis : Confession. Sainte messe. - Superieurs visa-vis des admoniteurs. - Consulteurs. - Assister aux
recriations des seminaristes. - Abus contre la pauvrete. Necessit6 d'une main ferme cette dpoque. - Canonisation
de saint Vincent. Poursuites. - D6crets. -

Fetes. -

Oppo-

sition du Parlement. Office propre. - Ptat des provinces.
France et Saint-Lazare. - Italic. - Musique, impression
de livres. - Pologne. - Portugal. - Alger. - Ile Bourbon. - Chine. - Mort de M. Mullener. - Decas de
M. Couty.

M. Couty, en qualitl

de vicaire g6neral, fit part a
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la Congr6gation de la perte douloureuse qu'elle venait
de faire en la personne de M. Bonnet, recommanda
aux pri&res de la Compagnie le venebr d6funt, et
convoqua l'Assembl6e g&ndrale pour le 3 mars 1736.
Elle s'ouvrit au jour indiqu. et se termina le Io du

mois de mars a la treizieme session. Elle comptait
trente-cinq membres. Les provinces de Fraice, de
Champagne, d'Aquitaine, de Poitou, de Bretagne, de
Picardie, de Lyon, de Lombardie 6taient au complet;
la province de Rome n'avait envoyi qu'un deputd avec
le visiteur. La dixieme assembl6e g6nerale 61ut
M. Couty en qualite de Sup6rieur g6neral : elle lui
donna comme assistants MM. Richon, Noirot, Gros
et Martinengo et comme admoniteur, M. Richon. En
annoncant cette derniere nomination, M. Couty d6clare
qu'il recevra avec docilitd et reconnaissance les avis
que la Compagnie jugera a propos de lui donner par
son admoniteur.
N6 a Troyes, en 1667, M. Couty entra dans la
Compagnie en 1'annqe 1684. Apres avoir pendant
plusieurs ann6es exerc6 les fonctions de secretaire de
la Congr6gation, il fut nomm6 troisieme assistant par
1'assemblie de 1711. M. Bonnet dut lui donner un
substitut en 1714, a cause da sejour prolong6 qu'il fit
A Rome, oh il poursuivit avec une intelligence remarquable et un zele ardent la cause de la beatification
de M. Vincent. II avait pu prendre part en qualite de
deuxibme assistant A I'Assemblke g6ndrale de 1724.
L'affaire de la beatification terminee; M. Conty se
mit a I'oeuvre pour mener a bonne fin la canonisation :
nous verrons bient6t qu'un an apres son 6lection au
gen6ralat, ii et le bonheur de voir proclaraer saint,

par I'aatorite infaillible du successeur de Pierre, celui
qu'il aimait a appeler son bienheureux phre.
M. Couty fat charge par l'Assemble genarale de
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remedier a quelques abus qui s'itaient glisses dans

certaines maisons de la Compagnie : n6gligence pour
le lever de quatre heures; manquements a I'oraison
et d6faut d'exactitude pour d'autres exercices spirituels; M. Couty avertit qu'il sera oblig6 d'6ter le
gouvernement aux supkrieurs qui ne seraient pas assez
exemplaires; il recommande de ne pas se repandre as
dehors pour y prendre des repas, de ne pas permettre
1'entree de nos maisons ou jardins aux personnes du
sexe, pas meme aux Filles de la Chariti.
Deux points surtout avaient caus6 beaucoup de

surprise et de peine a l'assembl6e. a On lui a rap6

porte, dit M. Couty, que quelques-ans avaient pass
des temps considerables sans se confesser, ce qui est
d'une dangereuse consequence pour leur propre saint;
de plus on remarquait dans quelques-uns une trop
grande precipitatipn dans la c6l6bration de la sainte
messe, une affectation de prononcer d'un ton trop
lev6 ce qui ne le doit etre qu'i voix basse, et one
m6s6difiante n6gligence pour les pr6parations et les
actions de grace. ),
Diffirents abus commenqaient i s'introduire dans la
matibre et la forme des habits. Les secaliers euxmames s'itaient apernus que la mondanit6 s'introduisait chez nous dans la matitre et la forme des habits,
ce qui 6tait de nature a les choquer, d'autant plus que
les enfants du bienheareux Vincent de Paul ont pour
vertu sp6ciale la simplicit6. Quelques-uns de nos
seigneurs les 6veques s'Etaient plaints de ce que nos
confreres n'taient point fideles i se trouver en
r&cr6ation apres les repas avec les s6minaristes. Les
desirs de ces pr6lats 6taient justes, et 1'assembl6e de
6
les1668 avait insist sur ce point. M. Couty prie don
6s dans nos grands smkinaires
missionnaires employ
de se montrer fildles

Lune aussi sage prescription.
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On s'etait plaint fortement, dans 1'Assemblee genirale, de quelques superieurs qui recevaient de mauvaise grice les avis de leurs admoniteurs et qui
negligeaient de riunir leurs consulteurs conformement
a leurs rigles. Ce d6faut pouvait avoir les plus
ficheuses consequences; car ce sont les bons suplrieurs, dit saint Vincent, qui font les bonnes maisons
et il est impossible de gouverner sagement sans
prendre conseil de ceux que la Providence a places
pres de nous pour nous avertir et nous 6clairer. cTout
homme, dit M. Couty, 6tant sujet a manquer et a se
tromper et Dieu ayant voulu que nous eussions besoin
les uns des autres pour nous 6clairer et nous preserver
de bien des fautes, il est d'un bomme sage, surtout s'il
est oblige de veiller sur les autres et de les avertir,
d'etre bien aise que quelqu'un veille sur lui et lui
donne les avis dont ii pent avoir besoin. II n'est pas
moins d'un superieur prudent de vouloix autoriser sa
conduite, la rendre aimable, et en ecarter autant qu'il
se pent tout reproche de domination s6culiere. Or
pour cela il faut consulter et ne pr6tendre pas conduire une famille tout seul, comme si l'on en etait le
maitre et non pas le pere, ou que I'on en ait &et charge
pour la gouverner arbitrairement, et non pas suivant
des r6gles certaines, dont 1'experience a montr6 la
sagesse et l'utilit6.,

11 etait surtout necessaire de maintenir la Compagnie dans la pratique exacte de la pauvret : ( C'est
la, dit notre bienheureux pere, le fort imprenable
dans lequel la Congregation peut. defier toutes les
attaques. ,
a L'Assemblee ne 1'ignore pas : aussi ne craint-elle
point de signaler les fautes qui se commettent contre
ce premier de nos vceux. Les particuliers s'en rendent
coupables; les procureurs et les superieurs eux-
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mnmes n'en sont pas exempts. On fait des depenses
inutiles soit a la maison, soit en voyages, soit en ornements d'eglise, dont on pourrait bien se passer. Quelques-uns s'approprient les honoraires des messes
qu'ils disent, d'autres retiennent 1'argent qui leur
reste de leurs voyages. Quelques-uns reqoivent ou
font des presents considerables, et jouent de l'argent
A diff6rents jeux et particulibrement aux cartes, desquelles l'usage a toujours &ettres odieux parmi nous,
et tres d6fendu pour ses consequences. ,
En lisant ces avis donn6s par M. Couty, au nom de
l'Assembl6e, on serait tent6 de croire que la Compagnie itait bien d&chue de sa premiere ferveur. 11
semble, d'autre part, que la main vigoureuse de
M. Bonnet n'avait pas dfi laisser tomber si bas
l'ceuvre confiee a sa sollicitude : son ceil vigilant
savait decouvrir les moindres d6fauts et son 6nergique
fermet n'6pargnait rien pour les corriger. Cependant,
sans m6nager les faiblesses et sans autoriser les d6faillances, nous 1'avons entendu h plusieurs reprises
constater le bon esprit qui animait la Congregation.
Comment, a une si faible distance, des jugements si
diff6rents ont-ils pu &treport6s sur le meme point par
des hommes 6galement perspicaces et ze66s pour le
bien? II est difficile de 1'expliquer. Cependant, il ne
faut pas oublier que nous sommes en plein dix-huitieme si&cle, que 1'esprit d'independance et de revolte
vis-4-vis le Saint-Siege se glisse partout, que les
mceurs de la R6gence ont gangrene une partie notable
de la societe. Les superieurs sentent le besoin de
reagir fortement contre ce courant d'ind6pendance et
de relichement qui menace de tout envahir. C'est le
temps d'avertir et non pas de louer. Nous verrons
d6sormais jusqu'a la fin de ce siecle les superieurs
generaux suivre, a 1'exemple de M. Couty le precepte
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de l'criture : Clama, ne cesses. Et c'est grice a
ces avertissements siveres et souvent ripitis que
la Congregation echappera a bien des perils et
fera encore un tres grand bien dans 1'Eglise de

Dieu.
M. Couty-veut que les enfants soient dignes de leur
pere et de leurs aines. On ne peut lire, sans etre profond6ment touchi, la pressante invitation qu'il adressa
a la Compagnie Lla fin de sa circulaire dui8 avril
1736. a Voila, Messieurs et mes tres chers frires, sur
quoi nos regles, nos obligations, la saintet6 de notre
itat, 1'excellence de notre ministire demandent que
nous nous reformions incessamment. Enfants du bienheureux Vincent de Paul et de ces grands et vertueux
missionnaires qu'il avait formis de ses mains, soutenus par son exemple, anim6s de son.esprit, nous
sommes les enfants des saints, mais souvenons-nous
que la vie que Dieu leur reserve ne sera donnee qu'i
ceux qui n'auront pas viole la foi qu'ils hii ont promise; rappelons-nous les sentiments avec lesquels
nous sommes entr6s au service duSeigneur; humilionsnous de les avoir oublibs, et qu'ils soient desormais
la regle de notre conduite. » C'est avec raison que
M. Couty mettait en avant le nom et le souvenir du
bienheureux Vincent de Paul. Le pape Clement XII
allait bient6t, en le canonisant, l'offrir comme un
modile a l'univers catholique.
Apres avoir obtenu du Saint-Siege la b6atification
de notre v6ndrable Pere et institutear, M. Bonnet
avait cra n&cessaire d'expliquer A la Compagnie, dans
sa circulaire du 29 aoft 1731, les raisons qui l'engageaient ane pas en demeurer li; assur6ment il avait
des motifs serieux de se contenter de la grande
faveur qui venait d'etre accord6e i la Congrigation.
11 se plait a en faire l'enumration: i* % Les ceuvres
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de Dieu ne se font d'ordinaire que pen i peu; 2* les
troubles causes dans l'lglise de France par les
men6es jans6nistes semblaient exiger gu'on ne tentAt
aucune d6marche pour glorifier davantage celui qui
avait 6t le terrible adversaire de l'erreur; 3* les
maisons de la Congr6gation 6tant fort pauvres et
Saiat-Lazare lai-meme bien ob&r6, 6tait-il prudent de
s'engager dans des d6penses aussi consid&rables que
celles exigies pour une canonisation? ,II y avait assur6ment de quoi faire hesiter M. Bonnet. ,cCependant,
dit-il, nonobstant toutes ces raisons, trbs capables de
nous arriter au milieu de notre entreprise, nous avons
cru devoir passer outre et aller notre chemin, pour
deux raisons peremptoires et qui n'admettent point de
r6plique ni d'exception : la premiere, c'est qu'il a plu
A Dieu de glorifier son'bienheureux serviteur par plusieurs grands et beaux miracles qu'il a faits par son
intercession en France, en Italie et en Pologne, lesquels nous ne pouvons pas laisser perir par la mort
des personnes en qui Dieu a eu la bont6 de les operer,
aussit6t apres la beatification; or, c'est a nous de profiter des occasions que sa misericordieuse Providence
nous prisente en ce moment, et n'avoirpas la ctm~rit6 et l'imprudence d'en attendre de nouveaux dans
la suite des sicles. La deuxieme raison est que, pour
le present, toute la cour et la ville de Rome soqt
embaumies de la bonne odeur et des vertus h6roiques
de notre bienheureux Pbre, et que Sa Saintet6 Clement XII a dit i notre confrere, M. Viellescases,
t qu'il tait tout dispos6 & mettre la derniire main i
cette bonne euvre deja si avancee, positis poxendis,
c'est-i-dire pourvu qu'il y ait deux miracles vrais,
certains et bien approuves. Or, conclut M. Bonnet,
dans cette situation de notre grande affaire, il n'y a
pas moyen de reculer sans tenter Dieu. ,
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11 ne recula pas; en effet, M. Viellescases fut
rappeli de Rome pour recueillir et choisir entre les
miracles ceux qui paraissaient devoir ktre proposes
pour le succis de la cause, a Pour satisfaire aux frais
nicessitis par ces proc6dures, disait M. Bonnet, nous
r6tablissons la petite contribution et nous prions le
procureur g6neral de retenir cette somme sur les
comptes des maisons. , Quelques mois avant sa mort,
M. Bonnet avait lajoie d'annoncer a la Compagnie que
la canonisation de notre bienheureux Pere 6tait a
Rome en tres bonne voie. Et dans sa circulaire du
1j janvier 1736, M. Couty, vicaire general, donnait a
ce sujet les meilleures espirances et invitait les
confreres a se sanctifier de plus en plus.
II nous
servira de pen d'avoir un Pere canonise si nous nous
rendons indignes d'etre ses enfants; si, nous contentant
de lire ou d'entendre lire le cas de ses vertus, nous
contribuons par nos irr6gularitbs a la destruction de
1'esprit de notre Congregation, qui est son grand et
principal ouvrage. ,
Le 16 juillet 1736, M. Couty commence sa circulaire

par

ces mots :

Annuntio

vobis gaudiumn

magnum. Notre Saint-Pere le Pape venait de rendre
le dicret d&clarant qu'on pouvait proc6der avec toute
assurance a la canonisation du bienheureux Vincent
de Paul.
La bulle de canonisation fut publi6e le 16 juin 1737C'est le plus beau panigyrique qui ait ite prononci a la
louange de notre saint Fondateur, et le resum le plus
authentique de sa vie et de ses ceuvres. Qu'il nous
suffise de rapporter la partie principale de ce decret
solennel. 4 A l'honneur de la Sainte et Indivisible
Trinit6, pour l'exaltation de la foi catholique et I'angmentation de la religion chr6tienne, de l'autorit6 de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, des bienheureux ap6tres.
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Pierre et Paul et de la N6tre, apres mdre d6libration
et Ia fr6quente invocation du secours divin, de l'avis
et du consentement de nos v6nerables freres les
cardinaux de la Sainte ]glise romaine, les patriarches,
archeveques, iveques, se trouvant dans la ville, nous
avons d6cr&et, d6fini que le bienheureux Vincent de
Paul est saint, et I'avons inscrit au catalogue des
saints, comme, par la teneur des presentes, nous
decretons, d6finissons et inscrivons semblablement, et
nous avons ordonn6 et ordonnons a tous les fiddles du
Christ, de I'honorer et de le vendrer comme vraiment
saint, statuant que dans toute l'-glise, on puisse batir
et consacrer en son honneur des 6glises et des autels,
o~ des sacrifices seront offerts . Dieu, et que chaque
annee, le dix-neuvieme jour de juillet, sa memoire
puisse 6tre c6elbr6e avec une pieuse d6votion entre les
saints confesseurs non-pontifes. ,
La fete de la canonisation fut c6l6bree
dans la
basilique du Latran, parce que l'age et les infirmites
du Pape ne lu permirent pas de se rendre a SaintPierre. La cerimonie se fit avec la pompe accoutum6e; pour en diminuer les frais,qui sont toujours
considerables, on avait r6uni avec Vincent de Paul,
Francois R6gis, Julienne Falconieri et Catherine
Fieschi, que le Pape venait de mettre au nombre des
saints. A cause meme de cette circonstance, la canonisation de saint Vincent, pr6parbe depuis longtemps
d6ji, dut subir un retard considerable.
Nous trouvons dans la circulaire de M Couty da
7 juillet 1737 le r6cit de cette imposante crr6monie.
( Le clerg6, tant s6culier que r6gulier, en execution
des ordres de Sa Saintete, s'etant assemble autour de
1'eglise de Saint-Jean de Latran, vers les cinq heures
du matin, la procession se commenca fort solennellement a six heures. Elle se fit autour du palais du
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Latran, qui 6tait tout couvert de riches tapisseries, et
ele entra dans l'6glise par le grand portail. Les &endards des quatre saints 6taient accompagnas chacun
de dix personnes portant des flambeaux. Celai de
notre saint instituteur l'itait de dix missionnaires;
celui de saint Franqois-Rigis, de dix Jdsuites. Cette
procession etait si nombreuse qu'elle dura pris de trois
beures, quoique le seul tour du palais soit fort court.
II y avait vingt-sept cardinaux, un nombre infni de
patriarches, archevqques,kveques et autres prelats: et
le concours du peuple etait si grand qa'on avait command6 toutes les troupes pour emptcher le d6sordre,
garder les portes de l'eglise et celles des tribunes,oit
toute la noblesse romaine etait placee. Pendant que la
procession marchait, le Pape, parti de Monte Cavallo,
avec sa suite ordinaire, se rendit a la sacristie de
SSaint-Jean de Latran. Ayant revetu ses habits pontificaux, le Saint-Pere entra dans l'6glise; puis, s'6tant
plac6 sur son tr6ne, reaut d'abord L'obbissance de tous
les cardinaux, archeveques et 6veques, ensuite 1'instance de l'avocat consistorial qu'accompagnait S. 1.
le cardinal Corsini, d6put6, procureur de la-Canonisation. Apris quoi, le Pape se mit i genoux pour
prier, nonobstant la douleur qu'il ressentait d'une
atteinte de goutte : sa priere 6tant anie, il recut la
seconde instance, et s'6tant remis a genoux, les
chantres entonnerent les litanies des saints, apres lesquelles Sa Saintetk recut la troisikme instance et
entonna le Vein Creator, a la in duquel elle chanta
I'oraison et prononca.le dbcret de canonisation. Le
Pape ayant achev6 entonna le Te Deum, et anssit6t les
cloches de toutes les 6glises commenchrent a sonner;
on fit une d6charge de tous les canons du chateau
Saint-Ange; on tira autour de l'6glise quatre cents
boites; tous les instruments, trompettes, hautbois et

-

921 -

autres joubrent, et I'ensemble du tout causa dans les
assistants une si grande 6motion que plusieurs en
r6pandaient des larmes de consolation. Pendant le Te
Deum, Sa Saintete requt les offrandes dans l'ordre suivant : deux gentilshommes du cardinal 6v6que Pic de
la Mirandole, portaient deux grands cierges doris et
peints, de soixante livres chacun; ensuite venait Son
Eminence, accompagn6e de MM. della Torre et
Cossart; le premier portait un cierge de dix livres, et
le second, deux tourterelles, dans une cage trbsbien
travaillde et pesant environ quarantelivres. Aprbs eux,
venaient deux gentilshommes du cardinal pretre
Lercori, portant deux grands pains dores, ensuite
ledit cardinal, accompagn6 de MM. Rostagni et
Perotti, supirieurs de Monte Citorio et de Pirouse,
portant celui-l& un cierge, et celui-ci deux pigeons
dans une cage; enfin, deux gentilshommes du cardinal
diacre Olivieri, portant deux petits barils fort bien
travailles, et, apres eux, Son Eminence, accompagnae
des deux superieurs de Tivoli et de Pescine. Les
offrandes pour saint Jean Francois de R6gis et pour
les deux saintes se firent ensuite, dans le meme ordre,
et successivement.
Le Te Deum etant fini, Sa Saintet6 chanta l'oraison,
compos6e en I'honneur des quatre saints, apres laquelle
le cardinal diacre publia les indulgences, et, le pape
s'6tant retire a la sacristie, et de lI i son palais, le cardinal Ruffo chanta la messe tres solennellement, avec
la musique du palais. Outre les vingt-sept cardinaux
et les pritats, le roi d'Angleterre, les ambassadeurs et
toute la noblesse romaine 6taient pr6sents & cette
auguste solennit6. Le soir, toute la ville fut remplie
de feux de joie et d'illuminations, les fenetres des
cardinaux et des ambassadeurs 6taient garnies de
flambeaux et celles des particuliers de lampions. Cette
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illumination commune dura deux soirees et celle de la
maison de la Mission, trois.
Apres avoir donn6 dans tous ses details le recit de
ces belles solennites, M. Couty rappelait aux missionnaires que Dieu, en faisant mettre au rang des
saints son serviteur Vincent de Paul, nous montrait
clairement qu'apres nous avoir appel6s A son service
dans la Congregation ttablie par ce saint fondateur,
il nous le donnait ensuite comme le module et la rigle
de notre vie. ( Quel malheur serait le n6tre si, au lieu
de seconder les desseins de la divine Providence sur
la Compagnie et sur nous, nous venions A d6truire par
I'irr6gulariti de notre conduite ce que notre saint fondateur n'a ttabli que parle mouvement et I'esprit de
Jesus-Christ !... , M. Couty voulait que l'on c6l1brit
cette fete dans nos maisons avec toute la devotion et le
recueillement possibles, mais avec la simplicit6 convenable aux enfants de saint Vincent de Paul. 11
ajoute incontinent : ( Nous ne suivrons pas ici, il est
vrai, le conseil que je vous donne ; mais c'est parce que
nous ne le pouvons pas. Le corps du saint est dans
notre 6glise; le saint a passe la plus grande partie de
-sa vie a Paris; le saint, par sa longue residence en
cette maison, oi il a termin6 ses jours, en a fait le
chef-lieu de la Congregation : ce sont autant de motifs
qui exigent indispensablement de nous une octave
solennelle. ,,
Quelques jours apres la canonisation, la fete fut
c6l6br&e dans I'eglise des missionnaires de Rome A
Monte-Citorio. Pour exciter la pi6t6 des fidles, le
pape avait accorde une indulgence pl6niere, aux conditions ordinaires, a tous ceux qui visiteraient une
6glise, soit des pretres de la Mission, soit des Filles
de la Charit6, le jour qu'on y c616brerait la canonisation de leur saint instituteur.
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A Paris, les fetes furent magnifiques. L'6glise de
Saint-Lazare, quoique petite et peu commode pour
les grandes c6r6monies, fut d6cor6e avec gofit et simplicit6. Son plus bel ornement, apres la chasse du
saint, consistait en onze tableaux, repr6sentant les
principales actions de la vie de Vincent de Paul et
suspendus autour de l'6difice. Ces peintures, oeuvre
d'artistes de merite, furent plus tard reproduites en
gravures, et se repandirent en France et a l'etranger.
Nous les trouvons encore, aujourd'hui, dans toutes les

maisons de la Congr6gation et des Filles de la Charite. Les sujets en son* connus. C'est : 1° la mort de
Louis XIII; 2*le conseil de conscience; 3' les missions
de- la campagne; 4* les conferences ecclesiastiques;
5° les derniers moments de saint Vincent, tableaux
par de Troy; 6' les enfants trouves, par Galloche;
7" saint Franqois de Sales confiant a saint Vincent les
religieuses de la Visitation; 8* saint Vincent, aum6nier des galeres, par .Restout; 9* saint Vincent
envoyant des missionnaires et des Filles de la CharitA
pour l'assistance des soldats, par Baptiste; Io* l'h6pital du Nom-de-J6sus, et 11 l'apotheose de saint
Vincent, par le frere Andr6, dominicain. Deux autres
tableaux furent executis plus tard; l'un 12' repr6sente les miracles op6r6s par I'intercession de saint
Vincent, par Beauffort; l'autre, 13* saint Vincent favoris6 de la vision des globes symbolisant sainte Chantal
et saint Francois de Sales, sans nom d'auteur.
La chisse 6tait exposee, au milieu du chceur, sur un
espece de pibdestal long et 6troit, couvert d'un beau
damas blanc, a fleurs de lys d'or, et d'une nappe bord6e d'une magnifique dentelle. L'6glise ainsi pr6parie,
6
Mgr l'archeveque fit ouvrir la solennit , dans la soiree
du 14 octobre, par la lecture de la Bulle. Sa Grandeur
avait deput6, pour tenir sa place, M. l'abb6 Vivant,
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son grand vicaire, grand chantre, et chanoine de

'Eglise de Paris. Ce fut sans doute une grande consolation pour M. le chantre, d'ouvrir la solennit6 d'une
canonisation dont il avait commenc6 les premieres
procedures, en 1705. Le clerg6 6tant entr6 au chceur
a deux heures precises, M. le grand vicaire, en soutane rouge (habit de c&r&monie des trois premieres
dignit6s de la cathidrale de Paris), y entra aussi en
chape, an milieu de six chapiers preceds de deux acolytes et d'un c6r6moniaire, et alla se placer an siege
de l'officiant. Aussit6t M. Couty, notre tres honor6
Pere, descendit de sa place, Ia bulle et le bref d'indulgencesi la main, et supplia M. Vivant d'enordonner
la lecture juridique; ele fut ordonn6e, et M. Martin,
chanoine de Saint-Germain-'Auxerrois et secretaire
de l'archeveche, monta en chaire pour publier l'une
et l'autre pieces. Apres la publication, M. l'officiant
entonna le Te Deum en action de graces, et ensuite
chanta les premieres vepres .da nouveau saint, avec
toute la plus grande solennith. Le lendemain, avertis

par le son de nos cloches, nous allimes en surplis a la
porte de notre ,glise, recevoir MM. les chanoines et
le chapitre de Notre-Dame, qui sont venus processionnellement, en habits rouges et violets, chanter la
grand'messe, qui fut c6lebr6e pontificalement par Monseigneur notre archeveque. Nous n'eimes de place que
dans la chapelle de Saint-Lazare, oc nous restimes
tous en surplis. Le chapitre s'en retourna processionnellement, aprbs avoir dejenac
dans des salles pr&parbes A cet effet. Mgr Farchev6que d'Embran,
Mgr Flivque de Bethl&em, M. l'abb6 de Sainte-Genevikre, M. le General des chanoines reguliers de
Saite-Croix de la Bretonnerie, M. le marquis
du Chitelet, gouverneur du chateau de Vincenaes,
M. Hirault, lieutenant de police, M. le lieutenant civil,

plusieurs autres seigneurs, vingt chanoines, et Monseigneur notre archev6que nous firent l'honneur de rester
i diner.
Le panbgyrique du nouveau saint fut prononc6 par
M. I'abb, Desjardins, docteur de Sorbonne, cuxi de
Franconville, et pridicateur du roi. 11 prit pour texte
ces paroles de chapitre xxxI de 1'Eccl6siaste : Fecit
eim mirabdliais vitd sud. Apres le discours, Mgr 'archeveque, se sentant fatigue, se retira, et pria iMoseigneur de BethlIem d'offcier a sa place, aux vepres et
an salut. Ce furent les missionnaires qui commencerent, aux vepres, a chanter l'ofice et a servir a l'autel, pendant toute l'octave, avec cette majesti qui
accompagne le chant et les c6ermonies romaines, lorsqu'on s'en acquitte avec exactitude et avec religion.
Mgr l'ancien archeveque de Besanjon officia, le
second jour, avec beaucoup de dignitY. II dina au
refectoire, avec le sup&rieur de Saint-Nicolas-daChardonnet et ses assistants, qui furent presents i
tout l'ofice. Le R. P. Supirieur du noviciat des
Jesuites vint, le matin, en devotion, avec ses novices,
qui communitrent tous de sa main. Aprbs leur action
de graces, on les conduisit an rifectoire, oi ils nous
firent i'amiti6 de prendre un petit dejeuner : honnteti qu'on a faite A tous ceux qui, pendant l'octave,
sont venus dire la messe, a toutes les communautes
d'hommes, soit s6minaires, soit colleges, qui sont
venues en devotion. II en est venu beaucoup, mais
principalement I'ilustre et. religieuse Compagnie de
J6sus a signalk sa piete envers notre saint institutear,
6tant tons venus pendant l'octave, et s'etant si bien
arrang6s que, chaque jour, ii en venait plusieurs dire
la messe dans notre kglise. M. l'abb6 Fournier fit le
second pan.gyrique, a la place de M. I'abb6 Brillon,
cuar de Sainte-Opportune, qui ne put s'acquitter de
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sa promesse, a cause de certains engagements incompatibles avec les delais de notre fete. A son d6faut,
on prisenta M. Eournier, que nous ne connaissions
point, mais qui 6tait tout prkt. 11 tira son texte du
diximae chapitre de la Sagesse. Profugum... justum
deduxitper vias reclas et ostendit illiregnumDei, et dedit
illi scieniam sanctorum, honestavit illum in laboribus,
et complevil labores illius. Ce texte lui fit diviser son
discours en trois points. Dans le premier, il avanca
que la Sagesse avait toujours conduit les voles de Vincent, et, pour le prouver, il recueillit les principaux
points de sa vie, qui caracterisent le vrai sage, scion
1'vangile; dans le deuxieme point, it dit que la
science des saints avait kclaire toutes les demarches de
Vincent, et, opposant cette science a celle des mondains, dont parle saint Bernard, il lui donna pour
caractere l'humilith et le desintiressement; dans le
troisieme, enfin, il prouva que la gloire avait couronne
les ceuvres du nouveau saint. a Si Dieu m'avait donn6
tons les talents, dit le pr6dicateur, dans son exorde,
je les consacrerais volontiers a la gloire de son serviteur; mais, apres tout, ce qui me rassure, c'est que,
dans une vie pleine de miracles, il suffit d'etre historien pour etre orateur. , II parut pr&cher avec pieth,
zele et onction.
Le troisieme jour, Mgr l'4veque d'Autun vint officier. On avait invite, pour ce jour-la, le Rev. Pere
general de l'Oratoire, son frere, Messieurs des Missions ttrangeres et quelques autres amis. Toute la communaute du Plessis et de Sainte-Barbe vint, le matin,
sous la conduite de M. 1'abb6 Gaillande, leur principal, honorer les reliques de notre saint instituteur.
M. I'abb6 Brute, docteur de Sorbonne et cur6 de SaintBenoit, prononca le pan6gyrique. Ces paroles du cinquinme chapitre de la deuxieme 6pitre aux Corinthiens:
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Charilas Dei urget nos, lui servirent de texte. Le discours fut goait, parce qu'il est tres rempli de 1'histoire
du saint et le fait tres bien connaitre. Dans son 6loge,
dont le fond n'6tait que la chariti de Vincent, l'orateur ne manqua pas de parler de ces filles vertueuses
qui en portent le nom, et qui, partout ou la Providence
les appelle, font autant la gloire de leur instituteur
qu'elles sont la bonne odeur de Jesus-Christ. I1 en
parla meme avec cette tendresse et affection qu'inspirent pour des vierges prudentes et 1'innocence de la
vie et la vertu la plus solide qui, en elles, consomment
leur sacrifice.
Mgr 1'6veque de Bethl6em, un des commissaires
apostoliques pour l'examen des miracles operes depuis
la beatification, devait officier le quatriemejour; mais,
ayant,6t6 incommode pendant la nuit, il envoya, le
matin, avertir de l'impuissance oi il 6tait de satisfaire
a sa piet6. On courut promptement . l'archevech6
prier quelque personne en dignite de suppl6er a ce
d.faut. M. l'abb6 Goulard, archidiacre del'lglise de
Paris, voulant bien se preter a notre besoin, vint officier en soutane violette. Le .R4v. P. Hyacinthe Bergeron, Rcollet, lecteur en thbologie, fit le pan6gyrique.
II le commenca par ce texte du deuxieme chapitre de
la premiere epitre de saint Paul aux Corinthiens :
Sermo meus et pra'dicatio mea, non in persuasibilibus
humane sapientia verbis, sed in ostensione spirilus et
virtutis.

Le cinquieme jour, Mgr l'6veque de Jopp6 officia,
et le Rev. P. P6russeau, de la Compagnie de Jesus,
prononca le panegyrique, avec cette profondeur de
savoir et cette eloquence mile, qui le fait 6couter,
depuis si longtemps, avec un applaudissement universel. Il tira* son texte du quinzieme chapitre de saint
Jean : Non vos me elegistis, sed ego elegi vos et posui vos
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divisa son discours en trois points, tous fondus sur les
divers membres de son texte. Au premier, ii fit voir la
singulariti de la vocation et des vertus de Vincent:
sa vocation fut singulire, parce qu'elle fut toute
celeste dans son principe et dans son objet. Au
deuxieme point, pour les fruits de cette vocation singulifre, il recueillit les effets du .zle de Vincent:
u Maisbornons, dit-il, ce zele qui n'eut jamaisdebornes,
et consid6rons notre saint sur trois th6atres, oai i a
paru avec plus d'6clat: Vincent fut l'ap6tre des
peuples, du clerg6 et des rois. n Au troisieme point,
il parla de Ia per.pituit6 des fruits que Vincent a portbs par sa fidelit6 - sa vocation : a Ce qui nous promet, dit-il, la perp&tuith des travaux apostoliques de
Vincent, c'est que ses ktablissements sont-fond6s sur
1'humilit6, cimentbs par la charit6, affermis par la foi,
trois caracteres auxquels on peut juger de la dur6e et
de la perp6tuit6 d'un 6difice spirituel. En rapportant
les preuves de sa foi, il n'omit pas celle de son humble
et inviolable soumission. l'iglise, ni les demarches
qu'il fit pour faire condamner a Rome les erreurs du
Janssnisme. L'inumeration qu'il fit des 6tablissements solides, qui assurent dans l'glise et dans 1'ltat
la perp6tuit6 des fruits que Vincent a port6s, ii fournit occasion de parler fort avantageusement de la
Congregation, que cet humble enfant de l'Iglise a,
pendant sa vie, si soigneusement priservie du poison
de l'erreur, et qui, par la misbricorde divine, aujourd'hui encore animte de l'esprit de ce saint instituteur,
est parfaitement d6cid6e pour le parti de l'ob6issance,
si justement due aux d6cisions de l'gglise.
Le sixieme jour, qui etait le dimanche dans i'octave, Mgr de Saint-Brieuc devait officier; mais retenu
i Fontamiebleau pour une affaire dont la province de
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Bretagne l'avait charge a la Cour, il ecrivit pour s'excuser de l'impuissance oI le ministare le mettait de
satisfaire a son desir. On invita B sa place M. le cur6
de Saint-Laurent, dans la paroisse duquel se trouve
notre maison de Saint-Lazare. I1 se fit un plaisir de
nous faire cet honneur. M. 1abb6 Meney prononca le
pan6gyrique, ayant pris pour texte ces paroles du
cinquieme chapitre aux H6breux : Omnis pontifex ex
.hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis
qua sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro
peccatis.

Le s6minaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet et
celui des Trente-Trois vinrent, le septieme jour, faire
leurs devotions dans notre 6glise. Ce fut Mgr 1'6v.que
de Nitr&e, suffragant de Reims, qui officia ce jpur-l1,
et M. I'abb6 Suau fit le pan6gyrique. Ces trois mots,
Pater eram pauperum, tir6s du vingt-neuvieme cha-

pitre dejob, furent son texte. Comme dans les pauvres
on trouve souvent des miseres spirituelles jointes aux
temporelles, l'orateur prit de 1U occasion de diviser
tout simplement son discours en cette maniere. Vinle pere des pauvres : I' pour le temporel,
cent a Atc
6clairbe qui lui fit connaitre les avancharit6
par une
tages de la pauvrete et les yraies miseres des pauvres,
compatissante aux miseres des pauvres, prudente a
soulager les miseres des pauvres, industrieuse a trouver des ressources pour adoucir les mis&res des
pauvres, immense, enfin, qui s'6tendit aux miseres de
tous les pauvres; 20 Vincent a &et le pere des pauvres
pour le spirituel, par un zele kclair , compatissant,
prudent, industrieux et immense : sous ces qualites il
recueillit si bien toute la vie et les vertus du saint, et

le fit d'une maniere si naturelle, qu'il semblait effectivement que Vincent n'avait presque point connu
d'autre vertu que celle d'etre le pere des pauvres. La
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reine d'Espagne vint, sur le soir, et assista, dans une
de nos tribunes, aux vtpres et au salut. A la descente
de son carrosse, M. notre Sup&rieur general lui dit en
peu de mots tout ce qui pouvait, en cette occasion,
lui faire plaisir et I'6difier. , Nous sommes tres sensibles, Madame, a P'honneur que Votre Majest6 vent
bien nous faire. En venant honorer notre saint Instituteur, Elle marche dignement sur les traces de ses
aieux. Henri-le-Grand lui avait donne sa confiance;
Louis XIII le fit d6positaire de ses derniers sentiments, Louis XIV I'a vu avec plaisir dans le Conseil
de conscience, et Votre Majest6, Madame, vient aupres
de ses sacr6es depouilles donner des marques de sa
religion et de sa piet6. , La reine, apres Ie salut, voulut voir une partie de la maispn, et surtout le refectoire, oi elle s'arr&ta quelque temps pour le considerer.
Le jour de l'octave fut un des plus beaux de la
solennit6. S. Em. le cardinal de Polignac officia avec
cette religieuse majest6, qui le fait aimer et respecter
de tous ceux qui le voient; Mgr le Nonce, Mgr 1'archeveque de Carthage et M. Lercari assisterent A tout
I'office, les deux premiers en rochet. M. le due de
Richelieu eut la bont6 de venir expres de Fontainebleau, ou il retourna, le soir meme, donner au roi des
nouvelles de notre fete. M. le marquis de Monti nous
fit aussi l'honneur d'y assister avec M. le marquis du
Chitelet; M. I'abb6 Couturier, Sup&rieur general de
Saint-Sulpice, M. le cure de cette grande paroisse, le
Rev. P. G6neral de la doctrine chretienne, et plusieurs
autres personnes de distinction, nous firent pareillement l'honneur d'assister, ce dernier jour, a notre
fete. M. le cure de Saint-Sulpice avait amen6, le matin,
sa communaut4 de demoiselles de I'Enfant-J6sus; elles
communierent toutes et assistbrent, dans nos tribunes,
a tout l'office du jour. Une partie du S6minaire de
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Saint-Sulpice y vint aussi; 1'autre avait d6ja, des l'ouverture de la feWe, assistia la lecture de la Bulle et
aux premieres vepres. On fut parfaitement content du
discours que prononca M. l'abb6 ClIret, docteur de
Sorbonne, chanoine de 1'1glise de Chartres et pr6dicateur <du roi. I1 prit pour texte ces paroles du troisieme chapitre de l'Eccl6siastique : Judicium patiis
audite, et sic facite ut salvi sitis. Le discours, conqu
avec beaucoup de justesse et compos6 avec eloquence,
fut, de plus, prononc6 avec beaucoup de dignit6. II le
fut m&me avec une affection qui demande notre reconnaissance. Dans son exorde, I'orateur nous pria de
trouver bon qu'il partageft avec nous la qualit6 d'enfant de saint Vincent. II 6tablit son droit-sur ce qu'il
avait 6t6 blev6 dans une Communaut6 instituee par un
homme, qu'il regardait comme le fils aine de notre
saint fondateur, et il prit de lI occasion de faire un
court mais fort bel 6loge de M. Olier.
La d6votion pour saint Vincent, le pere des pauvres,
jointe a l'attrait de ces magnifiques solennitbs, attira
un immense concours. Le nombre des eccl6siastiques
et des religieux, venus pour dire la sainte messe dans
la chapelle de Saint-Lazare, fut si considerable que
plusieurs missionnaires se trouverent dans I'obligation d'aller c6lebrer ailleurs. Le peuple, i cause de la

longueur des offices, n'ayant pas eu assez de loisir
pour satisfaire sa devotion, on crut devoir laisser la
chisse d6couverte pendant quelques jours apres
l'octave.
Les fetes cClCbrees Paris se rep6terent dans toutes
les provinces du royaume. Pour 6viter des redites,
nous dirons que la solennit6 ayant eu lieu k Fontainebleau pendant que la cour y 6tait, la paroisse que
desservent les missionnaires fut tendue k double rang
des plus belles tapisseries dela couronne; que Leurs
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Majestes y vinrent rendre hommage an nouveau saint
et que leur exemple fut suivi de ce qu'il y avait de
plus illustre a la cour. Mais ce fut surtout dans le
diocese ou il etait ne que le triomphe de saint Vincent fut plus iclatant. Des que Louis-Marie d'Aulan,
eveque de Dax, eut annonc a. son peuple la fete de
saint Vincent de Paul, pr&tre et confesseur, natif de
la paroisse du Pouy, tout s'ibranla jusque dans le
BRarn et ]a basse Navarre. Le concours fut si prodigieux que, malgre les precautions que la ville avait
prises, des gens meme de condition furent reduits au
pain de seigle. Le pr6lat, attendri de voir toutes ses
brebis reunies, leur distribua, une on deux fois par
jour, la nourriture spirituelle. Les confesscurs, pendant toute I'octave, n'eurent pas un moment de trive,
et, chaque jour, il etait au moins qpatre heures du
soir et quelque fois six, qu'on donnait encore la sainte
communion. La famille de saint Vincent, toujours
pauvre, mais toujours vertueuse, ne s'y distingua que
par sa modestie et sa piet6.
Le jansenisme, irrit6 de taut d'honneurs readus a un
saint qui avait toujours combattu ses doctrines, essaya
d'y mcttre un terme. II rcussit i inspirer ses rancunes
au Parlement, presque entierement gagn6 & son erreur.
En consequence, le 4 janvier 1738, I'avocat g6neral,
tout en rendant hommage aux vertus de Vincent de
Paul, demanda la suppression de la bulle de canonisation, comme portant atteinte aux libert6s de l'glise
gallicane. Le Parlement faisant droit sur ces conclusions ordonna la suppression de la bulle. En meme
temps, quelques cures jansinistes formaient opposition a toutes lettres patentes qu'on pourrait surprendre
en faveur de cette bulle. Mais un arr&t du conseil du
roi mit a n6ant l'opposition des cur6s et l'arret du
Parlement.
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Ce ne fut pas seulement en France que le nom du
saint px&tre fut glorifib. La Savoie, le Piemont, la Toscane, la republique de G&nes, le royaume de Naples,
la Pologne, I'Espagne, le Portugal l'honorerent avec
une sorte d'emulation. Lisbonne ne le c6da en ce point
k aucune contr6e du monde chr6tien. Le rei Jean V
fit les frais de la fete; jamais on n'avait vu d'octave
aussi splendide; chaque jour, le roi, sa famille et toute
la cour se rendaient aux cer6monies et passaient la
journ6e dans la maison de la Mission.
Le culte de saint Vincent franchit les mers; on le
c66lbra jusqu'en Chine; le Canada voulut joindre le
nouveau saint i ses protecteurs, et la premiere paroisse
qu'on 6rigea i Quebec, depuis sa canonisation, fut mise
sons son nom et son patronage. A la priere du sup6rieur du s6minaire de cette ville, on y envoya une
parcelle de ses ossements et le sup6rieur r6pondit:
a J'espere que Dieu glorifiera son serviteur, dans
l'Am6rique, comme il I'a glorifid en Europe -; esperance que l'avenir devait voir se realiser.
M. Couty fit rediger un office propre de saint Vincent, qu'il soumit a l'approbation du Saint-Siege;
Benoit XIV, qui, en qualite de promoteur de la foi,
s'6tait tant occupe de la canonisation dn saint pretre,
voulut lui-m6me revoir son office. I1y fit des changements, des retranchements, des additions, au point

qu'il en fit son propre ouvrage. Cet office, qui se r&cite
encore aujourd'hui, fut envoy6 i toutes les maisons de
la Congr6gation.
Aprrs avoir raconti les 6vbnements qui interessent
la Congr6gation tout entiere, il n'est pas inutile de
dire quelques mots de l'etat de chacune de nos provinces, sons le g6n6ralat de M. Couty.
Lorsqu'il fut plac6 a la tete de la Compagnie, le
personnel de la maison de Saint-Lazare 6tait un pen
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diminu6; on n'y comptait qu'une cinquantaine d'6tudiants et trente a quarante s6minaristes. M. Couty ne
paraissait pas emu de cette diminution. a Ce sont,
diSait-il, choses qui vont et viennent, mais nous serons
toujours en assez grand nombre si nous sommes viritablement a Dieu et a notre 6tat, si nous en aimons
l'esprit et les vertus et si nous en observons fidlement
tous les devoirs. , Mais l'6tat du temporel de la
Maison Mere causait de sirieuses inquietudes au nouveau Superieur gehnral. Les temps 6taient mauvais; la
guerre de la Succession de Pologne et la banqueroute.
de Law avaient ruin6 une multitude de families. L'assemblee de 1736 resolut d'imposer pendant quelques
annues, h toutes les maisons de la Compagnie, une taxe
pour aider Saint-Lazare a payer quelques rentes viageres fort lourdes, mais qui devaient, selon toute prevision, s'6teindre bient6t. M. Couty, charge de faire la
repartition de cette taxe, s'entendit avec les visiteurs
des provinces et r6gla tout, conformement A leurs avis.
M. le Sup6rieur gen&ral, 6crivant aux maisons particuli&res a cette occasion, rappelle aux missionnaires
ce qu'est Saint-Lazare pour tous les membres de la
petite Compagnie: , C'est une mere qui nous a recus
entre ses bras dans notre jeunesse et qui n'a rien
6pargn6 pour nous donner une education conforme a
notre 6tat. C'est ielle que les maisons ont recours en
cas de besoin, ou lorsqu'elles viennent a. disparaitre. M. Couty concluait ainsi : , Comptant que vous
connaissez de quelle cons6quence il est de soulager la
maison de Saint-Lazare et que vous avez de I'amour
pour elle, je vous dis : Sufficit ut noveris, non e.im
amas el deseris. n
Quelques annees apres, M. Couty se vit dans la
nicessit6 de faire un nouvel appel aux maisons de
France en faveur du s6minaire des Bons-Enfants. On
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ne pouvait dblaisser une maison qui avait iti notre
berceau, la premiere que saint Vincent avait revue et
oh it avait commence a fonder et a former la Congr6gation avec les bons pretres qu'il s'etait associes. En
1745, cette maison 6tait menace d'une ruine complte :

comme on avait voulu etablir le rgglement dans toute
sa juste s6verite, le nombre des 616ves 6tait fort
restreint et,partant, les pensions bien diminuees. Nos
confreres en 6taient reduits manquer du linge nicessaire et les bitiments, faute de reparations urgentes,
allaient se d6gradant. M. Couty insiste de nouveau :
c C'est 1'unique s6minaire que nous ayons dans Paris;
c'est un 6tablissement qui peut nous faire beaucoup
d'honneur et oi nous pouvons faire beaucoup de fruit
par 1'exercice des fonctions de notre Institut. ,
Au commencement du genbralat de M: Couty, Mgr de
Cahors nous avait appeles a la direction du s6minaire
de Figeac.
Vers la meme 6poque, I'Assemblte g6nbrale avait
charg6 M. le Superieur g6neral de faire a nos provinces d'Italie quelques recommandations particulieres. II insista sur deux points speciaux : la fiddlitl
a l'oraison et l'obligation pour les supnrieurs de recevoir volontiers et de bonne grAce les avis de leurs
admoniteurs et de ne pas manquer de r6unir chaque
semaine leurs consulteurs. L'ann6e suivante,M. Couty
adressa aux memes provinces une circulaire speciale
pour renouveler la d6fense des instruments de musique
et pour interdire l'impression d'aucun livre sans I'autorisation du Sup&rieur g6enral. I1 profita des f&tes de
la canonisation de saint Vincent pour traiter le premier point:: Je vous demande donc, Messieurs, disaitil, de ne point employer la musique ni les instruments
autres que l'orgue, dans la solennit6 que vous ferez en
I'honneur de notre saint instituteur, ni dans les autres
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iftes ou offices. » II ne blame pas l'usage des communautes qui en usent autrement, mais il ne convient
pas de 1'introduire dans nos 6glises, soit parce que
nos pFres ont cru devoir s'en abstenir, soit parce que
M. Bonnet s'itait formellement oppos a l'introduction qu'on voulait en faire en quelques-unes de nos
maisons d'Italie; soit enfin parce que notre pratique
en ce point, contredite d'abord par quelques-unes, a
eti ensuite approuv&e et louee par les personnes les
plus sensies et les plus zelies pour la gloire de Dieu.
Et si l'on vient volontiers assister A nos offices, soit
a Monte-Citorio, soit a Monte-Cclio, c'est, disent ceux

qui nous font cet honneur, parce que le service divin
s'y fait avec plus de majest6, de simplicit6, de recueillement et de religion.
Quant. l'impression des livres sans I'autorisation
pr6alable du Superieur g6ndral, M. Couty declare
que c'est une conduite tres blamable et d'une dangereuse consequence : elle est formellement d6fendue au
paragraphe quinzieme du chapitre troisibme de nos
regles communes; elle est dangereuse, puisqu'il peut
aisiment arriver qu'on hasarde des propositions r6pr6hensibles ct dont la condamnation ne fl6trirait pas seulement le particulier qui en serait 1'auteur, mais aussi
le corps dont il est membre. Aussi dans toute communauti bien rigl6e est-il interdit de rien faire imprimer qui n'ait d'abord 6td revn par plusieurs theologiens du nmme corps, sur 1'avis desquels le superieur
majeur accorde son consentement. , En 1746, peu de
temps avant sa mort, M. Couty avait la consolation de
constater que nos confreres d'Italie travaillaient avec
zele et succes aux oeuvres de la Compagnie.
II en 6tait de meme des missionnaires de Pologne.
Pour les maintenir dans Ia ferveur, M. Couty leur avait
rappel6 d'une facon spiciale la n6cessite d'etre fidbles
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aux exercices de pikti et surtout a l'oraison, la fuite
du monde et des entretiens inutiles avec les personnes
de 1'autre.sexe, une grande application a eviter tout
ce qui pourrait, le moins du monde, blesser le vaeu et
la verta de pauvrett. II insiste sur le dernier point,
recommandant aux missionnaires d'&tre d'une fid6lite

parfaite a la simplicit6 de notre etat, par la matiere, la.
forme et la couleur des vetements, d'6viter dans l'ameublement les choses curienses, superflues et pr6cieuses
et d'etre viritablement pauvres a cet 6gard. Les sup&rieurs surtout devaient atre des modeles sur ce point.
Is devaient agir en phres et non en maitres, et surtout
ne rien changer a ce qui avail 6te 6tabli par leurs
devanciers. Un des meilleurs moyens, pour maintenic
leur famille dans l'esprit et les pieux usages de la
Compagnie, 6tait de se montrer faciles

a recevoir la

communication de leurs confreres.
M. Couty signale sp6cialement deux abus de nature
a nuire grandement g nos confreres de Pologne. Le
premier avait trait a la d6plorable habitude, prise par
quelques-uns, de dbcouvrir les defauts de leurs confreres, ce qui ne pouvait qu'engendrer la disunion et
la discorde. Le second etait une certaine facilitt
d'aller manger et boire chez les externes, ce qui 6tait
une violation tres importante de nos saintes regles et,
en meme temps, une source de scaadale et de s6cieux
manquements a la pauvret6. II 6tait d'autant plus
important de faire disparaitre ces d6fauts, que nos
confreres de Pologne travaillaient sans relache aux
fonctions de notre Institut et se montraient anims.
d'un zie d'autant plus m6ritoire qu'ils 6taient entour6s de maux de tout genre, causes par la guerre

d'abord, pais par les inondations, qui devastaient le
pays.
En 1740, un nouvel etablissement fut fondd

a Kras-
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nostaw, diocese de Kelm, et, quelques annies plus
tard, une maison fut ouverte a Zaslaw, en Volbynie.
Nous avons vu que, vers 1720, sur les instances du
roi du Portugal, on envoya de Rome a Lisbonne plusieurs de nos confreres, pour y exercer les fonctions
de la Compagnie. Mais ceux-ci, ayant constate que les
desseins de Sa Majest6 n'6taient pas en harmonie avec
nos constitutions, demanderent a revenir. Quelquesuns revinrent en effet et il ne resta en Portugal que
deux pretres et deux freres coadjuteurs. M. Gomez
Costa itant mort, M. Joffren fit ce qu'il put pour etre
rappel6; mais Benoit XIII desira qu'on le maintint a
son poste, au moins pendant quelques annies. II continua done avec courage a s'occuper du salut des ames,
de la formation des ecclesiastiques et a surmonter les
obstacles qui s'opposaient a un itablissement regulier.
Dieu, qui tient en ses mains le cceur des rois, se plut a
changer celui de Sa Majeste Portugaise. II se servit
pour cela des f&tes magnifiques qui eurent lieu a Lisbonne, en 1739, a l'occasion de Ia canonisation de saint
Vincent: aussi le 26 juillet dernier, jour de l'octave,
Sa Majeste, apres avoir assist ak la procession solennelle, consentit i ce que la maison de Lisbonne ffit
fondie et 6tablie conform6ment a nos constitutions.
Elle fit demander a M. Couty. quatre missionnaires
italiens, deux espagnols et deux francais, un prtre
et un frere. M. le Sup6rieur general r6pondit au d6sir
du roi en envoyant au Portugal M. de la Gruere, superieur de Saint-Cyr, M.- Barrera, superieur de .Barcelone et plusieurs autres pretres et freres. Us furent
parfaitement recus par le roi qui dota magnifiquement
notre maison de Lisbonne; cette dotation suffisait i
1'entretien de quarante personnes. Sa Majeste s'explique nettement sur la subordination des missionnaires de ses 9tats, vis-a-vis du Sup6rieur g6neral de
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la Congregation. En 1744, M. Barrera, sup6rieur de
la maison de Lisbonne, put commencer avec l'aide de
trois de ses missionnaires l'exercice des missions dans
les paroisses d6signies par Mgr le Patriarche, et
quelques mois avant sa mort, M. Couty pouvait se
rejouir des binbdictions abondantes que Dieu repandait sur les travaux de nos confreres au Portugal. 11
avait eu aussi le bonheur de voir l'Espagne augmenter
le nombre de ses 6tablissements. Une maison avait 6t6
fondee A Guissonne, dans le diocise d'Urgel, et une
autre, dans la petite ville de Reus, dependante de l'archeveche de Tarragone, en Catalogne.
A Alger, M. Duchesne, malgr6 son grand Age, continuait A donner tous ses soins aux pauvres esclaves.
En 1736, M. Couty put lui envoyer deux missionnaires
et, l'ann6e suivante, M. Duchesne rendait sa belle Ame
a Dieu.-Vers la fin de 1744, nos confreres eurent a
souffrir pour Notre-Seigneur : la persicution dura
deux mois, et la Providence leur m6nagea plusieurs
annres de calme et de tranquillit6. Mais, en 1744,
M. Dubourg, vicaire apostolique d'Alger, dut se rendre
a Marseille pour y subir une douloureuse operation,
et M. Couty, se voyant dans la nicessit6 de rappeler
les deux autres missionnaires, fit urn haleureux appel
A nos confreres pour aller occuper les postes qui
allaient bient6t devenir vacants; son appel fut entendu.
Aux lies Bourbon et de France, la Compagnie des
Indes c6dant aux instances des Missionnaires avait
consenti a la fondation de paroisses nouvelles; il
fallait augmenter le nombre des ouvriers apostoliques.
C'est ce que fit M. Couty. En 1740, il envoya plusieurs
pr&tres et quelques freres coadjuteurs. En 1742,
M. Criais, pr6fet apostolique, donnait a M. le Sup6rieur general les meilleures nouvelles :a Le service
divin, disait-il, se c6elbre avec beaucoup de decence
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dans tous les quartiers oit ii y a des 6glises paroissiales ou de grandes chapelles, et nos confreres y
font tres exactement les instructions publiques, les
dimanches et les f&tes. Les noirs on les esclaves sont
partout catechises et disposes au bapteme et as
mariage, apres lequel plusieurs d'entre eux vivent fort
chritiennement. Parmi les cr&oles ou naturels du pays,
il y a beaucoup d'honnetes gens et de bonnes ames qui
craignent Dieu et le servent en esprit et en v6rit6. II
est vrai que parmi les personnes qui vont dans ces lies
pour faire fortune et parmi les soldats qu'on y envoie
de France, il se trouve du d6sordre et quelquefois de
lirriligion, mais c'est par tout pays que I'on trouve la
paille avec le bon grain, et celle-lU m&me en plus
grande quantit6. » Nos frres coadjuteurs itaient d'un
grand secours aux pretres dans leur ministere, non
seulement par leurs prieres et l'idification d'une conduite riguliire, mais encore par leur zele a instruire
les pauvres noirs et a veiller sur eux pour les maintenir dans une grande puret6 de mceurs. La guerre de
la France avec 1'Angleterre emp&chait la communication de M. Couty avec les missionnaires de ces iles;
leurs lettres avaient 6t enlev6es par les vaisseaux
ennemis, et M. le Supirieur g6n&ral recommandait
aux prieres de la Compagnie cette interessante mission.
On 6tait aussi sans nouvelles de nos confr&res de
Chine, en 1736. 11 n'y avait alors dans le Celeste
Empire que quatre pr&tres de !a Congregation,
M. Pedrini & P6kin, Mgr Mullener avec deux confreres dans Ie Su-tchuen. Nous avons vu que les trois
missionnaires envoyes en Chine par M. Bonnet n'avaient
pas pu parvenir a leur destination. En 1743, M. Couty
recut directement des nonvelles de MM. Pedrini, Mullener et Paul Son. Mgr Mullener continuait avec grand
succes son ministere, mais au prix de grandes fatigues
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et de frequents dangers. Comme il 6tait septuag6naire et que ses continuels travaux ne pouvaient manquer d'abr6ger ses jours, la Sacr6e Congregation lui
avait donn6 comme coadjuteur le Pere dominicain
Louis Maggi, de Florence. M. Paul Son 6tait toujours
le bras droit de Mgr Mullener; il venait de riussir a
dissiper les persecutions et les vexations que les gentils faisaient endurer aux nouveaux chr6tiens. Quant
A M. Pedrini, il avait essuy6, en 1741, une grave maladie qui l'avait conduit aux portes du tombeau; grice
aux bons soins des J6suites portugais, il etait revenu
A la sante; mais l'annee 1744 apportait i M. Couty, par
l'interm6diaire des J6suites du Portugal, la nouvelle
de la mort de Mgr Mullener. u Lorsque nous serons
instruits des details de sa mort, dit M. Couty, nous
ticherons d'edifier la Compagnie par le ricit de ses
vertus. La vie dure et laborieusequ'il a constamment
menbe, pour sauver les ames, au milieu de mille
p&rils pour sa vie et malgre les plus vives persecutions,
lui a acquis une si grande r6putation de saintete que

plusieurs disaient de son vivant qu'ils ne seraient pas
surpris de le voir place sur les autels apris sa mort. ,
M. le Superieur general priait ceux des missionnaires auxquels Dieu inspirait le d6sir de procurer sa
gloire en se consacrant a l'apostolat dans les pays
6trangers, de lui faire part de leurs dispositions afin
qu'il puisse les employer i cette oeuvre si sainte. Au
reste, il rappelait i nos confreres que le seul d6sir de
faire quelque chose de grand pour un Dieu a qui nous
devons tout, et de travailler au salut de tant d'imes
abandonn6es doit etre le motif de demander ou
d'accepter ces missions. Elles sont glorieuses, utiles et
sanctifiantes, il est vrai, mais elles demandent du courage dans le travail, de la fermeti dans les difficult6s,
de l'intr6pidit6 et de la r6signation dans les perils.
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i Que ceux qui voudront consulter Dieu IT-dessus
prennent la peine de lire les sections 7', 8' et 9g du
"'chapitre du livre II de la grande vie de notre
saint instituteur. Ils y trouveront le ditail des vertus.
auxquelles ils doivent travailler et ils verront combien
de gloire pour Dieu, de profit pour les ames, de saintet6 pour eux-mimes, ils doivent esperer d'une si
sainte entreprise. o
M. Couty n'eut pas la consolation de voir les heureux fruits de ses pressantes invitations et de ses
sages avis. II mourut le 4 aofit 1746, laissant la conduite de la Compagnie A M. Perriquet, assistant qu'il
avait d6sign6 en qualit6 de vicaire gentral. 11 avait
toujours et6 anim6 du plus vif desir de voir la Congr6gation penetr6e de 1'esprit de son saint fondateur.
C'est l ce qui explique 1'expression parfois un peu
stvere des avis qu'iladressait aux missionnaires. Sous
son gin6ralat, 435 pretres ou clercs firent les saints
veux ainsi que 145 freres coadjuteurs et la Compagnie
fut augmentie de neuf etablissements. En 1742,
Benoit XIV avait declare nuile toute collation de
benefice faite a un membre de la Congr6gation qui
n'aurait pas reju la dispense de ses vaeux, et deux ans
apres, M. Couty avait requ pour lui et pour ses successeurs le privilege d'admettre nos ordinands ad titulunm mes•e communis.
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CHAPITRE IX
Louis de Bras (17,7-1761)

Onzibme Assemblee genmrale. Election de M. de Bras. Notice.
Soumission k la Bulle Unigenitus. Explication du veu de
pauvrete. - Voyages dans la famille. - Beatification de la

venerable de Chantal. - Esprit du vrai missionnaire. Assemblee sexennale.- Extension du culte de saintVincent
a I'dtranger. - Douzibme Assemblie gdenrale. - Etat des
provinces. - Recours des freres d'Italie. - Pologne.
Autriche. - Chine. - France. - Derniers avis et mort de
- M. de Bras.

La onzieme Assembl6e g6narale se tint du 13 fevrier
au 6 mars 1747. Elle eut vingt-deux sessions. Trente
membres de la Compagnie la composaient. Les provinces de France, de Champagne, d'Aquitaine, du
Poitou, de Bretagne, de Lyon, de Picardie, de
Pologne, de Rome y 6taient reprbsent6es. La province
de Lombardie n'avait pu y assister a cause des
embarras que causait en Italie la guerre de la Succession
d'Autriche. M. de Bras, visiteur de Bretagne, fut 6lu
Superieur general et on lui, donna pour assistants
MM. Richon, Perriquet, Brossy et Termine.
N6 & Montdidier, au diocese d'Amiens, le 10 aofit
1678, M. de Bras avait 6t6 recu au S6minaire A Paris,
le 9 fevrier 1697. Ses annees du siecle s'6taient
pass6es dans l'l6oignement des frivolit6s qui amusent
la jeunesse. Une maturit6 d'ame au-dessus de son age,
un gout naturel pour le serieux le firent dbs lors
s'appliquer constamment A tout ce qui peut former un
homme et vertueux et savant.
Ainsi dispose, il entra au S6minaire. II y fit les plus
grands progres dans l'6tude de la pi6t6 et il ne n6gligea
rien de ce qui pouvait cultiver son esprit et le preparer
aux sciences profondes de la religion. Admis aux
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vaeux comme un sujet de la meilleure espirance, ses
succis en philosophie et en theologie allirent mAme
au delh de ce qu'on esperait. Un homme sage, solide,
vertueux, applique, peut atteindre A tout.
II professa d'abord la philosophie a Sedan, n'etant
encore que sous-diacre; puis lathiologie dans les s6minaires de Toul, de Saint-Flour et de Tours. Sa pendtration dans les plus grandes difficultis, sa pr6cision
a saisir le point qui s6pare la verit6 de I'erreur, sa
clart6 dans les explications justifierent la haute id6e
qu'on avait concue de sa profonde capacitb.
A Tours, otL il fut trente ans superieur, il avait tellement acquis la confiance des archeveques et du diocese qu'il en 6tait consulte comme l'oracle. De toutes
parts, on recourait a lui pour des decisions de cas de
conscience, et pour la solution des difficult6s qui survenaient en matizre ecclbsiastique. On 4'avait mis a la
t&te des affaires du clergi, et on l'avait charg6 de la
revision des proces : c'est que, depuis qu'il fut fait
superieur, n'ayant plus I'obligation de n'6tudier que la
theologie, il s'itait applique a 1''tude du droit canon,
et il 1'avait fait d'une maniire si solide qu'il pouvait
aller de pair avec les plus grands jurisconsultes; c'etait
le jugement qu'en portait M. I'abbU de Saint-Cyr,
si c6l1bre canoniste lui-meme, et qui, pendant qu'il
itait official de Tours, avait concu pour M. de Bras une
estime et une amitik qu'il lui a conservees jusqu'au
tombeau.
Pendant tout le temps que M. de Bras a 6t6 superieur
du sdminaire de Tours, sa conduite ne s'est en rien
d6mentie. Toujours le meme, toujours sage, toujours
serieux, continuellement applique a ses fonctions,dans
la maison, aux affaires du clerg6 et a l'etude de toute
science du ressort ecclisiastique, il ne rendait, au
dehors, que des visites indispensables, et il n'y a
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jamais pris un seul repas; jamais plus content que dans
son cabinet, itn'allait pas meme A la maison de campagne. Ce n'est pas qu'il fuit contraire a ces honnetes
recr6ations; il les accordait tres volontiers - ses
confreres, et il etait meme sur cela le superieur le plus
gracieux, des qu'il n'y voyait aucune exag6ration, ni
aucun abus; mais il 6tait d'une fermet6 inflexible A
empecher les visites inutiles au parloir et les recreations chez les externes, oi, pour un pretre, pour un
missionnaire, tout est dangereux et porte a la dissipation.
M. de Bras s'6tait trouv6 A Tours dans des circonstances fort critiques; mais, en homme instruit et prudent, il ne prit point le change sur les matieres qui
agitaient alors les esprits et il sut avec fermet6 et discretion se montrer le plus sincirement soumis aux
decisions de l'Eglise.
Ce fut la reunion de toutes ces belles qualites qui
d&termina 1'Assembl6e g6ndrale de 1747 a le donner
pour chef A la Congregation. Tout le monde applaudit
A ce choix, on ne pouvait en faire de meilleur. M. de
Bras lui seul en fut constern6. II se voyait, a l'Age
de soixante-dix ans, charge du plus pesant fardeau.
Son humilit6 augmenta ses alarmes; il fallait se soumettre. Dss qu'il fut oriente sur les affaires, sa sagesse,
son application, ses profondes reflexions supplibrent
abondamment a tout ce qu'il disait lui manquer d'experiencc. II se regarda comme une victime, immolbe
au service de la Compagnie, et il ne s'ipargna en rien.
L'Assembl6e avait voulu, avant de commencer ses
travaux, donner une preuve manifeste de sa soumission
aux d6cisions de l'glise. Tous les d6putes d6clarbrent
dans la sincdrit6 de leur coeur qu'ils recevaient specia-

lement la bulle UnigenitusDei Filius comme un jugemcnt dogmatique de I'glise universelle, et protes-
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tereat qu'ils y 6taient parfaitement soumis et qu'ils le
seraient toujours. , C'est dans cet esprit, dit M. de
Bras, que tous souscrivirent purement et simplement de
coeur et d'esprit au d6cret qui en a &tA formb, qui doit
vous 6tre communique et qui n'est qu'une expression
fid~le des sentiments de toute la Congregation. Souvenons-nous que, destinis par itat
l'instruction des
peuples et a la formation des ministres de l'£glise, ce
n'est point assez pour nous d'etre intbrieurement
soumis, mais qu'il faut de plus, comme le dit si bien
le d6cret, etablir publiquement notre r6putation sur ce
point. ),
SApres avoir ainsi sauvegard6 les droits de la verit6,
I'Assembl6e s'appliqua d'une maniere speciale a maintenir parmi nous la severe pratique de la pauvrete.
Dirig6e dans ses travaux par M. de Bras, elle donna
a la Compagnie une explication detaill6e et authentique du voeu de pauvrete,tel qu'il doit etre en vigueur
dans la Compagnie. Tout y est prvvu, tout y est r6gl6
avec une grande science thoologique et une profonde
sagesse. Desormais Ia voie 6tait admirablement tracbe
et chacun, depuis lors, a pu la suivre sans crainte de se
tromper. Qu'il nous suffise d'indiquer ici les points
principaux de ce precieux document :
( L'Assemblee, apres avoir relu, examin6 serieusement et discut6 les propositions concernant la matiere
de notre voeu de pauvret6, a juge a propos de d6clarer
et d6clare : i o que nous avons le domaine des biens
immeubles et des benCfices simples que nous poss6dons au moment de prononcer nos voeux, on que nous
poss6derons dans la suite; 20 que nous avons le

domaine des revenus provenant desdits biens immeubles
et bn6ffices simples, de telle sorte cependant qu'a
moins d'y 6tre autoris6 par le sup&rieur, nous ne pouvons les depenser ou les convertir i nos propres
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usages, ni mýme les employer a des oeuvres pies, sans
violer le voeu de pauvrete; 3" que nous avons le
domaine des biens immeubles qui nous reviennent
par droit d'hiritage; 4' que nous avons le domaine
des biens immeubles acquis de notre propre argent, ou
A titre de donation personnelle, soit en vertu de
quelque legs, ou de toute autre maniere conforme a la
loi; 50 que nous avons la proprietk des biens meubles,
acquis de notre propre argent ou par une donation
personnelle, ou par quelque autre voie legitime, a
moins qu'ils ne soient de peu de consequence et accommodts a I'usage des missionnaires, auquel cas chacun
est cens6 les c6der a la Communaut6 selon l'esprit de
saint Vincent et Ia coutume observie jusqu'a present
dans la Congr6gation. Mais, si ces meubles sont prcieux et ne conviennent pas a notre itat, nous ne pouvons les conserver, sans la permission du superieur,
ni les employer Anotre usage, meme avec son agr6ment,
sous peine de transgresser notre vaeu de. pauvret6;
6" que, conform6ment g 1'esprit de saint Vincent, et a
la tradition de nos pred6cesseurs, elle juge coupable
de violation du voeu de pauvrete celui qui, sans la permission du superieur, porte sur soi son propre argent,
le garde chez soi on chez un autre, et que personne ne
doit se croire en sfret6 de conscience en agissant de
la sorte; 70 qu'on peche contre le voeu de pauvret6 en
employant son argent, de quelque source qu'il provienne, a des usages coritraires aux canons, aux regles
de la Congr6gation de la Mission, on aux dicrets des
Assembl6es g6narales, eft-on m6me obtenu la permission de quelque supirieur que ce soit; 8' qu'aucun
de nous ne peut, A moins d'y etre autoris6 par le superieur, recevoir ni retenir pour soi ce qu'il pergoit
pour ses fonctions, offices ou ministeres a lui confibs,
et en particulier les honoraires de messes, sans 16ser le
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voeu de pauvreti; ce serait se rendre coupable d'injustice envers la Congregation que d'employer ces r6tributions a son usage ou a celui des autres; 9 que les
superieurs manquent au meme vcen de pauvret6 et a la
justice lorsque, oubliant qu'ils sent, non les maitres des
biens de la Communaute, mais simplement les administrateurs et les &-onomes, is les consument et les prodiguent en des usages contraires a notre etat. Qu'ils
n'oublient pas cependant qu'ils soat peres de famille et
qu'il est de leur office de pourvoir g6nCreusement et
an•
necessiths de leurs confreres et i
de bon ceure
un honnete eatretien, conforme a notre 6tat. )
Apres ces declarations, I'Assemblte pria humblement et avec instance M. eI Superieur g&niral de
rvoquer, selon sa prudence, les permissions gantrales qui atraient pa etre concetdes aux missionnaires, comme, par exemple, celles d'employer, sans
l'autorisation du snperieur local, leurs revenus ou
autres biens meubles, ou de retenir et de d6penser
leurs honoraires de messes; de plus, de donner avis
aux visiteurset aux sup&rieurs locaux de n'accorder a
aucun missionnaire de permission indetermin6e, quant
au temps et A 1'emploi de son argent, pas plus que la
facult6 d'en user contrairement ;ux canons, anx rkgles
de la Congr6gation ou aux d&crets des Assembl6es
ginerales; enfn, de donner ordre aux visiteurs et aux
sup6rieurs locaux de lire souvent a leurs families respectives les susdites declarations concernant le vceu
de pauvrete, comme aussi de veiller soigneusement a
ce que chacun y conforme sa conduite, ajoutant que, si
quelqu'un refusait de s'y soumettre, on devrait, pour
une premiere fois, 1'avertir paternellement, lereprendre
ensuite avec siviript, et enfin, s'il se montrait incorrigible, le d6noncer au Visiteur qui, dans un cas de
resistance obstin6e, en appellerait au Superieur
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-gniral,pour le porter a sivir contre lui, selon la gravit6 de la faute.
M. de Bras cut grandement a cceur de faire fleurir
la pauvreti au sein de la Compagnie. Ce n'itait pas
assez pour lui d'avoir fourni aux missionnaires un code
d6taill de leurs obligations sur ce point, il lIi fallait
encore stimuler leur zele pour les engager- en accomplir toutes les prescriptions. L'exemple des sup&rieurs
6tait de nature A exercer la plus heureuse influence
sur leurs confreres en cette matiere si importante.
Aussi M. de Bras, dans sa circulaire du I" janvier 1750, leur donne-t-il les plus sages avis a cet
6gard.
,fJ'exhorte sp6cialement les sup&rieurs detoutes nos
maisons, en se conformant eux-memes aux dicrets de
notre derniire AssemblIe sur notre vceu de pauvrete,
d'en maintenir exactement l'observance parmi ceux
qui leur, sont soumis, fournissant g6enreusement tous
les besoins, afin d'6ter tout pr6texte a la cupidit6,
accordant de bonne grice tout ce qui peut 6tre
accordS, afin que, la confiance n'&tant pas captive,
personne ne soit tenth d'interpr6ter ses droits, mais
refusant aussi avec une douce et prudente fermet6, et
avec les minagements qu'inspirent la charit6 et la
sagesse, ce qu'il y aurait, dans les demandes et les
desirs, d'indiscret, d'injuste et de contraire a notre
veritable esprit. "
L'Assemblie avait constat6 avec douleur que le zIle
pour les missions s'affaiblissait; I'ceuvre des paroisses
et celle des siminaires semblaient avoir plus d'attrait
pour un grand nombre de membres de la Compagnie.
II y avait 1; un danger s6rieux; aussi M. de Bras
d6clare-t-il, en termes inergiques, que son d6sir le
plus cher est de pouvoir ranimer dans ses confreres le
zele des missions, premier objet de notre vocation, et
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d'oii nous tirons le nom de missionnaires, nom glorieux
que nous ne miritons de porter qu'autant qu'animus
du v6ritable esprit de J6sus-Christ, nous sommes disposes a consacrer nos jours dans cette noble fonction.
( Cela demande, il est vrai, du d6tachement de ses
commodit6s et de ses aises, de 1'amour pour la vie laborieuse et appliqu6e, du renoncement a des fonctions
qui flatteraient plus l'amour-propre; mais toutes ces
raisons d'intre&t, de propre satisfaction,s'6vanouiront
lorsque nous nous souviendrons, nous rappelant la formule de nos voeux, que c'est a ce saint ministere que
nous nous sommes sp6cialement consacr6s. »
Vers le m6me temps, M. de Bras eut & lutter contre
une tendance fort prejudiciable a 1'esprit de pauvrete, au succes de nos oeuvres et a la perfection de
nos confreres: nous voulons parler du goit des
voyages, surtout de ceux que l'on entreprenait pour
aller dans sa famille. Les jeunes missionnaires sollicitaient souvent des permissions de ce genre. M. le
Superieur general crut devoir renouveler le reglement
d6ji 6tabli par M. Couty pour les voyages au pays.
t Je desirerais fort, dit M. de Bras, qu'on n'en fit
jamais, persuade qu'il y en a peu de n6cessaires, et que
la plupart sont dangereux. Nos anciens avaient, comme
nous, des intbrets a m6nager; mais plus vertueux que
nous, ou ils les sacrifiaient par d6sintEressement, ou
ils savaient en prendre soin sans s'absenter du sein de
la Congregation et sans s'exposer A la contagion du
siecle. Comme nous remarquons d'ailleurs que ce ne
sont gutre que de jeunes missionnaires qui sollicitent
le plus ces voyages, ne manquant jamais de raisons a
all6guer, dont nous avons souvent d6couvert le pen de
solidit6, je declare: i" que je serai plus difficile que
jamais &accorder ces voyages; 2* que je ne les accorderai que sur des raisons fortes et bien certifines, que
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les superieurs exposeront aux visiteurs,et que ceux-ci
me confirmeront en y joignant leur avis; 30 qu'ainsi
ce sera aux visiteurs que je r6pondrai, comme je les prie
de se charger de m'6crire pour ces demandes; 4" que,
par consequent, il sera inutile que les particuliers
s'adressent directement a moi,je ne r6pondrai pas sur
cet article; 5° que cette rggle g&enrale pour la Congr6gation tout entiere sera encore plus exactement
observ6e a l'6gard des provinces hors du royaume de
France, nous 6tant encore moins possible d'y voir les
choses par nous-meme. ,
Vers cette ipoque, moururent quatre insignes bienfaiteurs de la Compagnie ; M. de Bras eut soin de les
recommander aux prieres de la Compagnie. C'6tait
d'abord le seigneur Charles Algori, qui avait constitu6
notre maison de Naples sa l1gataire universelle.
C'ktaient ensuite le roi Jean V du Portugal et le rnv6rendissime Pare Retz, Sup6rieur de la Compagnie de
J6sus. Le premier avait fait une riche fondation en
faveur de nos confreres de Lisbonne, et le second
avait toujours t6moign6 beaucoup d'estime et d'affection pour notre Congr6gation; jamais il n'avait
manqu6 de recommander d'une maniere speciale, aux
prieres de sa grande Communaut6, nos Superieurs
g6neraux d6funts. Enfin, M. de Bras voulait que l'on
priat pour I'ame du prince Sanguskp, grand marechal
de Lithuanie, gencreux fondateur de notre maison de
Zaslowi.
C'est dans le meme esprit de gratitude que M. le
Sup6rieur g6neral parlait a la Compagnie d'une de ses
plus insignes bienfaitrices, non plus pour solliciter
des prieres en sa faveur, mais pour recommander tous
les missionnaires a sa puissante intercession. Nous
voulons parler de la v6dnrable Mere de Chantal.
Benoit XIV venait de la d6clarer Bienheureuse
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C'etait un devoir pour nous de c6elbrer d'une maniere
sp6ciale le glorieux triomphe de cette illustre servante
de Dieu. u Nous n'ignorons pas, dit M. de Bras dans
sa circulaire da i5 juillet 1752, les saintes et

intimes relations qu'eut autrefois saint Vincent avec
Mme Jeanne-Francoise Fremiot de Chantal, que le
pape Benoit XIV, qui occupe si glorieusement la-

chaire de saint Pierre, vient de declarer Bienheureuse.
Nous savons 6galement le zile de notre saint instituteur pour conduire dans les voies de la perfection
cette illustre fondatrice de l'ordre de la Visitation de
Sainte-Marie; et quels furent ses soins assidus et charitables, pendant prbs de quarante ans, pour former a
la piete cette nouvelle Compagnie de vierges pures, que
1'amour de saint Francois de Sales avait enfantees a
Jesus-Christ, et pour promouvoir parmi elles le veritable esprit de leur vocation, dont ce grand C6vque
l'avait fait d6positaire, le regardant comme seui
capable de conserver et de perfectionner son propre
ouvrage. Notre saint Instituteur ayant done pris tant
d'int6ret a la saintet6 de la bienheureuse de Chantal,
dont la gloire b6atifique, par un privilege tout particulier, lui fut r6velCe des l'instant de son d&ces, il est
juste, et c'est entrer dans son esprit, que nous qui
sommes ses enfants prenions part avec le meme zcle
au glorieux triomphe de cette grande servante de
Dieu. C'est dans cette vue que, non contents de
concourir avec devotion, aux solennit6s de sa bCatification, nous avons cru devoir supplier notre Tris Saint
Pere le Pape d'accorder a toute la Congr6gation le
privilege de reciter I'office de cette Bienheureuse, ce
que Sa Saintete nous a benignement accordC. Le jour
fixe pour cette fCte est le 21 aoft, auquel je desire que
nous nous unissions tous, de coeur et d'esprit, dans un
culte qui, Ctant si agreable a Dieu et a saint Vincent
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'de Paul, notre Instituteur, ne peut que nous Etre tres
avantageux a nous-memes en nous m6ritant dans le ciel
la protection de cette Bienheureuse. ,
Dieu benissait visiblement laCompagnie. <La multitude des etablissements que Dieu nous suscite, dit
M. de Bras, fait voir qu'il agree nos travaux et nous
donne l'esperance qu'il en tirera sa gloire si nous
thchons de r6pondre dignement a ses desseins., C'6tait
pour la Compagnie un grand motif de reconnaissance, mais aussi un puissant encouragement a nous
p6netrer de plus en plus de l'esprit de notre saint Fondateur. M. le Supirieur general le comprenait parfaitement; aussi trace-t-il, de main de maitre et en quelques lignes, les caracteres du veritable esprit de notre
vocation : esprit de simplicit6 qui nous fasse aller toujours droit & Dieu, sans nous rechercher jamais nousmemes; esprit de douceur,qui nous fasse constamment
supporter les defauts du prochain comme nous voulons
qu'il supporte !es n6tres, et qui nous rende attentifs &
le porter suavement a Dieu par I'exercice d'une charite tendre et sincere; esprit d'humilit6, qui nous
tienne d6pendants de Dieu, soumis &ses volont6s, a ses
lois, a ses desseins, et qui, nous remplissant d'un juste
m6pris de nous-memes, 6loigne la prisomption et la
t6mbrite et nous inspire le goIt des humiliations, voie
unique pour attirer la grace et m6riter la paix; esprit
de mortification, si nkcessaire a la justice de Dieu,pour
souffrir avec merite et pour r6primer l'inclination trop
vive du coeur pour les aises, les commodit6s, les plaisirs de la vie, origine funeste de la tiedeur, du relAchement, du d6godt de la pi6t6 et insensiblement de
la vocation; esprit de zele, enfin, qui fait sp6cialement
le caractere des hommes apostoliques; mais zele pur,
qui ne cherche que la gloire de Dieu et le salut des
Ames; zile d6sinteress6 pour ne nous regarder jamais
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nous-memes, ni rechercher aucun avantage frivole;
zele courageux, qui nous fasse trouver des forces dans
notre infirmite mrme, n'coutant jamais nos inclinations naturelles; zele .constant, que ni les difficultis, ni les obstacles ne puissent affaiblir, et qui se
soutienne aussi bien dans les contretemps que dans
les succes.
4 Agir et prier : telle doit etre la devise du bon missionnaire, dit M. de Bras. Pr6tendre s'appliquer uniquement a la m6ditation et la priere serait un abus
6trange pour un missionnaire qui doit etre tout de feu
pour sanctifier les ames, apres s'etre sanctifi~ luimeme; mais il tomberait dans une erreur bien grande,
s'il se contentait de se livrer sans r6serve aux fonctions exterieures du ministere de la charit6, sans avoir
soin de les vivifier par f'exercice d'une solide piRt6
int&rieure; sanctification personnelle, sanctification
des ames, tout est 1, pour les vrais enfants de saint
Vincent. ,
En 1753, I'assemblke sexennale se r6unit conform6ment a nos constitutions. Elle se tint a la MaisonMbre. Les membres qui la composaient 6tant animes
d'un excellent esprit, tout s'y passa selon les rigles
et avec une entente parfaite. Elle ne crut pas utile de
convoquer l'Assembl6e g6nirale. Elle dut donner a
M. de Bras deux nouveaux assistants pour remplacer
MM. Richon et Acami, qui solliciterent et obtinrent, a
cause du mauvais etat de leur sante, d'etre dicharges
de leur fonction. Elle nomma, pour remplir les deux
postes vacants,-M. Antoine Jacquier, visiteur de la
province d'Aquitaine,et M. Jean-Francois Croce, sperieur de la maison de Genes, qui avait assist6 &
l'assemblee en qualit6 de deput6 de la Lombardie.
M. de Bras avait appris que quelques-uns de nos
confreres, se prevalant de permissions g&nirales
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obtenues de ses pr6d6cesseurs, causaient par 1l de
grands desordres dans leurs maisons et portaient une
skrieuse atteinte a l'obbissance et a la ppuvret6. II
revoqua done d'une maniere formelle toutes les permissions, soit g6nerales, soit particulibres, donn6es

avant son 6lection. II engagea les superieurs A accorder gracieusement ce qu'on leur demandait de raisonnable et de conforme a notre esprit, a mais il ne faut
pas, ajoute-t-il, que, par une molle condescendance,
ils laissent chacun vivre a son gr6 ».

Un puissant motif d'encouragement pour nos confreres fut a cette epoque la propagation vraiment
merveilleuse du culte de notre saint Fondateur, non
seulement en France, mais jusque dans les contr6es
les plus 6loignees. Au Tonkin, les pr&tres des Missions
6trangeres prirent saint Vincent pour un de leurs
patrons, et a son exemple ls formerent dans ce pays
une compagnie de Filles de la Charitb, sur le module
de celles qui existaient en France, avec les memes
regles et le meme esprit.
Une semblable Communaut6 avait &t6 fond6e a

Palerme, en Sicile, par les pr6tres dits de 1'Union de
Saint Vincent. Ces vertueuses filles d6sirant etre spirituellement associees A la Communaute de Paris,
M. de Bras leur envoya des lettres d'affiliation, d'autant plus volontiers, dit-il, qu'elles font honneur a
saint Vincent, leur patron, par leur d6votion, leur vie
6guliere, et 1'enaulation qu 'elles ont d'agir par son
esprit. Les pr&tres de 1'U nion, si d6vots a notre saint
Fondateur, ont 6rige un autel, en l'honneur de saint
Vince nt et ils en exaltent tellement la devotion qu'il
se fait souvent, par son intercession, des miracles
eclat ants, qui ont d6termine la ville a le prendre pour
patron.
La Belgique manifesta aussi une grande d6votion

pour notre saint fondateur et pour ses ceuvres. Depuis
longtemps, les plus vertueux catholiques de Bruges,
d'Ypres et, de Courtrai l'avaient en grande veneration.
Plusieurs d'entre eux, pour voir de pris la maniere
dont se font les retraites ecclesiastiques et en prendre
l'esprit, etaient venus a Saint-Lazare pour assister a
ces exercices et etre, par la, plus en etat de les ktablir
en leur pays, sachant de quelle utilit6 ils sont pour
la reforme des moeurs eccl6siastiques. Ils ne voulurent
point partir sans emporter des reliques d'un saint
qu'ils regardaient comme le moddle des bons pr&tres
et qu'ils prirent pour leur special patron. Le seminaire de Bruges se distingua a cette occasion par une
fete solennelle.
Le 21 juillet 1754, dimanche dans l'octave de saint
Vincent, 1'exaltation de ces saintes reliques se fit avec
la plus grande solennit6.- Le grand pinitencier et le
president du seminaire, qui en 6taient les promoteurs,
y avaient invite Mgr L'rveque, qui n'6tait arriv6 de
Louvain que depuis peu de jours, pour prendre possession de son 6piscopat, et tout son chapitre.
Mgr 1'6veque, prieced de MM. les chanoines, tous en
habit de chceur, se rendirent a l'6v&chk pour y
prendre le precieux dip6t et 1'apporter processionnellement a la cath6drale. Alors M. le thkologal commenca devant un auditoire nombreux et intelligent
un magnifique panigyrique en 1'honneur de saint
Vincent. Prenant pour texte ce magnifique passage
du livre de la Sagesse, Honestavit ilium iu laboribus
et complevit labores illius, ii exposa, dans un discours
plein de zile et d'onction, les principales actions et
vertus de notre saint fondateur, insistant sp6ciale-

ment sur l'utilite des retraites ecclesiastiques. Apris
le discours, les saintes reliques furent portees an
milieu du choeur. Le chapitre suivit, et aussit6t
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Mgr 1'6vbque, rev6tu des habits pontificaux, commenqa la messe votive en l'honneur de saint Vincent.
C'6tait pour la prermire fois qu'il cel6brait pontificalement, depuis son avenement a l' piscopat. Apres la
messe, les reliques furent transportees, dans le m&me
ordre de procession, au s6minaire, oui accourut un
peuple innombrable, admirateur de ce spectacle religieux. La chapelle du seminaire 4tait proprement et
l66gamment orn6e. Tout autour, on avait suspendu
diverses peintures, qui repr6sentaient, par ordre chronologique, les principales actions du saint. II y avait
des gardes a la porte de la chapelle, crainte que 'influence d'un peuple si nombreux n'emp&cht la libre
entrie du clerg6. Les reliques 6tant dkpos6es an milieu
de la chapelle, Mgr 1'eivque entonna le Te Deum,
qui fut continu6 par des musiciens, et pendant ce
temps Sa Grandeur donna les reliques a baiser a tout
le clerge; apres cela, il s'en retourna avec le chapitre
a la cathedrale; mas ii fut sept heures du soir avant
que cesst la foule du peuple, qui, quoiqu'il n'efit
presque point encore entendu le nom de saint Vincent de Paul, voulut l'honorer avec religion dans ses
cendres sacries.
C'6tait une grande consolation pour le coeur de
M. de Bras de faire part &toute la Congregation des
honneurs rendus a la m6moire de notre saint fondateur. Une conclusion toute naturelle se d6gageait de
ce ricit., tcSi des 6trangers, ajoutait-il, et de tous les
pays, sont si z6l6s a honorer notre saint instituteur,
par l'imitation de ses oeuvres et de ses vertus, combienL
plus le devons-nous faire, nous qui sommes ses
enfants, et qui ne r6pondrons jamais dignement i
notre vocation qu'autant que nous serons bien remplis de son esprit! »
II y avait deja douze ans que M. de Bras etait a Ia
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tkte de la Compagnie, et, d'apres nos constitutions,
une assembl6e genbrale devait etre convoquee. Elle
s'ouvrit en effet a Saint-Lazare, le 2 juillet 1759, et
se termina le I du meme mois, a la onzieme session.
Les provinces de France, de Champagne, d'Aquitaine,
du Poitou, de Bretagne, de Lyon, de Picardie, de
Rome, de Lombardie et de Pologne y itaient repr6sent6es. Tout s'y passa avec 1'accord le plus parfait et,
dans les d6crets qui y furent faits ou renouvelks, les
inter&ts personnels furent courageusement et de bon
coeur sacrifies au zMle de 1'observance commune et i la
n6cessit6 du devoir.
Dans sa circulaire du I"r novembre de cette meme
annie, M. de Bras rend un compte assez detaill des
travaux de cette 12I Assembl6e g6nirale. Elle avait

appris avec douleur que plusieurs jeunes missionnaires
avaient introduit chez nous les jeux de cartes; aussi le
premier d6cret qu'elle porta d6fendit absolument ces
jeux soit entre nous, soit avec les externes, en quelque
circonstance que ce puisse etre, soit en vacances, soit
A la maison, soit en mission.
Le deuxieme decret ne fait que renouveler celui de
1747 sur l'oraison mentale: elle doit toujours etre faite
en commun. C'est aux sup6rieurs de veiller a 1'observation d'une rfgle si importante, donnant eux-memes
1'exemple afin d'assujettir leurs confreres A un devoir
de piktk qui est I'ime de notre vocation.
L'Assembl6e d6clara aussi que la Congr6egtion ne
.devait pas payer les frais de voyage que les mission-

naires entreprenaient pour aller en leur pays, soit pour
raison de sant6 soit pour affaires de famille..C'6tait
I'usage immemorial chez nous d'en agir ainsi. Dans le
cas de maladie, la Congr6gation n'est obligee qu'aux
.remedes qu'on peut prendre dans son sein et elle ne
les refuse jamais.
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Nous croyons devoir mentionner un d6cret de
1'Assembl6e qui pourra peut-etre nous paraitre un peu
severe, mais qui montre Aquel point elle voulait maintenir les membres de la famille dans la pratique
exacte de la pauvret6. Nous voulons parler de l'usage
des montres. L'Assembl6e revoqua toutes les permissions anterieures et reserva au Superieur g6neral seul
la facult6 de les accorder en certains cas qui ne pouvaient etre qu'extremement rares. Les maisons, celles
principalement oi 6tait 6tablie I'ceuvre des missions,
pouvaient avoir des montres a usage commun, en
donner aux directeurs, qui pendant le temps de la
mission s'en serviraient pour rigler les exercices; mais
A leur retour ils devaient les mettre en d6p6t chez le
sup6rieur on le procureur. Plus tard, une Assembl6e
&tenditaux Visiteurs la facult6, qui -tait reserv&e au
Superieur general seul, d'accorder les permissions en
cette matiere. La lecture de ce document pourra peutAtre, A 1'heure qu'il est, causer quelque Rtonnement,
mais nous y voyons la preuve de l'attachement inviolable de nos peres Aune vertu si chore au ceur de saint
Vincent. Plusieurs fois dans la suite nous aurons occasion de faire la meme remarque au sujet de prescriptions dont l'observance ne s'impose plus actuellement
avec la meme s6v6rit4; il est ntanmoins toujours avantageux de les connaitre. D'ailleurs, on ne pent ecrire
I'histoire d'une congregation, sans ecrire en meme
temps l'bistoire de sa legislation.
tn parcourant les riponses donntes par M. de
Bras aux questions poskes par les Assemblies provinciales, on y trouve les plus utiles renseignements et il
est facile de se rendre compte des questions qui preoccupaient alors la Compagnie.
La province de France, ayant demande qu'il flt
permis aux missionnaires de cette province, employes
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dans les paroisses, de venir passer quelques jours i
Saint-Lazare dans le recueillement, M. de Bras y consent bien volontiers.
La province de Champagne avait demande a
l'Assemblke g6n~ra1e la permission d'envoyer &Montmirail on a Dijon les pr&tres infirmes qui auraient travaille pendant douze ans dans cette province, pour y
&tresoigans a ses d4pens. Cette demande avait dcjkt&E
faite plusieurs fois; il fut done de nouveau reponda .
que chaque maison particulibre devait se charger de
ses malades.
A la demande de la province d'Aquitaiae, que nos
jeunes skminaristes fussent appliques aux etudes la
secoode ana4e de leur noviciat, afin qa'on pft mieux
connaitre leur caractere, leur intelligence et eprouver
davantage leur piet6, avant de les admettre aux saints
vaeux, I'Asseeblee ripondit qa'elle ne jugeait pas i
propos de faire un decret surce point. Elle laissa & la
prudence da Visiteur le soin d'appricier si, eu egard
au caractkre, i la pie6t, a la capacit6des s6minaristes,
il ktait bon d'en appliquer quelques-uns aux Etudes.
avant la fin du noviciat. Quant aux htudiants, la m6me
province manifesta le d6sir de les voir, pendant quatre
ans, appliques a l'6tude de la philosophie et de la
thoologie; I'Assembl6e repondit que I'accomplissement
d'un tei v eu etait grandement a souhaiter, mais que,
pour le moment, il n'etait pas possible d'tablir en cela.
une regle generale et uniforme.
Cette question des etudes semblait a4oir serieusement |preoccup6 un certain nombre de d6putes et
cette prioccupation 6tait fort 14gitime; mais ce qui
l'6tait moins, c'itait l'accusation portte contre les
Sup6rieurs d'avoir laisse le relIchement s'introduire
dans les etudes de la Maison-Mere. Ce reprocheetait
veno de la province du Poitou. Mais M. de Bras, ne
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pouvant supporter un tel langage, defend &nergiquement Saint-Lazare sur ce point et il s'exprime en ces
termes : a C'est a tort que l'on a cru s'apercevoir, on
soupqonner qu'il s'est introduit du relichement dans
les 6tudes de la maison de Saint-Lazare. On n'a
jamais, peut-ktre, plus veill4 qu'on ne fait a present
sur les ,tudiants, pour leur faire garder leur chambre
et s'appliquer a l'etude. Us ont, d'ailleurs, des professears habiles et z6lks pour les instruire, soit dans la
philosophie, soit dans la theologie; on leur fait, en
outre, subir plusieursexamens, soit gkn6raux, soit particuliers'dans le coars de 'annbe; on tiche encore de
leur inspirer de l'emulation par les sabbatines et les
thises qu'on lear fait soutenir. En un mot, le prefet
des 6tudes et les autres officiers, spcialement charges
des itudiants, ne negligent rien de ce qui peut contribuer a lear avancement dans les sciences. On jugerait
peat-ftre plus sainement, si I'on attribuait ce pretendu
rel&chement a la negligence des sup6rieurs, qui sent
trop faciles a souffrir qne les jeunes pretres, qu'on
envoie daas leurs maisons, y perdent leur temps en
des visites trop frequentes qu'ils rendent en ville aux
externes, on aux mauvais exemples que leur donnent
les autres pr6tres de la maison, de la perte de lear
temps.
.
Une demande faite par la province de Lyon prouve
qu'on avait, 4 cette 6poque, une theologie aniforme,
qu'on trouvait parfaite. On desirait aussi avoir un
costs de philosophic semblable, que les professeurs
enseigneraient avec plus de goft et que les 6tudiants
6tudieraient plus volontiers. M. de Bras repond : a II
y a d6ja longtemps qu'on y pense, mais les moyens
employks jusqu'k present se sont trouv6s inutiles;
cependant on ne cessera point de faire tons les efforts
possibles pour r6aliser un <eu si legitime ,.Un autre
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point avait attirt l'attention de la minme province. Sa
demande ne fut point accueillie pour le moment; mais
son d6sir fut, dans la suite, mis ; exicution. II est
int&ressant de lire ce pr6cieux document. (uNe serait-il
pas a propos, demandait-elle, de faire, au commencement de l'oraison du matin, une priere qui contint des
actes de foi sur les principaux mystires de notre religion, d'esperance, de charit6, de plus l'oraison dominicale, la salutation angilique et le Credo, et cela en
faveur de nos freres coadjuteurs, de nos seminaristes
externes, qui, assez ordinairement, ne savent pas
s'occuper pendant l'oraison? Ne conviendrait-il pas
aussi d'ajouter, dans l'examen g6neral, les m6mes
Pater, Ave, Credo que les externes ont 6t6 surpris de
ne point entendre dans notre priere du soir? RWponse :
Nikil inovetur,sedquod traditum est servetur. Par consequent, on doit s'en tenir, dans la province de Lyon,
a l'usage qui a toujours et, aussi bien que dans les
autres provinces de la Congregation, qui est de faire
l'oraison mentale et la priere du soir sans tous ces
actes a voix haute et publique, dont il est parl6 dans
la dite proposition, soit pour les maisons dans lesquelles il n'y a que les n6tres qui assistent a ces exercices, soit pour celles oi il y a seminaire externe,
chacun devant faire ces actes en particulier; sur quoi
les confesseurs et les directeurs de nos freres doivent
s'instruire. ))
L'Assembl6e avait eu
el6ire trois assistants. Le
vide qui s'6tait op6r6 dans le conseil de M. le Superieur general 0tait dui
la d6mission de plusieurs de
ses membres, auxquels 'etat de leur sant6 ne permettait plus de se dbvouer comme ils l'auraient voulu au
-service de la Congregation. Les d6eutes, appreciant la
soliditi de leurs raisons, consentirent a recevoir lear
demission et nommerent a leur place MM. Testori,
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Gandon et Mace. M. de Bras avait suppli6 I'Assemblee de le d6charger du gouvernement de la Compagnie. Ce venerable vieillard d6clarait que son age fort
avance de quatre-vingt et un ans allait bient6t le
mettje dans l'impossibilite de conduire la Congr6gation. II developpe cette raison dans un ecrit remis a
l'Assemblee. Celle-ci crut que la sant6 de M. le Superieur general 6tait encore assez vigoureuse pour supporter le poids du gouvernement et elle refusa absolument de priver la Compagnie des fruits d'une conduite si sage, si prudente et si ferme a la fois. Force
de c6der aux instances qui lui furent faites, M. de
Bras r6pondit que ce nouveau bail ne pouvait 6tre que
d'un ou deux ans. Nous verrons bient6t que sa prediction fut malheureusement accomplie. Atteint pea de
temps apres d'une maladie tres doulourense qui, pendant six semaines, le tint entre la vie et la mort, il
recouvra la sant6. II attribua son ir6tablissement aux
prieres des Missionnaires et des Filles de la Charit6.
11 en t6moigna toute sa reconnaissance; mais, en meme
temps, il donna a tous ses enfants les plus utiles

lemons. (( Rappelons-nous souvent, dit-il, les grandes
verites de la religion, les motifs de notre consecration
k Dieu, l'etendue de nos devoirs envers lui : de leur
observation depend notre bonheur. Alors, elev&s audessus de la vanite des choses sensibles qui peuvent

nous faire illusion, nous nous appliquerons s6rieusement

a notre sanctification et nous nous emploierons

avec plus de zele a la sanctification des auties. Tel
est le noble objet de la vocation que Dieu nous a

donnee, et la fid6lit6 seule a y r6pondre peut nous
meriter des moments tranquilles a l'heure de la mort
avec la douce confance d'etre recus dans le sein des

misericordes divines. ,
M. de Bras parlait ainsi en 1760. On etaiten pleine
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guerre de Sept ans,mais au milieu des troubles et des
calamites publiques qui agitaient I'1tglise et l'Etat, la
Congregation vivait en paix; elle exercait librement
et avec fruit les fonctions de 1'Institut, et elle recevait
dans son sein des sujets dont la plupart faisaient sa
consolation. Nous allons voir, en effet, combien la
divine Providence bUnissait la Compagnie, non seulement en France, mais encore dans toutes les contr6es
ou nous 6tions etablis.
Nos confreres d'Italie s'6taient 6mus de la presence
& Rome d'un missionnaire frangais, portant le titre de
procureur g&naral de la Congr6gation. Ils se plaignaient &1'Assemblie gienrale de 1747, allUguant que
la paix, la juste subordination envers les visiteurs ne
pouvaient qu'Wtre troubl6es par l'ingrence de ce procureur dans les affaires italiennes. M. de Bras r6pondit que l'office de procureur gin(ral aupris du SaintSiege etait bien different de celui de procureur g6neral de la Congregation, puisqu'il n'avait aucun droit
de faire partie de 1'assemble provinciale, A moins
d'avoir 6t6 blu d6put6. Sa nomination ne d6passait
done pas les limites du pouvoir accotd6 au Superieur
g6neral par les constitutions; M. deBras'diclarait que
le pirtre francais, charg6 de traiter pres da SaintSiege ne devait, en aucun cas, s'immiscer dans les
affaires qui concernaient les affaires d'Italie et qu'il
devait &tre soumis au visiteur et an supirieur local
pour tout ce qui ne regarde point l'accomplissement
de son office. Ce fut alors que M. Brocquevielle fut
envoyi a Rome pour remplir ce poste.
En 1749, M. de Bras adressa aux provinces d'Italie
une circulaire spiciale, qui r6pondaiten grande partie
a des observations faites & 1'assemblee de 1747 : x II
prie nos confreres de ne jamais omettre la conference
hebdomadaire. 2* Ayant appris que, dans les missions,
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sous pretexte de ditourner les populations dcs folies
du Carnaval, on donnait des representations pieuses
dans les Aglises ou dans les oratoires, M. de Bras
defend absolument cette pratique comme contraire a
notre esprit. Ces representations, bien que diff6rentes
des scenes profanes par leur objet, n'avaient que trap
de rapports avec elles et par les decors du theatre, le
jeu et les costumes des acteurs, le bruit des instruments de musique. En outre, il y avait li pour les
peuples une augmentation de d6penses et pour les
missionnaires une perte de temps et une source de
dissipation. D'ailleurs, nos missions s'taient toujours
jusqu'alors donnaes avec beaucoup de fruit sans
employer de tels moyens. 3° Quelques d6pqtes s'6taient
plaints a l'Assemblee que les missionnaires n'6taient
pas assez r6gl6s pour la dur6e de leurs instructions.
Les uns parlaient pendant trop peu de temps, les
autres, en plus grand nombre, d4passaient les limites
si-sagement fix6es par nos pieux usages. Ils restaient
en chaire plus d'une heure et demie. M. de Bras s'61eva
fortement contre cet abus. Ce ne peut 8tre le zAle du
salut des ames qui pousse les missionnaires k d6passer ainsi les limites du temps prescrit; ce n'est qu'un
miserable amour-propre, qui rend aveugle sur les
inconvenients d'une telle pratique; inconvenient pour
le pridicateur qui, par sa desob6issance, perd le
m6rite de ses travaux et nuit a sa sante, en perdant
ses forces; inconvenient pour ses confreres deranges
dans l'ordre de leurs offices; inconvenient pour les
peuples qui, ennuyes et fatigues de ces longueurs, ne
tirent que peu ou point de fruits de pareilles pr6dications. 11 faut, i tout prix, d&raciner cet abus et, pour
y parvenir, les sup6rieurs auront soin de faire lire
devant la communaut6 l'article du reglement des missions, qui traite de la predication.
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Un autre abus s'itait glissi dans la maniere de faire
le catichisme; on parlait trop et on n'interrogeait pas
assez. Alors, les cat6chismes &taient des sermons
capables d'instruire les personnes eclairies, mais sans
profit pour les enfants.
Beaucoup de nos confreres italiens, emport6s par
leur goit pour la musique, y consacraient trop de
temps. II y avait en cela une perte de temps et une
source de dissipation. M. de Bras fait observer que
les missionnaires v&ritablement animis de l'esprit de
leur etat ne se laissent pas aller a de tels divertissements, persuades qu'ils sont que le temps suffrt Apeine
pour remplir toutes leurs obligations vis-a-vis de Dieu
et du prochain. M. le Superieur gienral s'elfve aussi
contre un 'double abus, qui tendait a se generaliser
dans nos provinces d'Italie. On donnait des missions
dans les villes 6piscopales et on s'occupait de la direction des religieuses. II rappelle les sages prescriptions
de saint Vincent et la belle reponse que M. Bonnet fit
parvenir sur ce sujet a la province romaine.
En terminant, M. de Bras declare qu'il compte sur
le bon esprit de nos confreres d'Italie pour I'observation fidele de ses avis. Cette circulaire est dat&e du
I" janvier 1749-

Au mois de mai de la meme annie, M. Termine fut
oblige, pour raison de sant6, de quitter Paris, apres
avoir donn6 sa dimission d'assistant. M. le Superieur
general proposa a l'approbation des visiteurs d'Europe M. Jean-Baptiste Acami, visiteur de la province
de Lombardie. Ce choix fut ratifie.
En 1749, les freres coadjuteurs de Monte-Citorio
6crivirent a M. le Sup6rieur g6enral pour se plaindre
de ce qu'on leur avait supprime la r6creation apres le
diner et qu'on lear refusait de leur accorder le repos
qui suit cette r6creation; de plus, ils demandaient
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qu'on changeAt la forme de leur habit qui les rendait,
disaient-ils, ridicules et leur attirait les railleries de
toutes sortes de personnes. Ils allaient jusqu'a menacer de recourir au Souverain Pontife, si on ne faisait
pas droit a leurs demandes. La petition de nos chers
fr'res parut suffisamment fondie, au moins pour ce
qui regardait la forme des habits; mais, avant de rien
statuer A cet 6gard, M. de Bras voulut prendre I'avis
des superieurs de nos maisons d'Italie. II leur &crivit
- done une lettre circulaire, a la date du 22 juin 1750,
oi il d6clare qu'apres s'&tre rendu compte par luimeme et avoir consults des hommes recommandables
par l'inthgrit6 de leur vie et par leur experience, ii
constate que la forme de certains v&ements, adopt~e
dans les provinces italiennes pour nos freres coadjuteurs, est contraire A la modestie et Ala d6cence, peut
causer des scandales et produire d'autres facheux
inconv6nients. I1 ajoute que ce qui pouvait etre convenabie en d'autres temps, n'6tait plus supportable
actuellement, que les moeurs n'avaient plus la m^me
simplicit6 et la m&me innocence. II est done, dit M. de
Bras, du devoir du Superieur g6neral de porter remAde
A un tel mal. Que chaque Sup6rieur done, seul en pr&sence de Dieu, examine s6rieusement ce qui doit etre
change et qu'il fasse part de sa pens6e au Sup6rieur
gen6ral. 4Ce dtail, ajoute M. de Bras,pourra paraitre
d'assez mince importance au premier abord; mais, en
r6fl6chissant au trouble qu'il pent causer parmi nos
freres coadjuteurs, dont le bon esprit et les services
qu'ils rendent a la compagnie sont si n6cessaires, it
est facile de comprendre que je m'en pr6occupe. ,
Quelques missionnaires profitirent de cette circons-tance pour se plaindre du Sup6rieur g6neral aupres
des cardinaux et du Souverain Pontife. Ils demandaient : i* qu'il n'y eut plus, A Rome, de procureur:
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gen&ral franjais, parce qu'il 6tait a craindre qu'il
s' arrogeit les memes droits et privileges que les procureurs des ordres religieux; 2 que les visiteurs ne
fussent plus choisis par le Superieur general, mais
qu'ils fussent elus par l'Assembl6e provinciale, tous
les six ans; que la sup6riorit6 d'une maison venant a
vaquer, le visiteur, de l'avis de ses consulteurs, proposit deux sujets, au choix du Superieur g6naral, qui
serait tenu de nommer Iun des deux; 30 que, conformement a la decision de la derniere assemblie gen6rale, on ne changelt en rien l'habit des freres coadjuteurs. De plus, comme M. de Bras avait nommi un
supirieur a Macerata, et envoye A Genes le superieur
de Monte-Citorio, pour etre mis a la disposition du
visiteur, on accusait le procureur franqais d'avoir sugg&re au Superieur general ces deux changements.
Benoit XIV, par l'entremise du cardinal Albani, pria
M. de Bras de surseoir a ces deux nominations jusqu'a
plus ample information; puis, il lui envoya la lettre
suivante.
BENOIT XIV PAPE

a Cher Fils, salut, etc.
II serait peut-etre difficile de trouver quelqu'un qui
aimat plus que Nous la Congregation de la Mission, et
si on en cherchait la preuve, it suffirait de rappeler
tout ce que Nous avons fait pour la canonisation de
sop saint fondateur.
Nous sommes Italien, mais Nous n'avons jamais cru
et Nous ne croyons pas qu'iI soit expedient, comme on
I'a pense autrefois, de s6parer les maisons d'Italie de
celles d'au deIl des monts et c'est meme pour 6viter
cela que Nous vous 6crivons ce qui suit. Ici, on suppose
que les missionnaires francais menent une vie assez
large, particulirement en ce qui regarde le v6tement,
et on les accuse de porter perruque, ce qui cause

--969 quelque surprise et donne lieu a quelque trouble dans
les esprits. Nous ne savons pas si le fait est vrai, mais,
s'il en 6tait ainsi, vous seriez obligi d'y prendre
garde.
Dans cette maison de Rome est toujours demeur6
le procureur francais; mais ii ne s'est jamais ing6r6
dans cc qui regarde l'Italie, et il ne s'est occupo que
des affaires de la France et de la Pologne.
Nous avons connu a ce poste le bon M. Couty, actuellement au ciel, et MM. Vieillescase et Cossart encore
vivants. Les deux premiers ont toujours 6t6 bien vus
et n'ont caus6 aucun trouble dans la maison. Quant an
troisieme, je n'en ai jamais entendu dire du mal; on
lui reprochait cependant d'etre souvent an dehors de
-la maison, ce que nous avons attribu6 a la necessit6
oa il 6tait de g6rer les affaires et de s'occuper deson
emploi. Actuellement ce poste est confi6 aux soins de
M. Brocquevielle, qui a eu le malbeur de djplaire a
ceux de la maison. On lui reproche de ne tenir aucun
compte du superieur local, de sortir de la maison sans
l'avertir, et de rentrer a des heures indues, bien que
l'on n'ait aucun soupcon sur sa conduite. Mais, ce qui
est plus grave, c'est qu'il se mele des affaires des Italiens, ce dont je suis trbs certain. Vous tes un homme
exp6rimente, et vous pouvez assur6ment comprendre
l'agitation que tout cela cause de la part des confreres italiens, et en particulier des pr&tres de Ia maison de Monte-Citorio. Tout y est sens dessus dessous;
la paix en est bannie; le missionnaire franqais cherche
qui le protege et les Italiens en font de m&me. Et, ce
le
qu'il y a de plus ficheux, c'est qu'on suppose que
conSup6rieur general gouverne les maisons d'Italie,
formiment aux avis qu'il recoit du procureur francais,
et non selon le conseil des missionnaires italiens exp6rimentbs, pr6f6rant suivre les inspirations qu'il regoit
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d'un jeune 6tranger aux avertisscments d'anciens missionnaires, habitants du pays.
Cette maniire de gouverner, laissez-moi vous le
dire en toute sincerite, n'est pas bonne; et, si elle
n'est pas modifi&e, Nous Nous verrons oblige d'y remidier, sans toutefois soustraire la province d'Italie a
votre juridiction, encore qu'il ne manque pas 'de cardinaux qui Nous le conseillent.
Nous ne Nous sommes pas servi d'intermidiaire;
nous vous icrivons directement, ce qui vous donne un
gage de Notre paternelle affection. 11 ne Nous reste
plus qu'l vous donner la benediction apostolique.
Donne & Rome, pres Sainte-Marie Majeure, le
seizieme jour de septembre 175o; de Notre pontificat,
I'an onzieme. ,
Ee Superieur g6n6ral r6pondit & Sa Saintet6 au
mois d'octobre suivant. II exposait au Saint-Pere les
raisons qui l'avaient engage a nommer le supirieur
de Macerata et A changer celui de Monte-Citorio.
Quelque temps apres, en novembre 1750, le Pape
fit connaitre, par I'intermediaire du Nonce, que sa
volontC itait qu'on rappelIt & Paris M. Brocquevielle
et M. le Superieur general obeit immediatement.
M. de Bras se plait a faire ressortir le dbvouement
des missionnaires italiens et tout le bien que procuraient leurs travaux. On etait en pleine guerre, par
suite de la succession d'Autriche. Les armees franjaises et allemandes avaient penetre en Italie et plusieurs de -- os maisons avaient grandement souffert
du fliau; mais les-missionnaires qui les habitaient
offraient un spectacle bien co'solant. Malgre les
pertes, malgre les perils auxquels ils 6taient exposes,
ils ne cesserent point de faire des missions et il sembliit que Dieu se plit &rCpandre sur elles l'abondance
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de ses binedictions, en raison de leur courage et de
leur confiance.
En 1749, les sujets furent se multipliant et un grand
nombre d'entre eux maintinrent I'observance et soutinrent 1'honneur de notre Compagnie. Benoit XIV
avait m&me 6rdonn6 a nos confrtres de Rome de donner, dans un des quartiers de la capitale, les exercices
de la mission pour preparer les habitants k recevoir
les graces du Jubil6.
L'ann6e suivante, une mission faite a Murano,
diocese de Torcello, pres de Venise, y produisit des
fruits si merveilleux qu'elle donna lieu a la fondation
d'une maison de la Compagnie. Son eminence le cardinal Delfino, patriarche d'Aquilee, voulut '&tablir &
Udine. La difficult6 etait d'obtenir le consentement
du s6nat de Venise, oppose en principe a tout nouvel
etablissement; mais, grace a une protection toute speciale du Ciel, I'unanimit6 des suffrages fut si parfaite
qu'il n'y eut pas un seul s4nateur qui ne fit favorable.
Dieu, du haut du Ciel, avait egalement beni plusieurs
missions faites pricidemment dans l'*tat de Venise,
le Frioul, le patriarcat d'Aquil&e, en sorte que nos
confreres y 6taient en grande estime et ven6ration,
reputation, dit M. de Bras, qu'ils soutiennent par leur
r6gularit6 et par un zile vraiment apostolique.
A I'autre extremitb de l'Italie, en Sicile, Mgr de
Girgenti, prblat de haute naissance et de grande saintete, dont la charit6 inppuisable, avait ouvert aux
pauvres un grand nombre d'h6pitaux; il voulut encore
favoriser son diocese d'un etablissement de la Congr6gation, compos6 de huit pretres et de quatre fr&res.
En 175I, nos confreres d'Italie prirent possession
Sd magnifique college fond6 a Plaisance par le cardinal Alberoni. Nous donnons les principaux articles
du rbglement trace par le fondateur lui-meme. Ils nous
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feront parfaitement appr6cier la nature et I'impor-

tance de cette fondation. a Le college sera poor
60 eleves dont 54 jeunes gens pauvres et 6 ktudiants
de la Mission; 2* les 6ieves seront distribues en

3 classes: philosophie, thkologie dogmatique, thiologie morale et histoire sacrie; 3" l'enseignement et
I'entretien des eleves seront entitrement gratuits;
4" comme la fondation n'a pour but que de former
des 61•ves du sanctuaire, les 61,ves, d&s leur entree,
et chaque annie pendant leur s6jour dans la maison,
devront d6clarer avec serment que leur intention est
de ponrsuivre la carriere ecclesiastique; si telle n'ttait
pas lear intention, ils n'auraient qu'k se retirer; 5"le
s&jour dans le college sera de neaf ans : trois ans de
philosophie, trois ans de theologie dogmatique, et
trois ans de morale et d'histoire ecclssiastique. n Sar
la fin de sa vie, le cardinal, subissant l'influence
d'esprits pr6venus contre la Mission, voulut introduire
des changements notables dans le contrat pass6 entre
lui et la Congregation. Les nouvelles dispositions
6tant de nature & diminuer considirablement Finfluence et laction des missionnaires, ceux-ci h6sitireat
et se demandirent s'il ne convenait pas de renoncer a
la direction do collEge. Ils prirent le parti de
s'adresser a Rome. Sur ces entrefaites, le cardinal
mournt; mais les nigociations se poursuivirent pres le
Saint-Siege, et le 9 f6vrier 1754, la sacr6e Congregation da Concile approuva les articles d'ane nouvelle
convention qui donnait satisfaction aux missionnaires.
Entre autres points, ii fut stipul, que les pr&tres de la
Mission donneraient des missions dans le diocsse de
Plaisance aux frais du collige. Au mois d'aoAt 1756,
on donna ces pieox exercices, qui furent saivis par un
grand coacours de peuple tant de la ville que de la.
campagne.
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M. de Bras recevait aussi des nouvelles bien consolantes des missions donnees par nos confrbres r6cemmeat installes dans le diocese d'Udine.
En 1751, la Pologne jouissait toujours de la tranquillit6 et de la paix sons la conduite de son sage
visiteurattentif a la maintenir dans la r6gularit6 et la
subordination, disposant si prudemment de ses sujets,
suivant les talents de chacun et les besoins de sa
province, que tout le monde 6tait content.
En 1757, cette province continuait A donner i la
Compagnie de grands sujets de consolation. M. de
Bras nous l'affirme dans sa circulaire du r" janvier
1758. -(Le zale et la rgnulariti de nos confreres leur
concilient de plus en plus lestime et la confiance du
public. On les recherche parfout pour les fonder, et
ce n'est qu'avec peine que, dans l'impuissance oii l'on
est de recevoir tant d'etablissements a la fois,. ils
peuvent riussir a faire agreer des d6lais. A Varsovie,
on venait d'introduire solennellement les enfants
trouves dans le magnifique h6pital que M. Baudouin,
notre confrere, leui avait fait bitir. Ce digne et
4dvoud missionnaire, animh de l'esprit de notre saint
fondateur, et second6-par 'approbation,,le zale et les
lumieres de M. Sliwicki, visiteur dela province, avait
conqu le dessein de ce bAtiment, depuis plusieurs
annaes. C'4tait oan besoin reel, tantces pauvres enfants
*taient mal logis. Mille obstacles traverserent rentreprise. Mais un zele pur, patient et courageux vient A
bout de tout ce qu'il entreprend pour la gloire de
Dieu. M. Baudouin, que nulle difficultin'avait rebuth,
parvint cependant a bitir un h6pital, vaste, 6laits et
commode. , C'est; dit M. de Bras, te plus bea et le
plus r6gulier qu'il y ait en Pologne. II a coiit6 plus
de deux cent mille livres de notre monnaie- Le jour de
Saint-Jean ayant 6t. choisi pour la translation des

-

974

-

enfants, ils y furent conduits processionnellement par
le clerg6 de la paroisse de Sainte-Croix, ayant a leur
t&te M. I'auditeur de Son Excellence Mgr Ie nonce
du Pape.
,Cette procession fut honorte par un grand nombre
de personnes de marque, et par une foule prodigieuse
de personnes de tous les ordres, a qui, 6tant arrivie

la chapelle de l'h6pital, un de messieurs nos confreres
fit un sermon edifiant et path6tique. On chanta ensuite
le Te Deum, et M. I'auditeur donna la bneidiction du
tres Saint Sacrement. Le dimanche suivant, il y chanta
une messe solennelle, a laquelle assisterent Mgr le

Nonce, les 6v&ques de Kujavie et de Kiovie, M. le
grand chancelier et ses trois fils, M. le comte de
Brulh, premier ministre, Mie la comtesse, son ipouse,
Mme la princesse palatine de Russie, M. le grand:
chambellan, Mine son 6pouse, M. Durand, ministre
de France, et plusieurs autres personnes de distinction, . qui M. le baron de Reaucour fit servir, dans le
refectoire des enfants, un magnifique diner sur une
table de vingt-quatre couverts. "Pendant le diner,
Mme la comtesse de Brulh proposa de faire une qu&te
qui rapporta plus de zooolivres; Cette vertueuse dame
donna de plus trois beaux ornements pour la chapelle
et promit tout ce qui dipendrait d'elle et de sa protection pour aider a achever 'oeuvre. C'est un monument
qui tient du miracle, conclut M. de Bras. Ainsi il est
A esperer que Dieu continuant de b6nir cette ceuvre
entreprise pour sa gloire, et qu'il a si puissamment
protegee jusqu'ici, elle sera solidement fond6e. ,
L'ann6e suivante 1759, M. de Bras eut la consolation
d'annoncer l'Ytablissement, i Varsovie, d'un h6pital
gineral, qu'il qualifie d'entreprise immense.
u La charite de M. Sliwicki, dit-il,l'a concu ; il en a
form6 le plan, la cour I'a charg6 d'en dresser lesx.rgle-
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ments. Tout le royaume a applaudi aun 6tablissement
si utile. Le roi a accord6 pour une si grande ceuvre
deux mille ducats d'or, de rente annuelle. Beaucoup
d'autres seigneurs et dames se sont engages d'y contribuer consid&rablement. I1 y avait d6ji, au mois de
mai qu'on m'6crivait sur cela, environ cent mille livres
de Pologne de revenu assure, et les ministres, aussi
bien que toute la noblesse, avaient cette entreprise
fort a coeur. Vqili ce que peut un zele actif et qui,
plein de confiance en Dieu, concoit des projets pour
sa gloire, et met la main a l'oeuvre pour leur execution.
Suivant les vues de la cour, les missionnaires ne pourront se dispenser de se charger du rectorat de cet
h6pital, dont le service sera aussi confi6 aux Filles
de la Charit6.
En 1761, la province de Pologne se soutenait avec
honneur et avec les plus consolants succes dans les
fonctions qu'elle exercait, au milieu des applaudissements des grands et des petits, toujours sollicitbe
d'accepter de nouveaux 6tablissements.
L'Autriche, voisine de la Pologne, voulut aussi
poss6der les pretres de la Mission; sur la demande de
Mgr l'Archev8que de Vienne, et sous le bon plaisir
de l'impiratrice, deux de nos confreres polonais fort
instruits et connaissant bien les langues franqaise et
allemande, sp rendirent dans la capitale de 1'Autriche
pour y diriger le seminaire episcopal. Apres la mort
de M. de Bras, M. Jacquier, en qualit6 de vicaire
g6n6ral, donnait les nouvelles les plus consolantes de
cette interessante fondation. cc Nos confreres 6tablis
i Vienne, dit-il, s'y comportent avec tant de zile, de
r6gularit6, d'6dification que l'Allemagne gotte fort
notre Institut, que, de l'agr6ment de l'auguste imperatrice, reine de Hongrie, le primat de ce royaume
demande des missionnaires qu'on va lui envoyer pour
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le s6minaire de Strigouie; que M. le Cardinal, archeveque de Vienne, qui nous honore de sa confiance la
plus intime, nous demande aussi, pour le mois de
juillet prochain, trois autres missionnaires pour le
siminaire de Vatzen. n
Dieu benissait aussi nos confreres du Portugal. La
Mission s'affermissait de plus en plus dans ce royaume
et les fonctions de notre Institut y etaient en pleine
vigueur. Pour les soutenir et animer ls 6tudes, M. de
Bras avait envoyi i Lisbonne deux confreres z61ls et
fort instruits, MM. Didier et Fissou. En 1753, le
credit qu'acquerait la Congr6gation en ce pays donnalieu i de nouveaux itablissements. M. le Suplrieur
g6neral renvoya pour cela A Lisbonne deux 6tudiants
portugais, venus a Saint-Lazare pour se former aux
usages de la Congregation et y achever leurs 6tudes.
En 1755, eut lieu le terrible tremblement de terre qui
detruisit en quelques instants la moitie de la ville de
Lisbonue et plongea le Portugal dans le deuil. Nos
confreres furent kpargnes dans leur personae; mais
ils courarent les plus grands dangers, et les pertes
qt'ils 6prouverent furent tres sensibles. ( Voila nos
confreres entiezement ruines, kcrit M. de Bras.
Leur maison est inhabitable,, et leurs -revenus, la
pius grande partie sur i'Mtat, se trouvent aniantis, ou
da mains suspendus pour longtemps, parge que I'tat
se troueve ruink lui-meme et ne pourza de longtemps se
relever. II sera done a6cessaire que les missionnaires,
n'ayant pas de quoi subsister, se dispersent et aillentgagner leus vie ailleurs en travaillant, Le projet est
d'envoyer ainsi MM- les Pr&tres faire des missions
dans d'autres dioceses oi ils soot requis. Nous offrona
<de prendre ici tous les 6tudiants, dans la disposition,
aprjs qae nous anrons achev, de les instruire et de
les former, de les, rendre i mesure que le Portugal
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sera en etat de les nourrir et de les employer.
Dieu se plut a combler de ses benedictions une
famille si 6prouv6e. M. Testori, envoy6 par M. de
Bras pour faire la visite du Portugal, cut la consolation de trouver partout I'amour de la regle et du
devoir, chacun vivant en paix et occapA du disir de
se rendre utile A la sanctification du prochain. Le
ministere de nos confreres op6rait des fruits v6ritablement merveilleux. Mgr 1'eveque de Coimbre avait
demand6 & notre maison de Lisbonne une compagnie
de missionnaires pour 6vang6liser son diocese. Pendant deux ans, ces ouvriers infatigables s'adonn&rent
aux pieux exercices des missions et voici les principaux
traits de misericorde que le Seigneur a fait &clater sur
ces peuples par le ministere de nos confreres.
( La jeunesse 6tait entierement n6glig6e et vivait
sans education, sans instruction; les missionnaires ont
6tabli, en divers endroits, des maitres et des mattresses d'6cole, et ils ont si bien reussi ; en persuader
la n6cessith que la charit6 a trouv6 des ressources
pour rendre ces ktablissements solides. C'est ce qui
fut fait sp6cialement dans un lieu tres peupl6, et oh
l'on avait grand besoin d'instruction. L'on y a etabli
dix-huit 6coles, et, pour rendre l'oeuvre perp6tuelle,
les paroissiens ont passe un acte public en presence
de Mgr l'veque et des magistrats, s'obligeant de
payer aux maitres et mattresses une pension convenable, jusqu'a ce qu'il y ait et6 pourvu d'ailleurs. L'on
.a aussi choisi un pr6fet de ces 6coles, & qui, pour le
bon ordre et la bonne conduite, l'on a donn6 des
instructions et des regles, qui sont ins6ries dans l'acte
mime de fondation.
( II y avait, dans une ville, des inimiti6s tres anciennes
et inv6t6r6es entre le tribunal de la justice et celui de
la misericorde. Ni le seigneur bvqque, ni aucune autre
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personne qui avaient entrepris de terminer les disputes, n'avaient pu y reussir. C'itait une opinion
commune que l'affaire etait invincible, i moins d'un
decret du roi qui r6glit les presentations r6ciproques.
Les missionnaires ont eu la consolation de conduire
tout A la tranquillit6 et A la paix; si bien que ces
tribunaux, qui attiraient a leur faction tous ceux qu'ils
pouvaient, sont presentement d'une union 6difiante et
d'un accord parfait.
( Dans une autre petite ville ancienne et tres nobre,
la depravation des mceurs 6tait tres grande. Pour y
remedier, et pour retirer du crime plusieurs jeunes
personnes, qui s'y plongeaient sans remords, les missionnaires, avec I'approbation de POrdinaire, et au
grand contentement des gens de bien, ont trouve le
moyen d'6tablir un conservatoire, un asile, ot, sous la
conduite de dames vertueuses, les jeunes filles 16gcres
peuvent, et gemir sur leur dissipation, et apprendre
a vivre d'une maniere serieuse et chritienne. En
attendant qu'on puisse avoir de quoi bitir une maison
convenable, on a lou6 des maisons, et d6ja 13 dames
vertueuses s'etaient consacries a ce genre d'apostolat,
pour, en vivant ensemble et sous la cl6ture, travailler
.au salut des personnes de leur sexe qui s'oublient, en
les admettant et les gardant dans leur siminaire. Les
dames, pour 8tre reques, payeront une dot raisonnable.
Leur nombre est fixe, mais celui des converties se
riglera sur les revenus. On a fait des rgglements, et
laiss6 des instructions pour les offices, et.pour tout
ce qui est necessaire a la vie commune et religieuse.
" Mgr fl'vque de Coimbre, touche de tant et de si
grands biens qui se sont faits dans son diocese, a
voulu qu'on honorAt d'une maniere particuliere le
saint Instituteur d'une Compagnie qui lui a parusi utile.
On a fait connaitre saint Vincent de Paul, on a publi6
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ses louanges et ses oeuvres, et les peuples ont concu
une d6votion si vive et tant de confiance en son credit
auprMs de Dieu, que son nom a 6te invoqub dans les
besoins publics et particuliers et l'on compte plusieurs
graces miraculeuses obtenues par sa puissante intercession. Les peuples, pindtr6s de reconnaissance, se
sont, A l'envi, r6pandus en actions de graces et ont signal6 leur pidt6, non seulement par des jeines, des
sacrifices, des neuvaines, des pelerinages, des dons
et des oblations sans nombre, mais, plus particulibrement encore, par des fetes solennelles c6l6brees en
son honneur, avec exposition du tres Saint Sacrement,
orner les 6glises, par
par beaucoup de magnificence
de beaux panegyriques, par des processions et des
neuvaines solennelles, par une statue du saint 6legamment travaill6e, par des abrfges de sa vie distribues
dans le public pour exciter k sa devotion et I'augmenter, et par des feux d'artifice pour rendre ces fetes
plus solennelles. Ce qu'il y a eu de plus precieux aux
yeux de la foi, c'est la r6forme des mceurs et le renouvellement de la pidt6, qui ont paru, et dont les fruits
sont si consolants et si solides. »
Mgr l'eveque de 'ile de Maddre, plein de zMle pour
la formation de son clerg6 et pen6tr6 d'estime pour
les missionnaires, en voulut deux pour les charger de
la conduite de son s6minaire. Le pieux prklat les logea
dans son palais 6piscopal pendant plusieurs mois, en
attendant l'achevement du nouveau local destine aux
jeunes clercs. Partout, gu Portugal, sur le passage de
nos confreres, on 61evait des autels a notre saint Fondateur, en sorte que le PNre et les enfants &taient
v6n6res et ch6ris dans toute l'Ntendue du royaume.
L'Espagne ne restait pas en arriere et nos confreres
rivalisaient de zele et de ferveur. Le nouvel 6tablissement de Guissonne faisait tous les jours de nouveaux
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progrss, et Mgr 1'6veque de Barcelone ayant fait
donner une retraite dans cette maison, il s'y trouva
plus de 3oo eccl6siastiques. Mgr Barbasto obtint de
M. de Bras deux missionnaires pour la direction de son
s6minaire. La prise de Port-Mahon par les Francais
en 1757 ouvrit un vaste champ a nos confreres de
Catalogne. Les missions r6ussirent d'une facon merveilleuse. Non seulement le peuple montra le plus
grand empressement, mais il y eat meme beaucoup
d'officiers francais qui se firent un devoir de donner
l'exemple par leur grande assiduit6 a la parole de
Dieu. Aprbs avoir parcouru les divers quartiers de
rile, ils donnerent la mission & la capitale; les fruits
tinrent v6ritablement du prodige. M. de Bras, dans sa
circulaire du x" janvier 1760, nous en donne le r6cit
detaill6. u La mission, dit-il, commenca le 6 janvier
1759 Le concours aux exercices de la part de tous les
ordres fut extraordinaire. Les missionnaires ne purent
suffire t entendre les confessions generales-II s'y fit
une infiniti de r6conciliations. Les ennemis qui se
rencontraient dans les maisons on dans les rues se
demandaient publiquement pardon. Des families
entieres brouilltes depuislongtemps se reconciliirent.
Presque tous les proces furent termin6s a I'amiable.
L'on a conclu par donner aussi la retraite aux religieuses; elles en avaient grand besoin; leur relichement ktait si gen&ral qu'elles n'avaient de la r6gularit6
religieuse que la cl6ture assez mal gard6e. Elles profiterent si bien des pieux exercices de la retraite,
qu'elles rentrbrent dans la pratique la plus exacte de
leurs regles et de tous leurs devoirs. n
Les autres missionnaires d'Espagne ne travaillaient
pas avec moins d'ardeur et de succes. Une nouvelle
maison fut 6tablie a Reus et nos confreres de NotreDame della Bella quitterent cette residence assez
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malsaine pour Barbastro, ville 6piscopale. En 1761,
M. de Bras 6tait heureux de constater que les travaux
de nos confreres espagnols, soit aupres des peuples,
soit aupres des eccl6siastiques, 6taient couronnis de
succhs.
A Alger, M. Bossu,vicaire apostolique, et MM. Donnaud et Groiselle travaillaient avec zele au soulagement et a la sanctification des pauvres esclaves. Les
commencements avaient kt6 difficiles, parce que nos
confreres etaient sans experience de ce ministere et
possedaient imparfaitement la langue du pays. Petit
a petit, ils parvinrent a acquerir toutes les connaissances ndcessaires pour remplir avec fruit leurs
pknibles fonctions. En i75L, ils eurent la consolation
de voir un grand nombre d'esclaves chr6tiens tires des
fers et rachetes par les Phres Trinitaires et les Peres
de la Merci. Malheureusement une multitude de prisonniers faits par les pirates vinrent combler les vides
dans les bagnes et le travail de nos confreres demeura
le meme. En 1753, M. de Bras 6tait dans la plus vive
inqui6tude a leur sujet; lapeste faisait de nombreuses
victimes a Alger. M. Bossu ordonna a ses confrires
de se tenir a peu pras renferm6s et voulut s'exposer
seul & la contagion. Quelques ann6es plus tard, en
1757, la d6molition da bagne deBaylick ayant entrain6
la ruine de l'Nglise ou s'assemblaient les esclaves
chr6tiens, M. Groiselle se rendit en France pour
recueillir quelques aum6nes afin de bItir une
eglise dans le nouveau bagne. tý L'objet est des plus
importants, 6crit M. de Bras, les esclaves ne pouvant
que s'affaiblir dans la foi, s'ils n'ont pas un lieu oi its
puissent s'assembler pour etre instruits, consols,
soutenus par la distribution de la parole de Dieu,
par la participation des sacrements. n II s'adressait
aux missionnaires de toutes les nations, non seulement
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parce que cette oeuvre intCressait la gloire de Dieu et le
salut des ames, mais aussi parce que, dit-il, a le grand
nombre de ces pauvres esclaves sont moins des Francais que des Italiens, des Espagnols et des Portugais,
contre qui les Algeriens ont une guerre plus ouverte .
L'annie suivante, nos confreres eurent la consolation
de voir s'6lever la nouvelle 6glise et ils avaient l'espoir
fond6, pourvu qu'on continuit les aum6nes, d'avoir un
lieu sfr, solide, decent et commode pour la cel6bration
des saints mystires et I'instructiondes pauvres esclaves,
chaque jour plus nombreux. Cependant M. Bossu
insistait pour etre dicharge du consulat; en 1758,
M. de Bras fit droit a sa demande et le rappela en
vicaire apostolique.
France. M. Groiselle fat nommr
Sevign6 et Ferrand,
de
Deux missionnaires, MM. Lapie
vinrent lui preter lear concours. C'etait en 1758. Deux
ans apres, nos trois confreres n'6chapperent que par
une protection spiciale du ciel aux mauvais traitements que le Dey voulait leur infliger, et cela sur an
simple soupcon que les esclaves turcs ktaient maltraitis
a Carthagene par les Espagnols.
Notre mission de l'Ile Bourbon et de I'Ile de France
fut grandement iprouvee par la mort de M. Criais,
prefet apostolique, arriv6e dans la nuit du 21 au
22 aott 1746. Cette perte itait considerable; pour la
reparer, M. de Bras jeta les yeux sur M. Teste qui, en
qualit6 de vice-prifet, soutenait depuis longtemps Ie
poids de cette Mission. Nos confreres succombaient i
la fatigue d'un travail incessant dans les nombreuses
paroisses qui leur 6taient confiees. Mais la guerre avec
l'Angleterre empachait toute travers6e. Aussi, apres
le traiti d'Aix-la-Chapelle, la paix, qui dura quelque
temps, permit-elle a M. le SupCrieur g6neral d'envoyer
quelques pretres et plusieurs freres coadjuteurs dans
cette intfressante Mission. Le bien op6r6 etait immense.
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S11I faudrait le double de sujets, icrit M. de Bras;
Dien les b6nit. C'est le fruit de leur exactitude et de
leur regularit&. Quoique leurs fonctions les appellent
souvent au dehors, ils conservent la respectueuse
estime qu'on a toujours eue de leur r6gularit6 par le
soin qu'ils ont d'6viter toute relation inutile.avec les
externes et de ne jamais prendre de repos chez eux,
point sur lequel ils ont 6t6 jusqu'ici inexorables, et
sur lequel il est a souhaiter que nous le soyons tous;
car jamais nous ne ferons parmi les hommes le bien
que doit produire notre ministbre, si nous nous
oublions jusqu'a nous familiariser avec eux et i
prendre part a leurs plaisirs. )
Notre Mission de Chine tombait entibrement par la
mort de M. Pedrini, arriv6e a P6kin, le io decembre 1746. II nous restait cependant encote deux pretres
chinois, anciens el6ves de Mgr Mullener et admis dans
la Congregation : c'etait M. Paul Sou. et M. etienne
Liu. Quelques ann6es apres, M. Paul Sou 6crivit a
M. le Superieur g6n6ral, lui donnant les plus intiressants d6tails sur la persecution qui avait &t6suscit6e
contre les chretiens et les maux que la religion en
avait soufferts. M. itienne Liu, aprbs avoir couru les
plus grands dangers dans la province du Su-tchuen,
confiee A ses soins, fut oblig6 de se retirer dans Ie
Fo-Kien. II y fut t6moin du martyre de quatre Dominicains. II d6plorait de n'avoir point partag6 leur couronne. Peu a peu la pers6cution se ralentit, et nos deux
missionnaires purent reprendre leurs travaux. Bient6t
M. Paul Sou resta seul pr&tre de la Mission. Accabl6
du poids des annres et des fatigues de I'apostolat, il
se retira pensionnaire chez les Dominicains de Macao.
La pour servir utilement l'iglise et la religion jusqu'a
sa mort, il s'appliquait & instruire de jeunes Chinois
chr6tiens, afin d'enfaire de bons catechistes.
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En 1751, il y avait a Saint-Lazare plus de cinquante
itudiants et one trentaine de s6minaristes. M. de Bras

rend le meilleur t6moignage du zele d6ploy6 par les
confreres charges de la formation de ces chers jeunes
gens, l'espoir de la Compagnie. Cette annee avait kte
tout a la fois trbs laborieuse et tres consolante pour
notre Maison-Mere, par le grand concours des exercitants qui 6taient venus s'y disposer i la grace da
'jubil. Sur la demande de nos seigneurs les ev6ques,
tous nos confreres disponibles s'6taient rendus dans
les provinces pour aider les fidles a profter de cette
grande faveur. Partout nos fonctions s'exercerent
avec fruit et b6nediction. La Providence nous favorisait aussi en augmentant nos etablissements. Mgrl'archeveque d'Arles,qui honorait la Congregation de son
estime, lui confia a perp&uit6 Ia direction de son
s6minaire. L'union des Bonalistes de Toulouse,
appeles ainsi de M. Bonal, leur fondateur, a notre
Congregation, nous mit en possession do s6minaire
de Carman a Toulouse.
L'ann6e 1753, deux etablissements nouveaux nous
furent confis : la direction spirituelle de 1'&cole de
Vincennes, destin6e &la jeune noblesse de France, et
le petit s6minaire de Lurs, dans le diocese de Sisteron.
Deux ans apris, la Compagnie fit une grande perte
dans la personne de M. Perriquet, premier assistant.

M. de Bras se voyait enlever son bras droit; ii fut
profond6ment affligk et, dans sa circulaire do 1" janvier 1756, itraconte sa douleur et donne en meme
temps les eloges les plus mrit6s an regrett6 defuntt Dien, dit-il, nous a sensiblementvisites, en appelant
a Lui M. Edme Perriquet, notre premier assistant. C'a
et6, dans les circonstances oik nous nous trouvons,
one des plus grandes pertes que la Congregation pit
faire. Pour la bien sentir, il faudrait avoir t6, comme
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nous, timoin da merite de ce digne sujet. Homme
vraiment savant, encore plus vertueux, sa vie etait
partag&e entre la pratique austere de tous les devoirs
de son 6tat et les travaux que son zile,qui embrassait
tout,lui faisait entreprendre pour I'edification du prochain et le bien de 'lýglise. C'6tait notre ressource
pour toutes les fonctions qui sont a remplir dans cette
grande maison et pour les travaux du gouvernement
qu'il partageait avec une capacit6 superieure. n
Deux ans apres, la maison de Saint-Lazare perdait,
en la personne de M. Poiret, un veritable saint, lajoie
et 1'edification de tous; il 6tait mort les armes i la
main, dans 1'exercice du saint ministkre qu'il avait
6t6 accomplir a Saint-Cyr pour entendre les confessions extraordinaires. ,Vritable enfant d'obbissance,
dit M. de Bras, il ne montrait de volont6 sur rien.
On le Changeait d'office, d'emploi,de maison; tout lui
etait egal, parce que, etant vraiment int6rieur et spirien
tuel, mortifi et d6tach6 de ce monde, il trouvait
tout et partout le moyens de servir Dieu. »
Tout dtvou iil'oeuvre des missions, M. de Bras ne
ses
perdait aucune occasion d'enflammer le z-Ie de
Compala
de
confrbres pour cette euvre, la premiere
gnie. C'est ainsi qu'il s'&tait plu a raconter les merles
veilles op&res dans le diocese de PNrigueux par
cirsa
dans
que,
ainsi
C'est
missionnaires de Saintes.
culaire du 'erjanvier 176, l'annie mIme de sa mort,
une
il entre dans les details les plus intzressants sur
mission donnee a Mauvoisin, au diocese de Lombez,
de
par nos confreres de la province d'Aquitaine. Cinq
et
I'1veque
Mgr
t&te
leur
nos missionnaires ayant &
compltement
ses deux grands vicaires- renouvelerent
6tait
cette petite ville, dont la moitie des habitants
calviniste.T6moins du zle, du d6vouement,dela pieth
se laisdes ouvriers apostoliques, ces bons habitants
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serent entrainer par la grice de Dieu. Tous les confesseurs, au nombre de dix, 6taient occupes constamment.
Mgr I'6v-que passait des journbes entieres au confessionna , aussi que d'heureux r6sultats! Pas un seul
ennemi qui ne se riconciliAt, pas d'accommodement
dans les affaires qui ne se fit, au point que les protestants eux-memes accepterent la mediation des missionnaires et s'en rapporterent a leur decision. Les
memes succis furent obtenus dans les dioceses de
Toulouse, de Lyon, de Dijon, de Chilons.
En 1761, M. de Bras annonqait k la Compagnie
qu'il avait la consolation d'avoir sons les yeux une
nombreuse et vertueuse jeunesse, dont le zele pour la
vertu et l'6mulation pour les sciences propres de
l'itat faisaient universellement le caractere. ,Ce sont,
dit-il, de jeunes plantes que MM. leurs directeurs et
professeurs cultivent avec le plus grand soin, pour les
mettre en ttat de porter de bons fruits. Cette esp6rance nous rejouit, dans la vue du service de la Congr6gation, qui a grand besoin de ministres zel6s'et
vertueux pour soutenir ses fonctions avec honneur
et en perpetuer les fruits. )
M. de Bras parlait ainsi le i"janvier 1761. Quelques

mois apris, le 21 aoft, 11 rendait &Dieu sa belle ame.
Apres avoir recu les derniers sacrements, il avait prononc6 ces remarquables paroles : « Dans les circonstances pr6sentes. oi je commence a entrer dans le
terrible passage de la mort, je recommande a tons,
MM. les pretres, 6tudiants et s6minaristes, d'etre
inviolablement attaches a leur vocation, de l'aimer,
de I'honorer. J'appelle honorer sa vocation, vivre en
vrai missionnaire, garder exactement toutes nos rfgles,
observer constamment toutes les saintes pratiques en
usage parmi nous, et s'exercer dans toutes les vertus
qui forment les vrais enfants de la Mission. Je leur

- 987 recommande en un mot de mener une.vie si 6difiante
et si remplie de bonnes euvres, que tons ceux qui
seront t6moins de notre conduite y trouvent des motifs
d'estimer notre 6tat et soient convaincus que nous
n'avons pas d6g6neri de la vertu de nos peres. , Sons
son gen&ralat, 668 pretres on clercs et 290 frires furent
admis aux saints vceux; i3 maisons avaient eti fond6es
et la petite communaut6 des pretres Bonalistes de
Toulouse s'tait incorpor6e a la n6tre.

CHAPITRE X

Antoine Jacquier (1762-1787)
Election de M. Jacquier. Notice. - Treizibme Assemblee
ginerale. - Circonstances difficiles. - Avis. - Maison de
Saint-Lazare. - M. Bossu, delegud apostolique en Orient.Pi'lle de
Maison d'Alger; 6preuves. -- Mort de M. Igon
France.- Espagne, Italie, Portugal, Pologne.-Assemblie
sexennale de 1768. - Avis. - Expansion de la devotion a
saint Vincent. - Lyon. - Saint-Malo. - Partage de la
Pologne. - D6sastre & 'Ile de France. - Quatorzieme
Assemblee gendrale, 1774. - Avis. - Mort de M. Bossu. Son eloge. - Admirable d6vouement de nos confreres
d'Alger.

Le successeur de M. de Bras fut M. Jacquier, qui
Saint-H6an, en Forez, diocese de Lyon, le
6tait n a&
I novembre 1706. Aprbs avoir achev6 ses premieres
6tudes au college des Jesuites de Lyon, oi il avait
consfamment remport6 Ies premiers prix, il fut sur le
point d'entrer dans cette Soci6t6, mais des raisons
particulibres, et une retraite, qu'il fit dans notre maison de.Lyon, le porterent a changer de dessein; il fut
admis et entra dans la Congr6gation,le 8 aott 1725.
Pendant son s6minaire et ses 6tudes, ii donna le
spectacle soutenu d'une ferveur qui ne se d6mentit
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jamais. Doui d caractere le plus accommodant, possidant son ame et commandant i tous ses mouvements
dans 1'ge de la vivacit6 et de l'agitation, liant, com-

manicatif, ouvert sans familiaritY, conservant 1'onction
de la pieti la plus tendre an milieu des discussions
les plus dessechantes : la rbunion de toutes ces precieuses qualitks, qui, dans la plupart des hommes,
n'est que Ie fruit do travail et des annes, et qui, chez
lui, paraissait si naturelle, ripandait je ne sais quel
charme sur ses vertus naissantes. A peine diacre, il
fut envoye a Alet pour y enseigner la theologie; bientat apris, il fut appel i&Lyon pour y consacrer a la
formation de nos jeunes 6lives des talents et des
lumiires qui avaient d6ji jet6 le plus grand 6clat; il
y remplit successivement les emplois importants de
professeur et de directeur du samiaaire interne. En
z739, il fut envoye a Manosque, en qualit6 de supl-

rieur; sa m6moire et son nom farent longtemps en
binbdiction dans cette ville et dans le diockse de Sisteron. En 1747, M. Brossy, visiteur de Lyon, fut Olu
assistant; cette perte fnt sensible a toutesles maisons
de la province. Pour la riparer et pour consoler les
maisons affligies, M. de Bras leur 6crivit qu'il venait
de choisir M. Jacquier comme le sujet le plus digne
et le plus capable de remplir cette charge importante.
Des raisons particulieres, et bien honorables pour lai,
le firent transftrer, l'annie suivante, I Cahors.
En annon~ant aux maisons d'Aquitaine 'arriv&e dt
nouveau Visiteur, M. de Bras en faisait le plus bel
aloge. ((Ce choix, disait-il, doit vous faire comprendre
combien vos inter&ts nous sont chers, et combien Dons
avons A ceur que vous soyez biea gouvern6.. M. Jacquier, digne sujet dont Dieu a d6ej b6ni la conduite,
a tout ce qn'il faut pour vous consoler et maintenir
parmi vous 1'esprit de notre saint 6tat. Capable, regu-
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lier, bon, plein de sagesse, vous trouverez en lui un
phre tendre, qui s'empressera de pourvoir . tous vos
besoins, un ami, qui se pr&tera a tous vos disirs, et un
supirieur, qui vous portera suavement a Dieu par
l'efficace de ses bons exemples ), M. Jacquier ripondit
pleinement au jugement de son sup&rieur et 1'attente
de la province. Charg6 du soin d'une maison oa
toutes les fonctions de la Congregation se trouvaient
r6unies, il se livra a un travail opinidtre, pour n'en
negliger aucune : instructions communes et particulibres, inspection des deux s6minaires, direction de
plusieurs communaut6s, nombreuses retraites de cures,
consultations d'un vaste diocese, il embrassa tous ces
objets avec le plus grand succes. Cependant, an milieu
de tant d'occupations, il 6tait A toutes les maisons de
sa province comme s'il n'eit eu qu'une maison a gouverner; dans les visites qu'il faisait exactement, il
- gagnait tous les cceurs et il affermissait la r6gularit6
par les ordonnances et les reglementsles plus sages.
En 1753, l'Assembl6e sexennale klut unanimement
M. Jacquier pour succeder & M. Richon, en qualite de
premier assistant et d'admoniteur. a Nous avons la
consolation de trouver en lui, dit encore M. de Bras,
tout le m6rite que nous lui connaissions,se conciliant,
par sa r6gulariti et son bon coeur, l'estime et la
confiance de tout le monde. L'exp&rience, qu'il a
acquise dans les provinces de Lyon et d'Aquitaine,
i'a rendu propre A entrer dans le conseil de la Congr6gation; elle a lieu d'esperer qu'il la servira avec autant
de-lumiere que de zble, et la compagnie des Filles de
la Charit6, dont nous favons nomm6 Directeur, continuera d'6prouver la sagesse et la charit6 avec laquelle
il les a dj conduiteset dirig6es dans les provinces. )
Au mois d'aout i755, il quitta ce dernier emploi pour
prendre lassistance de la maison de Saint-Lazare.
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Chacun admira avec quel zile et quelle douceur il se
conduisit dans cet emploi penible. 11 faillit etre victime de son assiduitY, de sa vigilance, et de la vie
s6dentaire insiparable de cette fonction. Charg6 de
tout le poids du gouvernement pendant les dernieres
annees de M. de Bras, lorsque celui-ci mourut, chacun
crut que M. Jacquier ne tarderait pas a le suivre dans
le tombeau. Son temperament paraissait ruine, une
fievre lente le minait depuis longtemps. Cependant
l'Assembl6e de 1762, frappee de ses qualiths eminentes, le choisit pour Superieur g6neral a la pluralite de trente-trois voix contre trois; et la Providence
voulut que cet homme presque mourant fournit une
carriere plus longue qu'aucun de ses pridecesseurs
depuis saint Vincent. Ses assistants furent MM. Pertuisot, Molinier, Testori et Holleville.
Les circonstances au milieu desquelles M. Jacquier
prenait les r&nes du gouvernement de la Compagnie
6taient particulierement difficiles. La France 6tait
inondie de livres impies et immoraux dus a la plume
de-Voltaire, de Rousseau, des redactners de l'Encyclop6die et de leurs disciples. Les parlements, jans&nistes en majeure partie, faisaient cause commune
avec les philosophes pour attaquer les religieux et surtout les J6suites. , Une fois que nous aurons detruit
les J6suites, ecrivait Voltaire a Helv&tius,nous aurons
beau jeu. , De 1760 a 1767, en effet, parurent une
multitude d'arrsts contre les enfants de saint Ignace,
et le procks du P. de La Valette servit de pretexte a
une levee de boucliers formidable contre eux. Les
autres communaut6s recevaient le contre-coup de ces
attaques r6p6t6es. Malheureusement, quelques-unes
d'entre elles 6taient min6es par les nombreux abus qui
s'etaient glisses dans leur sein; et en 1i65, on vit un
nombre consid6rable de religieux de la c6libre
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abbaye de Saint-Germain-des-Pres presenter au roi
une requ6te contre la sev6rite de leurs regles. II
fallait un regard attentif et une main ferme pour
*empecher que l'esprit de relichement et d'ind6pendance ne prit pied dans Ia Congregation. Aussi
M. Jacquier'tient-il sans cesse en 6veil ses confreres,
afin que p'ersonne ne se laisse surprendre par l'ennemi.
Avis, reproches, encouragements, rien n'est 6pargn6.
L'Assembl6e avait constate avec peine que l'esprit
de vanitY, de mondanit6 et de sensualit6 s'6tait introduit dans quelques-unes de nos maisons. Des missionnaires, fort instruits d'ailleurs et severes pour les
autres, se faisaient de grossieres et damnables illusions en matiere de pauvret6. I1 fallait a tout prix faire
revivre I'esprit primitif; 1'Assemblee
en indique les
principaux moyens : mener une vie retiree et separ6e
du monde,y joindre l'esprit de priere et de zele pour
toutes les pratiques de pi6t6 qui nous sont prescrites,
telles que l'oraison en commun, les conf6rences, les
r6petitions d'oraison; se montrer trbs exacts observateurs de nos saintes regles. On comprend a quel point
de tels moyens sont efficaces pour renouveler I'esprit
de la Congr6gation. Malheureusement ces saintes pratiques 6taient n6glig6es dans plusieurs de nos maisons.
Aussi M. Jacquier ne se lasse-t-il pas, dans ses circulaires, de combattre ces negligences et ces abus qui
pouvaient avoir les suites les plus d6plorables. II s'attache a montrer que le d6faut de piete, qui nait de
I'abandon des exercices spirituels prescrits par la regle,
conduit naturellemeat a-l'oubli des obligations les plus
essentielles de notre 6tat.
On se plaignait aussi avec raison que les changements devenaient trpp frequents. On ne faisait, pour
ainsi dire, que passer dans certaines maisons. Tout cela
nous faisait perdre I'estime et la consideration si nOces-
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saires au succes de nos fonctions; de plus, les frais
de voyages, qui en etaient la consequence inevitable,
icrasaient le temporel des maisons sans profit pour
elles: u Je sens plus que personne ces inconvenients,.
ecrit M. Jacquier, et je suis bien r6solu a me montrer
plus diffcile que jamais i accorder ces changements;
mais, comme ils ne prennent leur source d'ordinaire
que dans l'inconstance, 'iinmortification et le d6faut
de support, il cst n&cessaire que chacun travaille a
reformer de pareilles dispositions- i
L'amour de leurs aises, 1'esprit d'immortification
empichaient les directeurs des seminaires de se
trouver a la r&cr&ation avec leurs eLves. Le Superieur
general 6tait profondkment humilit des nombreusesplaintes que nos seigneurs les 6veques lui avaient
adresskes sur ce suiet. M. Jacquier dut revenir a plusieurs reprises sur ce point si important, et il s'exprimait ainsi danssne de ses circulaires : a Presque tous
les 6veques nous out temoigni, en differents temps,
avoir tres i cceur qu'il se trouve toujours quelques-uns
de MM. les directeurs a toutes les recreations des
seminaristes. Leur vmeu a cet egard a toujours 6t6 celui
de la Congr6gation. M- Couty Ia expressiment
recoMamandk dans la lettre circulaire qui suivit I'Assemblie g6neraIe de 1736- C'est ce qui a toujours &t
- Saint-Lazare; c'est la pratique constante de
observ&
tous les autres s6minaires, qui sont en d'autres mains
que les u6tres; c'est le moyen de preserver bien des
fautes et de mieux connaitre les ssjets.
maison
dune
temporel
du
ruine
la
comme
Enfa,
cause bien souvent la ruine spirituelle des individus et
des oeuvres, M. Jacquier rappelle aux sup6rieurs
locaux qu'ils sont comptables des biens temporels de
leur maison I Dieu et a lI Congregation; ils ae dklivreront leur conscience sous ce rapport qu'en se
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conformant en tous points aux sages reglements recus
parmi nous. Un point capital est de bien rigler les
dýpenses; que l'on soit impitoyable pour iviter toutes
celles qui sont inutiles; quand il s'agit des depenses
nicessaires, tout doit etre concert6 avec les consulteurs, avec le Visiteur et meme avec le Superieur
genbral, selon que la rigle le requiert. a Mais, ajoute
M. Jacquier, tons les soins que pourraient se donner le
sup6rieur etle procureor par une sage economie, dans
l'administration d'une maison, deviendraient inutiles,
si chaque particulier nre se faisait pas un devoir d'entrer dans les mames vues et de s'y preter en se contentaut d'un entretien proportionnk aux facultbs des maisons et conforme a l'esprit d'humillt6, de simpliciti et
de pauvret6de notre 6tat n
Au moment oi M. Jacquier, fidle interprete des
dbsirs de I'Assemblee, donnait.• ses confreres les plus
sages avis pour les ramener on les maintenir dans l'esprit de. saint Vincent, Dieu ne cessait de ripandre sur
la Compagaie de speciales ben6dictions. La maison de

Saint-Lazare 6tait remplie d'une jeunesse nombreuse
et choisie. Le Siminaire voyait son directeur, M. Bossu,
honork de la confiance du Saint-Siege d'une maniere

toute sp6ciale. La Propagande avait besoin d'un
homme tout a la fois instruit, zI66, ferme, conciliant
et d'une prudence consaomm6e pour aller en Orient soutenir les intirets de l'eglise et repr6senter le Souverain Pontife. Le prefet de la Propagande avait vu a
'oeuvre notre confr&re, M. Bossu, pendant son sijour
a Alger. Ce missionnaire avait si bien g&r6 les affaires

de la religion en Algerie, dont il 6tait vicaire apostolique, que le cardinal prefet. Spinalli le d6signa au
Souverain Pontife pour remplir les memes fonctionsen

Syrie. Ce digne confrere se rendit a Rome pour
prendre les instructions du Saint-Siege. On lui remit
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un bref par lequel il 6tait constitue vicaire apostolique
de notre Saint-Pbre le Pape, a Alep et dans toute
l'6tendue des patriarcats d'Antioche, de Jerusalem
et de ceux des Maronites et des Armeniens. 11 prit
ensuite cong6 de la Cour romaine et se dirigea vers
Livourne pour s'embarquer et gagner les c6tes de
Syrie. Quelques ann6es plus tard, M. Jacquier annonce
A la Compagnie que M. Bossu, accompagn6 d'un mis-

sionnaire, M. Julienne, est toujours en course pour
accomplir les devoirs de sa charge apostolique. Outre
l'6tablissement d'Alep, la Congr6gation avait dd se
charger de deux nouveaux Seminaires, celui de Metz
et celui de La Rochelle.
Ces accroisserfents n'&taient pas sans donner
quelques inqui6tudes A M. le Sup&rieur general. Sans
doute il voyait autour de lui une jeunesse nombreuse
et pleine d'avenir; mais les vides causes dans nos maisons par la vieillesse et les infirmit4s etaient nombreux,
surtout a I'6tranger.
c 11 est vrai, dit M. Jacquier, que la mission d'Alger n'a perdu aucun de ses ap6tres, mais il est A
craindre qu'ils ne succombent sous le poids du travail,
parce que les esclaves catholiques se multiplient sans
cesse A cause des fr6quentes courses des Barbares sur
les c6tes d'Espagne et d'Italie. » M. Groiselle, Vicaire
apostolique, donnait des details navrants sur cette
mission.
La guerre de la succession d'Autriche et surtout la
guerre de Sept ans avaient mis aux prises, sur I'ocean,
les deux grandes prissances maritimes de 1'Europe,
la France et l'Angleterre. Les corsaires algeriens
eurent toute facilit6 pour leurs pirateries; aussi les
pauvres chretiens s'entassaient dans les bagnes. De
plus, il etait impossible, au milieu des troubles causes
par la guerre, de travailler a la r6demption des captifs.
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Une chose lamentable surtout d6solait M. Groiselle:
c'6tait de voir un nombre considerable de chretiennes
expos6es a perdre la foi et la vertu. Il demandait des
aum6nes et des prieres. Au mois de septembre 1763,
de nouveaux sujets d'affliction viennent briser le cceur
du Vicaire apostolique. Sur un bruit vrai ou faux,
r6pandu par un Maure,.venu d'Espagne, que les
esclaves musulmans y 6taient fort maltraites, le Dey
d'Alger fit prendre les plus notables des Espagnols et,
apres les avoir fait attacher comme des chevaux &des
charrettes charg6es de grosses pierres, il les contraignit a faire six voyages par jour, 1'espace d'un mille.
Quelques-uns d'entre eux tomberent malades; ils
furent envoyes a l'h6pital, charges des lourdes chaines
qu'ils devaient porter pendant leur maladie. Mais le
coup !e plus sensible fut la fermeture de la chapelle
des bagnes. Quand les pauvres esclaves cherchaient
a.entrer dans leir chapelle, on-les ac:ablait de coups
de baton.
Bient6t les Franqais eurent leur tour. Une tartane
alg6rienne avait 6t6 coul6e bas par un vaisseau franqais, qui l'avait prise pour un corsaire saletin. Au bruit
de cet 6v6nement qui se r6pandit dans la ville, la
populace envahit le palais, en poussant des cris de
fureur. Le Dey, sans autre forme de procks, ordonna
que tous les Francais, h commencer par les pr&tres, le
consul et toute la suite, fussent charges de chaines,
renfermes dans le bagne du chAteau et atteles a la
charrette dans le temps du travail. M. Groiselle s'6tait
embarqu6 pour Marseille, laissant la charge de provicaire apostolique &M. Ferrand. Le premier missionnaire que rencontrerent les agents du Dey fut
M. Lapie. Voyant apporter- les chaines, il comprit le
sort qui lui itait reserve. Alors il se mit & genoux,
embrassa ses lourdes chaines, en disant : u Soyez les
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bienvenues, faveurs cilestes, grAces de Dien. Je vous
reqois d'un coeur plein de respect, de soumission et de
confiance envers Celui qui vous envoie. , On enchaina
les prisonniers a I'instant, deux a deux, avec des
chaines du poids de q'uatre-vingts livres, M. Lapie
avec le consul, le chancelier avec le secr6taire, et on
les conduisit dans les bagnes oa sont enfermes les
esclaves qui appartiennent au Dey. Ce lugubre manoir
eiait bien connu de M. Lapie. Tous les jours, il y
allait porter les consolations. de son saint ministare.
Cette fois il y porta la desolation. Les esclaves chr&
tiens ne purent le voir, comme 'an d'entre eux, sans
verser des larmes; ils oubliaient leurs maux pour compatir aux siens. De son c6te, ii n'oublia rien pour exciter et ranimer de plus en plus dans lenrs coeurs, par
1'exemple de sa joie dans la tribulation, les sentiments
d'une entiere et constante conformith aux ordres de
la Providence. a L'ktht ou vous me voyez, leur disaitil, servira a me rendre plus compatissant vos maux,
apres les avoir 6prouvis moi-m&me. Toujours avec
vous et associ6 i vos travaux, je serai plus a port6e de
vous parler des biens cilestes et de vous animer & en
faire i'acquisition par 1'offrande continuelle que nous
ferons ensemble a Dieu de nos peines et de nos souffrances. Mes chaines ne m'emp&cheront pet-etre pas
de faire le service divin dans ce bagne, pendant que
mes confreres parfaitement libres desserviront les
autres bagnes. n Il parlait ainsi parce qu'il se croyait
seul prisonnier; il fat bientbt d6tromp i la vae de
M. Ferrand et du frere Jacques Villars, qui furent
conduits, charges de chaines, dans le meme bagne.
Des le lender.ain matin, ils furent expos6s aux insultes
du peuple et appliquis a tu travail an-dessus de leurs
forces. Attelks deux & deux, on les obligea de trainer
deux fois le jour, a la distance de deux lieaes, une
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charrette charg6e de pierres. Malgr6 quelques adoucissements accordis par le Dey, la situation de nos
pauvres confreres 6tait des plus p6nibles. Le roi de
France, inform6 de l'ktat des choses, 6crivit ad Sultan
poor qu'il donnit ordre an Dey de mettre fin . la pers6cution exerc6e contre la France. On faisait a SaintLazare des prieres et des bonnes ceuvres particuli-res
pour obtenir la dklivrance des pauvres captifs. Le
Ciel 6couta des vaeux aussi ajdents, et le i" janvier 1764, M. Jacquier annoncait a la Compagnie que
les missionnaires 6taient delivres de leurs fers et
rta'blis dans la possession de lear maison.
Le 2 avril de la meme ann6e, Dieu appela i une vie
meilienre. M. Gabriel Igon, l'un des premiers ap6tres
de l'Ile de France; il 6tait ig6 de quatre-vingt-six ans,
dont il avait passe soixante-six dans la Congr6gation.
Bien que,danslesdernieres ann6es, ii eft perdu F'usage
de la vue et de l'ouie, sa presence seule inspirait la
symp-ithi, et le plus profoad respect. DOs qu'on pouvait 'apercevoir oo 6tait content, et l'on voyait clater, sur tous les visages, tes sentiments d'estime et de
reconnaissance que meritaient la saintet6 de ses mears,
les importants services rendus aux insulaires de tout
age et de toute condition et les fruits abondants et
subsistants du saint ministtrequ'il avait exerc& Aussi
ses obseques farent un v~Eitable triomphe.
Ses confreres, euxaussi, ktaient entourbs de l'estime
et de l'affection g6nerales; mais ils succombaient sous
la peine. Quand la mer fut devenue libre par suite du
trait& de Paris, M. Jacquier s'empressa d'augmenter
le personnel de cette iuntressante Mission. Le 16 d6cembre 1766, six de nos pretres quittaient Paris pour
Lorient o• ils devaient s'embarqurer au premier vent
favorable.
A cette 6poque, la maison de Saint-Lazare fut, pen-
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dant quelques mois, cruellement 6prouvee par la maladie. En moins de huit jours, la mort enleva si jeunes
gens d'esperance; vingt-quatre confreres, tant pretres
Sque freres, apres avoir touchi aux portes du tombeau,
recouvraient, grace h une protection sp6ciale du Ciel,
une sant6 parfaite.
L'ann6e suivante, la mort fit encore de terribles
ravages dans les rangs de la Compagnie. M. Jacquier
avait l'ame bris6e de douleur; mais au meme temps, il
adorait avec une soumission parfaite les desseins de
Dieu. 11 avait I'espirance que, touchee de ses prieres,
la Providence saurait bien remplir les vides opeles
dans nos rangs. Sa priere fut exauc6e et la Providence
inspira 1'amour de notre itat et le d6sir d'y entrer a
plusieurs pretres tres ziles et capables d'exercer avec
honneur et avec fruit les fonctions de notre saint
6tat. < Nous avons d'ailleurs, dit M. Jacquier, dans le
seminaire et dans les etudes une nombreuse jeunesse
qui flatte nos espirances par ses progres dans la piete
et.dans la science. ) II fallait du monde pour entretenir les anciens 6tablissements et garnir les nouveaux.
Nous n'avions pu refuser le grand seminaire de Rodez.
1 Quant a celui de la Rochelle, dit M. Jacquier, il y
a bien de 1'apparence que nous y renoncerons, a moins
que le seigneur 6veque, qui sera nommin pour pr6sider
a ce diocese, ne nous procure une stabiliti analogue A
celle des autres maisons oi nous r6sidons. ,
Nos deux provinces d'Espagne et d'Italie travaillaient avec zele et leurs oeuvres 6taient en pleine prosperit6. Les missionnaires de ces deux pays, par leur
prudence, leur charit6, leur r6gularit6, avaient su s'attirer l'estime et la confiance du clerge et du peuple.
Nos maisons du Portugal causaient, M. le Sup6rieur g6niral le plus grand. souci. Elles paraissaient
destin6es A une ruine complete; car d'une part le Roi
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leur avait d6fendu de recevoir des sujets sans sa permission et cette permission leur etait toujours refusee.
Cependant, malgr6 cette situation difficile, nos confreres, soit a Lisbonne, soit a Guimarens, continuaient
a faire beaucoup de bien dans les exercices d'un
ministere qui les occupait continuellement.
Quant a la Pologne, elle se trouvait menac6e de la
plus terrible d6vastation et les armies 6trangeres,
_repandues dans ce malheureux pays, n'epargnaient
pas les domaines eccl6siastiques. Grace a la prudence
et au zele de M. Sliwicki, Visiteur de cette province,
nos confrbres polonais purent travailler utilement aux
fonctions de leur 6tat. Mais l'avenir etait gros de
menaces. Ce ne fut bient6t plus seulement la guerre
avec toutes ses horreurs qui desola ce malheureux
pays: la maladie, la disette y firent les plus affreux
ravages. La mort frappait dans nos rangs et, a Sambor,
la contagion avait cause la mort de trois de nos pretres
et d'un frire, qui 6taient continuellement occupis a
secourir les pestiferes. Nos confreres de Zaslaw et de
Horodecz couraient le. meme danger, animus qu'ils
6taient du mnme zele. Plusieurs missionnaires, habitant des contrees que le fl6au epargnait, demandaient
a voler au secours de leurs confrxres. Les Filles de la
Charit6 6taient anim6es du meme courage et plusieurs
d'entre elles s'offraient i marcher aux endroits oii les
besoins etaient plus pressants et les dangers plus
prochains, II fallait prier, ii fallait aussi se mortifier,
non seulement en Pologne, mais en France. Aussi
M. Jacquier imposa-t-il quelques retranchements au
r6fectoire, soit par esprit de p6nitence, soit aussi a
cause de la chert6 des vivres. t Comme la maison, ditit, se trouve fort nombreuse dans une ann6e aussi malheureuse a tous 6gards que celle-ci, a raison du prix
excessif de toutes les denrees, et particulibrement du
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vin, nous avons it6 obliges, pour ne pas grossir wos
dettes et nous mettre en 6tat d'augmenter nos charits
ordinaires, d'avoir recours A quelques retranchtements;
nous conformant en cela A la condaite de sai•. Vincent et aux exemples que ses successeurs nous ont
laiss6s, nous nous sommes r6daits A an demi-setier de
vin par repas et ita 6t6 entierement supprime pour le
dejeuner. w Nos confrbres se montr&rent animbs d'uo
excellent esprit en acceptant de boa ceur ces petites,
*
mortiications.
On &taiten 1768. Le temps d'ane assembl6e sexennale Atait arrive; elle se tint co•mue de coutume A.
Saint-Lazare. Les deputes, tout en reconnaissant que
I'6tat des affaires de la Compagnie n'exigeait pas la
convocation d'ane Assemblee gni~rale, prienat M. lc
Superietr de signaler A la Congr6gation quelquesabus
qu'il itait urgent de faire disparaitre de son sein.
M. Jacquier fit droit k lear demande et,dans sa circalaire du I" janwier 1769, nous trouvows les trecommandations saivantes : a Je me crois oblige, Messieurs et

mes tres chers freres, pour la dlivrance-de mon gme et
pour me conformerau desir de Messieus les d6putes
A la derniere assemblie, de vous faire part des justes
plaintes que j'ai eu la douleur de recevoir : ioOn se
plaint que quelques missionnaires ne sent pas assez
attentifs a se preserver de la funeste maladie de notre
sidle : 1'esprit d'indopendance. Ils paraissent y tmaber
insensiblement par k peu de cas qu'ils font de la regle
et des avis qu'on leur doaae; ils viennent enfin A ae

s'assujettir a rien qu'a ce qui favorise leurs inclinations et leurs caprices et A se aidir contre tout ee qui

ne s'accorde pas A leur humeur. A Dieu ne plaise que
des sujets de ce caractire viennent A se multiplier

dans la Congregation. 2" On se plaint encore de ce
que quelques-uns ne se corrigent pas de la dange-
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reuse habitude de manquer aux exercices communs, a

l'oraison du matin, aux conferences, aux examens particuliers et gendraux, a la retraite annuelle. Je serais
coupable, si je ne me lassais de leur dire qu'en n6gligeant les moyens que Dieu leur avait pripares dans
leur vocation, pour se sanctifier et se mettre en etat
de sanctifier les autres, ils ne peuvent manquer de se

perdre eux-mames et de devenir inutiles aux fiddles.
Quelbien peut faire unmissionnairequi ne conservera.
pas l'esprit de pit&6 ? Comment esperer qu'il le conserve, tandis qu'il n'est pas asside aux exescices qui
ont 6t6 instituis pour le produire et 1'entretenir?
3*M. Jacquier rappelLe a ceux qui se font de grossibres
illusions en matiire de pauvret6 qu'ils marchent dans
la voie de la perdition et qu'ils amassent un tr6sor de
colere d'autant plus terrible qu'ils y pensent moins.
4" < On se plaint enfin, ajoute-t-il, que, dans quelques
maisons, les comptes ne sont point en regle et que,
loin d'&tre arrt6s tous les mois, ils ne le sont pas
qqueluefois au bout de 1'anne, que les consulteurs.
n'ont aucune connaissance de l'etat de la maison et
qu'ils ne sont point appel6s a donner leur avis dans.
les affaires, ainsi que l'exigent nos constitutions. C'est
pourquoi, dit M. Jacquier, je charge l'ancien de la
consulte et les autres solidairement de m'avertir de
tout ce qui pent se passer contre le bon ordre oii doit
etre maintenu le temporel de la maison. ,
Les missionnaires trouvaient un puissant motif de
se p&netrer de plus en plus de I'esprit de leur saint
6tat dans les marques nombreuses et lclatantes de la
d6votion & leur saint Fondateur. En 1770, M. le
Superieur g6enral porte a la connaissance de la Compagnie le r6cit de faits bien consolants pour elle et
tris honorables pour son saint Fondateur. 4 La d6votion a saint Vincent, dit-il, s'6tend de plus en plus.
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M. le cure de la Platriere de Lyon, apres avoir obtenu
une relique et fait faire un tableau de saint Vincent
son honneur une chapelle diej
de Paul, a d6di6e
devenue fameuse et par la d6votion des fidiles et par
les gracesqui s'- , obtiennent. Rien de plus 6difiant que
le zele de ce respectable pasteur pour le culte de saint
Vincent. 11 a commence cette annie a faire cel6brer sa
fete dans son iglise paroissiale; et par ses soins, cette
solennit6 a 6t6 accompagn6e de toute la pompe dont
elle 6tait susceptible : procession oa la relique et
I'image du saint ont &et portes comme en triomphe;
office chante avec premieres et secondes v&pres sous
le rit double de premiere classe; messe solennelle;
papegyrique du saint; b6n6diction a la suite des
vepres; exposition de la relique pendant trois jours
consecutifs; concours du peuple, confessions et communions. »
Un fait plus touchant encore venait de se passer
dans le diocese de Saint-Malo. ( Le clerg4 r6uni en
synode demanda A Monseigneur la permission de
prendre saint Vincent pour patron, d'en faire l'office
propre et la f&te avec octave et enfin d'entrer en communion de prieres et de bonnes oeuvres avec notre
Congregation. Monseigneur, pne6tr6 lui-m&me de la
plus grande v6neration pour un saint, qui est regard6
a juste titre comme le modele des pr&tres, accueillit
avec une sainte joie la requ&te de son clerg6; il fit en
consequence aupres du Saint-Siege les demarches
n6cessaires i l'accomplissement de cepieux dessein.
( A la vue de ces beaux exemples, continue M. Jacquier, efforcons-nous de redoubler notre devotion
envers ce grand saint; mais faisons-la surtout consister
a nous bien remplir de son esprit, imiter ses vertus, a
marcher sur ses traces. Souvenons-nous que ce n'est
qu'A ce prix que nous pouvons m6riter I'honneur d'etre
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comptks au nombre de ses enfants, de perp6tuer ses
bonnes oeuvres et d'en partager un jour la recompense.
A ce sujet, M. Jacquier fait une r6flexion
aussi ing6nieuse qu'edifiante et solide : ( Entre les
diffirentes louanges, dit-il, que donnent ordinairement
A saint Vincent de Paul ses pan6gyristes, celle qui
parait lui &treplus glorieuse, c'est que presque toutes
ses oeuvres ont un caractere de stabilit6 et de perp6tuit, qui annonce visiblement l'excellence de la tige
d'oi elles naissent, 1'abondance de la source d'ou
elles dicoulent, et la f6condit6 dela semence d'oi elles
procedent. Mais pour qu'on puisse continuer A lui
donner cette louange, ii faut necessairement qu'on
puisse l'appliquer A la Congr6gation; car on ne peut
douter qu'elle ne soit le principal de ses 6tablissements, celui qu'il a eu le plus A coeur, celui dont il
s'est servi pour op6rer presque tous les autres. II est,
par consequent, infiniment intbressant pour sa gloire
qu'on puisse dire aujourd'hui, et qu'on puisse le dire
toujours, que la Congregation conserve precieusement
l'esprit qu'il lui a communique, les maximes et les
sentiments qu'il lui a inspires, la forme qu'il lui a donnee. )
M. Jacquier parlait ainsi en 1771. Pendant les annees
suivantes, il se passa deux faits, dont les consequences
intbressent grandement I'histoire- de la Compagnie :
nous voulons parler du partage de la Pologne et de la
suppression des J6suites. Nous dirons au chapitre siivant quelles furent pour netre Congregation les consequences de la suppression de la Compagnie de
Jesus; parlons tout de suite de celles qu'amena le
premier partage de la Pologne, en 1772.
Nous n'avons pas a raconter ici les ev6nements
douloureux qui precederent le d6membrement de ce
malheureux royaume; qu'il nous suffise de dire qu'au
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milieu des fleaux, des ruines, des d&sastres de tous
genres, les enfants de saint Vincent se montrerent

toujours i la hauteur de leur mission de charit6, de
zIle et de devouement. En 1773, M. Sliwicki, visiteur,
ecrit que, par suite du partage, II de nos maisons
passent sous une nouvelle domination : 2 en Russie,
2 en Prusse et 6 en Autriche-Hongrie. Le roi de
Prusse et l'impiratrice de Russie ayant dkclar6 qu'ils
ne voulaient gener en rien le libre exercice de la religion catholique, il y a lieu d'esp6rer que nos confreres
pou.rront continuer leurs missions. II n'en sera 'pet&tre pas de meme dans la partie autrichienne; car
d'apres un 6crit intitulb : Puncia reformatioais cleri,
il est decid6 : i* que dans chaque maison, il y aura
treize sujets; 2* qu'ils seront tons indigenes; 3* gouvern6s par un Vicaire general nomm6 par le Sup6rieur
g&n6ral, mais avec un pouvoir absoln et illimit6 de
statuer, changer, d&truire tout ce qu'il jugera a propos
sous le bon plaisir du Primat. C'6tait la ruine de nos
maisons. De plus nos confreres de Cracovie se trouverent dans la detresse; car leurs revenus, places au
deli de la Vistule, 6taient au pouvoir de la reine MarieTh6rise. Or, cette princesse avait d6fendu de laisser
-sortir aucune denrke, ni aucune somme p6cuniaire de
ce territoire... L'ann6e suivante, M. Jacquier recoit
des nouvelles plus consolantes. Les confreres des pays
annexes exercent leur ministere avec une certaine
libert6. La cour de Prusse, ayant exig6 qu'on lui
montrat nos constitutions, d6clara qu'elle les trouvait
tres judicieuses et pleines de sagesse.
Vers la meme 6poque, Pile de France fnt soumise .
de rudes 6preuves par suite d'un terrible ouragan qui
se dechaina sur elle, la nuit du 9 ou Io avril 1773. Les
dbgats furent immenses. La grande 6glise, 6lev&e au
prix de mille fatigues et d'6normes d6penses par les
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missionnaires, 6tait en grande partie renversee. La
dl6solation de la campagne etait indescriptible. Les
mais, les riz, les maniocs, bris6s et dispers6s, les
caf6iers et autres arbres d&racinbs, les maisons renvers6es, offraient partout un spectacle effrayant. Dieu
dans sa misiricorde avait epargn6 nos confreres.
Ils
s
jouissent d'une bonne sant6, ecrit M. Jacquier, et
s'o4cupent a r6parer leurs eglises et leurs presbythres,
et a tendre une main secourable a tous les affgigs,
autant que leurs facultCs peuvent le permettre. *,
L'ouragan avait ipargna l'ile Bourbon. Rien n'abattait
le courage des missionnaires appelis a travailler dans
<es deux iles. L'activitA de lear zele, et la r6gulariti
de leur conduite leur attiraient l'estime genarale.
Malheureusement, la moisson &tait tellement abondante qu'il 6tait toujours vrai de dire : Messis multa,
operariipawci.
Du I" au 8 juillet 1774, se tint i Saint-Lazare la

quatorzieme Assemblee genbrale. 34 membres la composrrent et elle eut 9 sessions. Elle adressa une lettre
cncyclique a toutes les maisons de la Congregation et
a tous nos confreres en faveur du seminaire de SaintFirmin, ancien collge des Bons-Enfants. Les bitiments avaient besoin d'tre r6pares et on voulait y
constrire une chapelle, a l'endroit mnme de la
chambre de notre saint Fondatear.
Ce s6minaire 6tait destine A recevoir des itadiants

-en philosophie et en th6ologie, non seulement de
Paris, mais encore des autres dioceses. L'Assembl&e
recommande la fid6lite aux exercices spirituels, aux
conferences surtout, I'uniformit6 et la simplicit6 dans
les habits; elle met nos confreres en garde contre
certains exces de zele dans les missions. M. Jacquier
insiste sar la n6cessite d'etre fidle a ces diverses
recommandations faites par l'Assemblee.

-

too6 -

11 y avait alors dans la Compagnie une grande
tendance A introduire parmi nos confreres les usages
du clerg6 seculier, soit pour le costume, soit pour It
perruque. M. le Superieur general s'applique A montrer les graves inconv6nients causes par ce d6faut
d'uniformit6 dans les habits. u Ceux qui s'en kcartent,
dit-il, montrent plus de legbrete que de sagesse. La
diversite des habits occasionne bien des reflexions et
des discours; ces reflexions et ces discours detruisent,
peu A peu, l'unit6 des sentiments sur les usages de la
Congr6gation. Et d'ou est venue la decadence de
plusieurs ordres religieux? Par oh a-t-elle commenc ? Par de legers changements dans les habits.
Ces changements, qui soot ordinairement inspires par
la vanit6, ont 6t6 bient6t suivis d'autres plus consid6rables. Apres quoi, les pens6es n'ont plus 6t6 les
memes, le langage a te different; 1'un croit a Paul,
bchauff6s; le
I'autre a Apollon. Les esprits se sont
flambeau de la division s'est allum6 dans les lieux
mnmes, qui 6taient destin6s pour I'eteindre et pour
servir d'asile A la paix et A la concorde. Mais ne
sommes-nous pas du clerg6 seculier? Pourquoi nous
enlever la liberte d'en suivre les usages et les modes ?
Oui, nous sommes du clerg6 s6culier, mais nous
sommes des prtres seculiers, vivant en communaut6
sous une regle particuliere qui a fix6 la forme de nos.
habits. Devons-nous &tre moins jaloux de la conserver
qu'on ne I'est parmi les magistrats, les militaires, et
gineralement dans tous les itats, oh l'on a adopt6 un habit particulier, destin6 a les caract6riser et A les

distinguer des autres? Y rougit-on de porter la livr6e
de sa profession ? Y faire les moindres changements
n'est-ce pas s'exposer visiblement aux justes reproches
de la vanit6, de la mondanite, ou tout au moins de la
singularit6 ? ,
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L'abus des perruques allait si loin, que des missionnaires pref&raient renoncer a leur vocation que
d'abandonner cet usage. Nos habitudes 6tant completement changies B cet 6gard, nous comprenons
difficilement l'insistance de M. Jacquier sur ce point;
-mais ii est de l'interet de l'histoire de rapporter ses
paroles : ( L'Assembl6e, ecrit-il, a surtout insist6 sur
la defense de porter la perruque; les raisons de ceux
qui voudraient en introduire l'usage dans la Congregation, ne sont que des pritexies sugg6res par la
dblicatesse et la ti6deur. Je tremble sur le sort de
ceux qui nous quittent, pour la pr6tendue n6cessite
de s'-loigner de nos usages; que pourront-ils dire a
Dieu pour leur justification? Comment ont fait ceux
qui nous ont preced6s? N'ont-ils pas fourni leur
carriere sans ces secours que l'on veut regarder comme
necessaires dans certaines circonstances ? ,
Le zele inconsidi6r de quelques missionnaires 6tait
de nature a compromettre leur sant6 et le bon ordre
general. (t A 1'Assembl6e, dit M. Jacquier, on s'est
plaint de quelques missionnaires qui, dans les missions,
suivent l'impulsion d'un zele-plus imprudent qu'utile
au salut des autres. Leur ardeur peu reglie les porte
a n6gliger, dans les temps marqu6s, de prendre leurs
repas, pour entendre les confessions, ce qu'ils font
meme a des heures avanc6es dans la nuit. Ces plaintes
ont donni lieu & un examen du reglement des missions. Les commissaires qui ont kt6 charges de ce
travail ont admire la sagesse de tout ce qui a 6t6
prescrit dans le reglement, et les changements qu'on
a jug6 a propos d'y faire sont si l6gers qu'ils n'int6ressent en rien Ia substance des choses. Qu'il soit
observ6 exactement, et que les particuliers ne s'in-,
gerent pas A faire des regles de caprice et de
fantaisie; c'est le vceu de l'Assemblee; c'est de cette

fidilit- qu'on verra naitre les fruits consolants de la
paix et de l'edification- a
Dien semblait b•nir d'ne maniire toute sp6ciale la
maison de Saint-Lazare. Elle se trouvait en 1775 plus
nombreuse que jamais; on y comptait 75 itudiants et
iminaristes; beaucoup de postulants se pr6sen5o s
taient. Ce qui consolait surtout le oceur de M. Jacquier
c'&tait de voir cette jeunesse animee d'un excellent
esprit. II aimait a entretenir ces bonnes dispositions
dans tons les missionnaires, non seuiemeat par les
plus sages et les plus touchapts avertissements, mais
encore en faisant passer sons leurs yeux de veritables
types de 'esprit de saint Vincent. C'est ainsi qu'il
exalte les vertus de notre confrree M. Bossu, qui venait
de s'bteindre a notre Maison-MWre. Siminariste, 6tudiant, prefet apostolique a Alger et dans le Levant,
directeur du Seminaire interne, partoat et tonjours, il
avait 6t- un parfait modle de toutes les vertus, sans
jamais se dementir. Modeste, simple, doux, hlumble,
mortifio, il retraait I'esprit, la vie, les sentiments de
notre bienheareux Prre. Rien surtout n'hgalait 'esprit
de pauvret6, dont il 4tait anim6 et qui le portait i se
dtacher de tout. 11 mourut le 12 d&cembre 1774.
Dans le cours de i'annoe saivante, nos confreres
d'Alger dona6reat 1'exemple d'un admirable divouemeat pour les pauvres esciaves conf-6s
leurs soins.
Dans le temps ou les Espagnols nmditaient de surprendre la ville, le gouvernement du Dey, craignant
une rkvolte des esclaves chretiens, prit le parti de les
-loigner. On les it partir au nombre de goo pour les
diriger sur M6deah, au milieu des montagnes. C'Utait
as mois de juin; la chateur Ctait tres forte et le
voyage devait durer trois jours. Les pauvres esclaves,
ýcharges de leurs chaines et de leurs paquets, les uns,
chausses de mauvaises chaussures, les autres, pieds
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nus, 6taient souvent oblig6s de marcher a travers des
6pines et des ronces. De plus, dans la pr6cipitation
du depart, les ordres donnes pour assurer les provisions de bouche ne furent pas executes, en sorte que
les esclaves manquerent de pain, une partie de la
route. Nos confreres avaient obtenu la permission de
suivre lear cher troupeau; ils distribuerent leurs
petites provisions aux plus necessiteux; et comme ils
avaient pr6vu que plusieurs de ces malheureux ne
pourraient pas soutenir la fatigue du voyage, ils
avaient eu l'attention de louer plusieurs mules pour le
transport de ceux qu'ils verraient en avoir le plus
grand besoin. On e6t dit des peres, s'oubliant euxm&mes pour ne s'occuper que des peines et des besoins
de lears enfants.
Arrives a Medbah, les missionnaires trouvirent un
gouverneur humain, qui, sur les t6moignages rendus
par les gardiens des esclaves, leur accorda sa protection. Ils purent en toute libert- exercer leur saint
ministtre et furent constamment a l'abri des insultes
de la populace. Apres quinze jours, passes a Med6ah,
les esclaves requrent ordre de retourner k Alger.
< Nos chers confreres, 6crit M. Jacquier, etaient en
route le jour de la fete de saint Vincent; et tandis
que nous 6tions dans la joie, ils melaient leurs larmes
a celles des infortun6s ccmpagnons de leur voyage.
Ah! que cette maniere de chlebrer la fete de notre

saint a df lui ttre agr-able! Nos confr&res observent
judiciensement que, si saint Vincent edt &t6 sur la
terre, il eCt envi6 leur bonheur. , M. Jacquier avoue
que la lecture de cette relation l'a touch6 jusqu'aux
larmes. De tels dbvouements et de tels hommes ne
pouvaient manquer d'attirer sur la Compagnie les
bbn6dictions sp&ciales de Dieu. Ils la pr6paraient
admirablement i cultiver avec succes les nouveaux
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champs que la Providence leur destinait et qu'Elle

allait bient6t leur confier.
CHAPITRE XI
M. Jacquier (176 2-1787) (Suite)

La Compagnie de Jesus est supprimte. - Substitution de la
Congr.gation pour les principales missions. - La Congregation en Chine. - Negociations. - Envoi de MM. Raux
et Guislain. - La Congr6gation a Goa. - S6minaire de
Macao. - La Congregation dans le Palatinat. - Quinziime
Assemblee g6nerale. - Avis. - Mort et eloge de MM. Testori, Davelu et Brocquevielle. - Mort de M. Jacquier.

La suppression de la Compagnie de Jisus laissait
un vide immense qu'il fallait combler sous peine de
voir perir des oeuvres aussi nombreuses qu'intiressantes. Dans la Constitution Dominus ac Redemplor

du 21 juillet 1775, Clement XIV s'exprimait ainsi :
( Quant aux Missions, que nous voulons tre igalement comprises dans tout ce que nous avons statue touchant la suppression de la Societi, nous nous reservons de prendre les mesures propres a procurer le plus
facilement la conversion des infidiles. , Rome attendit

plusieurs annies avant de prendre les mesures efficaces dont il est parle dans la Constitution.
Depuis le decret de suppression de la Compagnie,
les Jesuites de Chine n'avaient cessi de r&clamer des
successeurs. Introduits depuis longtemps dans le
palais de I'empereur en qualiti de math6maticiens et
dl'artistes, ils avaient obtenu la permission d'y bitir
une maison et une eglise, dans laquelle ils exercaient
toutes les fonctions de leur saint ministere. L'acces
facile, qu'ils avaient aupres de l'empereur et des grands,
les mettait en ktat de rendre les plus importants services aux nombreux missionnaires, s&culiers ou rkgu-
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liers, r6pandus sur toute la surface de 1'Empire. Us
n'6taient plus que cinq a Pekin, presque tous fort
avancis en Age; si on ne venait bient6t A leur secours,

ils sentaient que leurs oeuvres allaient forc6ment perir.
Dans l'impuissance oiu ils 6taient de se recruter euxmemes, ils demandaient qu'on envoyat au plus t6t des
missionnaires capables de sauver des missions cr6ees
et rendues florissantes par les largesses des rois de
France et par les travaux de ses enfants. L'un d'eux,

M. Amiot, jetait un cri d'alarme et suppliait 6loquemment le ministre d'ftat Bertin de ne pas laisser perdre
le fruit de tant d'efforts et de g&nireux sacrifices.

Melant les preoccupations du savant aux sollicitudes
de l'ap6tre, il conjurait le ministre de pr6server d'une
ruine totale cette belle 6glise, 6levie dans l'enceinte
m&me du palais imperial en dbpit de mille obstacles,
et 4cpour laquelle, disait-il, Louis le Grand, plusieurs
princes de son_auguste sang et tant de personnes qui

tenaient un rang distingu6 dans notre florissant
royaume ont fait passer jusqu'ici tant de secours; cet
observatoire si bien garni en fait d'instruments d'astronomie et de physique, donn6s pour la plupart par nos
souverains, ou achetes A grands frais du fruit de nos
6pargnes; cette bibliotheque enfin, si riche en livres
fran4ais excellents, qui deviendraient bient6t la pa5ure
d&s vers ),. Apris avoir 6puis6 tous les arguments
propres a amener le ministre Apartager ses vues, ( s'il

arrivait, ajoutait-il en terminant, ce que j'ai peine A
croire, que la raison prenant en main les intbrets de la
religion n'ait pas assez de credit pour se faire icouter,
je g6mirais dans le fond de mon coeur; maiscomme de
pros ni de loin je n'aurai contribuk en rien aux
malheurs qui sont la suite necessaire d'une conduite
que je ne saurais qualifier ici, je dirai avec Ciceron :
Ipsi viderint quorum interest".
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Pour prevenir les 6ventualitis dont I'apprhiension
inspirait au respectable M. Amiot une si vive emotion
et des accents si douloureux, plusieurs projets avaient
etC mis en avant et successivement icart6s. Une opinion pr6valut enfin, c'est qu'il n'y avait d'autre moyen
d'assurer la perpktuit6 de ces missions si menac6es
que de substituer pour leur gouvernement et I'administration de leurs biens, a la place de la Soci&te
6teinte des J6suites, une autre congregation qui, au
nom du roi de France, recueillerait la succession de
ces re!igieux et continuerait leurs ceuvres. Un rapport
r6dig6 en 1782, sur I'ordre du ministre de la Marine,
se declare expressbment en faveur de cette solution.
Restait i trouver la Congregation qui devait fixer le
choix du gouvernement. La necessit4 de la situation a
P6kin exigeait an corps savant, car c'est a titre d'astronomes, de mathnmaticiens, de gbographes, de medecins, de peintres, d'horlogers que les J6suites avaient
6t6 accueillis dans la capitale et introduits k la Cour.
Telle etait bien la conclusion du rapport. Malheurensement on ne connait de Soci6t6s savantes que celles
des Ben6dictins de Saint-Maur et des Oratoriens; et
le rapport les exclut toutes deux : la premiere, parce
que le genre de vie de ses membres et le caractere
sp6cial de leurs travaux les rend pen propres an
ministere des Missions; la seconde, de peur que Ie
souvenir des dissentiments de doctrine qui s'6taient
6leves entre l'Oratoire et la Soci6t' de Jesus ne nuisit
au parfait accord entre les religieux de ces deux
ordres, s'ils avaient a vivre c6te a c6te a PNkin. II
semble alors qu'il ne reste plus qu'une Congr6gation
A qui l'on puisse songer, c'est celle de la Mission.
Bien qu'elle n'ait pas pour but sp6cial 1'6tude des
sciences, elle est trop nombreuse pour qu'on ne trouve
pas, entre tous ses membres, quelques pritres propres
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aux fonctions dont il s'agit. 11 fut done dccid6 qu'on
s'adresserait i Saint-Lazare. M. Jacquier, ne se croyant
pas en mesure d'accepter une telle situation, refusa i
trois reprises differentes. Pour vaincre sa resistance, il
fallut que le ministre lui-m4me, le marquis de Castries,
lui crivit la lettre suivante :
Versailles, le 7 novembre 1782.
t( J'avais charg6 M. de Faivres, Monsieur, de vous
engager a accepter ladesserte de la Mission de Chine,
que tenaient ci-devant les J6suites, mais j'ai vu avec
peine, par les lettres que vous lui avez adress6es a ce
sujet, que vous auriez cru devoir vous refuser a ses
propositions, dans la crainte que vous manifestez de
ne pouvoir suffisamment remplir de nouvelles obligations en ce genre. Quelque louable que soit votre delicatesse dans son principe, elle n'6te rien A la confiance oii je suis que cette Mission ne saurait etre
remise en de meilleures mains que les v6tres. II ne
s'agit, d'ailleurs, quant i present, que de fournir un

pratre ou deux avec un chirurgien, s'il se peut. L'intention du roi est donc, Monsieur, que vous fassiez
cet effort en attendant que le temps et les circonstances

permettent d'employer des moyens plus itendus pour
la conservation et 1'accroissement d'uue des Missions

les plus importantes qu'il y ait, sous le double rapport
du christianisme et de la politique. Je ne doute pas
que vous vous empressiez de seconder les vues du
gouvernement, dans cette occasion, avec le meme zdle

que vous avez toujours montr6 dans tout ce qui a trait
au bien de lareligion et de lPtat. a
Marquis de CASnaRs.
M. Jacquier ne pouvait s'y m6prendre, ce n'6tait
plus an d6sir seulement, mais une volonti formelle'

S- 1014 qu'on lui transmettait de la part du roi; et une offre
reiteree avec une telle insistance etait un ordre.
( L'ordre du roi, disait-il deux mois plus tard, nous
manifeste ceuui de la Providence; nous avons done
jug6 que c'est Dieu qui nous appelle. j

Cependant les negociations se poursuivaient entre
le gouvernement francais et la cour de Rome, en vue
d'obtenir le d6cret de la Congregation de la Propa-'
gande, qui devait subroger officiellement aux J6suites
francais de la Chine les pretres de la Mission. Ce
d6cret fut rendu le 7 decembre 1783; en voici la
teneur :

( Le roi tres chretien de France, Louis XVI, ayant,
selon sa piet6 et son zele pour la foi catholique, fait
exposer a notre Saint-Pere le Pape Pie VI, qu'il desirait que les pretres de la Congregation de la Mission
fussent subroges, pour les missions del'Empire de la
Chine, aux Pares francais de la Soci6t- 6teinte des
Jisuites, qui les administraient pr6cedemment, Sa
Saintete, aprts avoir pris l'avis de quelques 6minents
cardinaux de la Sacr6e Congregation de la Propagande, louant hautement la foi et la religion du m&me
roi tres chr6tien et voulant seconder ses pieux disirs,
a subrogk et depute les susdits pretres de la Congregation de la Mission, sous la designation du Sup&rieur general et l'approbation de la meme Sacr6e
Congregation, Ala place des susdits Peres de la Soci6th
iteinte des J6suites, dans les missions de la Chine,
qu'admitnistraient ces m&mes Peres de la nation fran.jaise, avec tous les pouvoirs, droits et privileges qui
doivent &tre donn6s A chacun d'eux respectivement,
lesquels la Sacree Congregation a coutume d'accorder
aux missionnaires,sous la d6pendance des 6veques,ou
des vicaires apostoliques l• oi il n'y a pas d'evaques,
sauf pourtant les-priviliges et exemptions accordes
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aux susdits pretres et a la Congregation de la Mission
par le Siege apostolique, suivant les forme, mode et
teneur qui seront prescrits a l'avenir par Sa Sainteti,
de concert avec le roi tres chretien, soit pour la designation des lieux oit ces mrmes pretres de la Congregation de la Mission devront etre envoy6s, soit pour
les biens et revenus k eux djia assign6s ou devant
&tre assign6s, a l'avenir, par la pieuse lib6ralit6 des
fiddles chinois, soit pour les charges a acquitter par
eux, en consequence des fondations pieuses, et enfin,
pour les regles a observer dans I'exercice de leurs
Missions. Pour tout ce qui se rattache soit aux biens,
soit aux revenus, que tiennent ou que tiendront ces
Missions de la munificence des rois tres chr6tiens, ou
de la liberalit6 des sujets francais, le roi tres chr6tien,
en s'inspirant de son zele et de sa sollicitude pour la
foi catholique, en disposera seul pour l'avantage et
I'utilit6 de ces memes Missions.
a Cardinal ANTONELLI. )
Quelques semaines plus tard, Louis XVI donnait,
a son tour, les lettres patentes, en vertu desquelles le
Parlement de Paris devait enregistrer le d6cret de la
Propagande.
En consequence, M. Jacquier choisit pour la nouvelle Mission deux pr&tres bien dignes d'attirer son
attention. Par leurs rares aptitudes, par leurs etudes
anterieures, MM. Raux et Guislain etaient admirablement pr6pares A la Mission qu'on leur confiait. Ils
employirent le temps qui les s6parait encore du jour
oi ils devraient s'embarquer, a se fortifier dans les
sciences qui leur 6taient d6ja familibres, A -acquerir
des connaissances nouvelles qui, en leur donnant plus
de moyens de se rendre utiles, devaient ajouter au
credit et A l'autorite de leur ministere; M. Raux,
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depuis longtemps verse dans l'astronomie, suivit le
cours de Lalande au College Royal; il se rendit en
Champagne, visita les forges, les fourneaux si nombreux alors dans cette province,s'initiant a tout ce qui
a trait a l'exploitation et a la fabrique du fer; il alia
6tudier sur place le nouveau canal de Picardie, afiu
d'&tre i mime de le comparer a ceux qui sillonnent
la Chine, et de porter peut-8tre des ameliorations
pricieuses dans un pays oi les principales voies de
communication sont les rivieres et les fleuves, relies
entre eux par d'innmombrables canaux. De son c6t6,
M. Guislain repassait les math6matiques, s'appliquait
Sla micanique, pour laquelle il avait tn gout d&cidi,
et suivait les cours de chimie professes an Jardin da
Roi. En name temps, ils 6tudiaient I'un et l'autre lalangue chisoise et s'instruisaient A fond de 'histoire,
des moeurs et des usages du Cd~este Empire.
Sur la d6signation de M. Jacquier, M. Raux retut,
par dcret de la Propagande du 17 d6cembre, le titre
et les pouvoirs de Superieur apostolique de la Mission
francaise de Pekin et de celles qui en dependraient.
11 se readit A Brest,aumois de mars 1784,avec M- Guislain et ke frrze Joseph Paris, tres habile horloger.
Tous trois prirent place sur un vaisseau de 1'.tat, Le
Triuon, qui, le 20 mars, quittait la rade de Brest, et le
i" septembre de la mime annie, apres cinq mois et
onze jours de navigation, les amenait i Canton.
c MM. Rauxet Guislain ont fait leur route en hommes
apostuliques et en mathimaticiens n, 6crivait M. Jacquier, le i" janvier 1786. Is venaient a peine de
dkbarquer, lorsqu'une persicution violente eclata dans
plusieurs provinces. Bien que les missionnaires de
Pekin ne fussent pas inquieths, les dfiances da Gouvernement a l'1gard des etrangers s'accrurent et retarderent le d6part de nos confreres pour la capitale. Ils
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y arrivirent le 29 avril 1785, apres un voyage d'environ
6oo lieues, moiti6 par ean, moitie par les voies de
terre. Pr6sent6s presque aussit6t a l'empereur, ils en
furent accueillis avec faveur et reCurent deluiles presents ordinaires. »
Huit jours apres leur entree dans la ville, F'ivque
-de P6kin publiait les decrets de la Congregation de
la Propagande par l'acte suivant, que tons les anciens
Jesuites de la mission franqaise signerent avec lui :
( P. F. Alexandre Govea, de lafamille du Tiers-Ordre
.de saint FranCois, par la grice de Dien et du SaintSiege apostolique, -yvque de P6king, conseiller de la
tres fidile reine des Portugais... A tous ceux a qui il
appartient faisons connaitre et certifions qu'aujourd'hui, dimanche de i'octave de l'Ascension, huitiime
jour du mois de mai de l'ann6e 1785, devant nous, et
en presence des missionnaires de 1'-glise du Pktang,
convoquns par nocre ordre dans notre 6glise cathhdrale, ont 6t6 lus et publibs : le d6cret de la Sacrhe
Congregation de la Propagande en date du 7 d6cembre 1783 par lequel les pr&tres de la Congregation de
la Mission sont subrog6s et substituos a la place des
Peres francais de la Socift, 6teinte des Jesuites,
pour les Missions de la Chine que les dits pOres
francais administraient; le brevet do roi tres chr6tien des Francais sur cette matiere, doann6 Versailles
le 25 janvier 1784; le decret de la-susdite Congr6gation de la Propagande da 17 d&cembre 1783, par
1
lequel M. Nicolas Joseph Raux, pretre de a Congregation de la Mission,est approuvi comme Supeieur
des susdites missions de la Chine. Ces divers d6crets
ont 6t4 acceptbs par tous selon leur forme et teneur.
En foi de quoi, nous avons donnA ces lettres testimoniales, sigries de notre main ainsi que de celle de
notre secretaire et de tous ces missionnaires susdits,
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,et munies de notre sceau. A Pekin, au palais 6priscopal, les jour et an que dessus. Sign6: F. Alexandre,
6veque de P6kin, F. Marie Amiot, J. Mathieu Ventavon, F. Bourgeois, Louis de Poirot, missionnaire
apostolique, J. Pauzi, Rodrigue de la Mere de Dieu,
secrbtaire.
La Congregation de la Mission avait d&s lors droit
de cit6 dans la capitale de l'Empire chinois : elle
prenait rang parmi les soci6ets religieuses qui, depuis
bient6t deux siecles, s'efforgaient de gagner a la foi
ce peuple infiddle. Nul doute qu'en mettant le pied
sur la terre de Chine, MM. Raux et Guislain ne se
soient rappel6 les exemples admirables des Appiani,
des Pedrini, des Mullener, leurs devanciers,et n'aient
place leur ministtre sous le patronage d'aussi dignes
protecteurs. La plus parfaite harmonie regnait entre
nos confreres et les anciens Jesuites, demeuris dans
la residence du Petang. Tous vivaient et travaillaient
en commun; et, dans sa circulaire.du. " janvier 1787,
M. Jacquier fait part a Ia Compagnie de cette heureuse
nouvelle : < Je ne saurais vous exprimer, dit-il,
Messieurs et mes freres, combien je suis console
d'apprendre que nos confreres vivent dans la plus
grande intimit: avec les anciens peres J6suites. J'ai
r.equ une lettre de tous ces messieurs, qui sont a
P6kin, par laquelle ils se felicitent d'avoir obtenu
de la Propagande le plus cher de leurs voeux : la continuation de la bonne oeuvre a laquelle les Jesuites
frangais ont travaill sans interruption dans l'espace
de pres d'un siicle, avec le plus grand zele. Aprbs
des 6loges, donnes aux talents et aux vertus de nos
confreres, ils nous invitent A envoyer des hommes
apostoliques, tels que ceux qui ont fix6 notre premier
choix. Ils terminent leur lettre tres gracieuse et tres
'difiante par m'assurer que, quoiqu'ils ne soient pas
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membres de notre Compagnie, ils la regardent comme
une seconde mere, qui pourrait les consoler de la

perte de la premiere, s'il 6tait quelque chose au monde
qui puit les en consoler. ,
La faveur, 1'autorit6 des nouveaux missionnaires
furent bient6t considerables a la cour et i la ville de
Pekin. Au milieu des horneurs, recus au palais de
I'Empereur, MM. Raux et Guislain etaient avant tout
preoccup6s des ames dont le soin leur 6tait confi6.
Ils se multipliaient pour que le troupeau n'eit pas trop
a souffrir du nombre insuffisant des pasteurs. ( II est
difficile de comprendre, disait plus tard M. Cayla,
comment deux hommes, avec le pen de secours qu'ils
eurent d'ailleurs, ont pu suffire au gouvernement d'une
paroisse assez nombreuse; aux exercices de deux
grandes retraites par an; aux travaux qu'amene, a
toutes les grandes fetes, le concours de cent a
deux cents neophytes, qui viennent de tres loin pour
participer aux saintes solennit6s et qui logent tous
chez nos confreres; a la desserte de quatre oratoires
oii se rassemblent les femmes chritiennes; a la direction d'un petit siminaire; et enfin & des missions
p6riodiques dads les provinces de Nantang et de
Sichan. Dans celle de Nantang, administr6e par
M. Guislain, mille idolitres ont ecout6 la parole de
Dieu avec tant d'empressement et assiduite que
M. Guislain et son cat6chiste ne pouvaient suffire,
quoiqu'ils y employassent une partie des nuits. II s'en
est converti un grand nombre. ,
Quelque vaste que nous paraisse le champ d'action
de nos deux confreres, il 6tait bien petit en comparaison des nombreux et immenses territoires qui nous
6taient attribu6s par la succession des J6suites. La
Mission francaise, d6sormais confiee A nos soins, comprenait, en dehors de Pekin, plusieurs chr6tientbs
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eparses dans les provinces du Tche-li, du Hou-Kouang,
du Kiang-si, du Kiang-Non, du Tche-Kiang, du
Honan et jusque dans la Tartarie ou pays des Mongols; mais les chr6tient6s les plus nombreuses 6taieat
dans les provinces du Hou-Kouang et de Pikin. Aussi,
M. Ranx demandait-il a grands cris qu'on lui envoyat
des missionnaires. Dans le courant de 1788, dexa
pretres de la Mission, MM. Auhin et Hannat,quittaient
la France pour la Chine. Quelques annies apres,
MM. Clet, Lamiot et Pini faisaient route pour la
m~me destination.
Dans sa circulaire du i" janvier 1779, M. Jacquier
s'exprime ainsi : a M. le comte de Saint-Priest,
ambassadeur de France a Constantinople, nous a
propose, de la part du gouvernement, les Missions
du Levant, dont les J6suites sont charg6s. Ce sont les
J6suites Aux-nmmes qui ont d6sir6 de nous avoir pour
successeurs. Suivant le projet, nous ne devons les
remplacer qu'd mesure qn'ils mourront on que l'age et
les infirmitbs les mettront hors d'etat de remplir leurs
fonctions. Avant de prendre une ditermination fixe sur
un sujet si important, j'ai envoy6 sur les lieux
M. Viguier, qui etait Vicaire apostolique a Alger,
pour examiner la nature des Missions,afin que,sur le
compte qu'il me rendra, je-puisse prendre un partiavec
sagesse. * Un an apres, M. Jacquier pouvait 6crire :
a Quant aux Missions du Levant, d'apris le rapport
de M. Viguier, nous croyons que nous devons faire un
effort pour nous conformer aux ordres de Sa. Majeste.
Ces Missions sont si analogues aux voeux de notre
saint Instituteur que, comptant sur sa puissante intercession aupres de Dieu, nous nous mettons entre les
mains de la Providence pour les remplir autant qu'il
nous sera possible; elles ne peuvent etre que tres
agr6ables au Pre c6leste, qui veut le salut de tons les
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hommes. Nous prions nos confreres qui se sentiraient
du zeie pour ces Missions 6loigndes de nous en faire
part afi qu'en cas de besoin nous puissions recourir a
eux et profiter de leurs bonnes dispositions. ))
M. Jacquier ne fut pas trompe dans son attente: les
sijets destins aux Missions du Levant partirent au
commencement de l'ann6e 1783. Apres une traversde
assez pirilleuse, ils eurent le bonlieur d'arriver sans
accidents: EvLques, consuls, anciens Jisuites, fidles
leur firent le meilleur accueil et c'est au milieu de
manifestations de joie bien grandes et bien sinceres
qu'ils furent rerus. On comprit bient6t qu'il fallait
envoyer de nouveaux ouvriers apostoliques A leur
secours. M. Jacquier les fit partir et, au mois de
janvier 1784, ii donnait les meilleures nouvelles de
notre Mission de Levant. M. Viguier 6crit, en effet,
que nos confreres, au nombre de dix-sept, travaillent
avec ztle et avec succks dans septMissions, dont quatre
sont dans l'Archipel et trois daas la Syrie. Celles de
l'Archipel sont : Constantinople, Naxie, Santorin et
Salonique; celles de la Syrie soot : Damas, Alep et
Antoura. Ils vivent dans la meilleure intelligence avec
les anciens Jisuites, qui leur sont d'un grand secours.
Des personnes tres respectables et tres pieuses nousont fourni les moyens.d'&riger un seminaire A Naxie.
On y forme de jeunes el1ves pour I1'&at ecclsias-

tique.
Ce n'etait pas en Chine et an Levant seulement que
nous &tiosappelts a remplacer les Phres J6suites. Par
ordre de la reine da Portugal, nos confreres de
Lisbonne avaient dii eavoyer en 1779 deux missionnaires i Goa pour commencer les exercices da Siminaire. Mais it s'agissait non seulement d'un s6minaire, mais de plusieurs collbges, de missions. Nos
confreres du Portugal 6tant incapables de fournir ua
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personnel suffisant pour toutes ces ceuvres, M. Fenaja,
visiteur de la province de Rome, vint i leur secours.
Apres en avoir obtenu la permission deM. leSupirieur
gineral, il fit partir une premiere colonie de huit
pretres et de deux frires sous la 'conduite de M. Marsana, puis de M. Ansaloni, M. Marsana s'"tant trouve
indispose. Nos confreres, partis de Rome le 3 dbcembre 1780, attendirent a Genes l'occasion favorable pour
s'embarquer. Is arriverent A Goa en 1781 et furent
parfaitement recus par les autorites, soit civiles, soit
ecclisiastiques. Ils purent sans difficulti s'appliquer a
toutes les oeuvres propres a la Compagnie : enseignement de la philosophie, de la thiologie, conf6rences
aux ecclesiastiques, missions dans les villages. Une
nouvelle colonie de quatre pretres et de trois freres
avait dfi quitter l'Italie pour aller augmenter le nombre
de ces ouvriers apostoliques. La reine du Portugal
ayant insist6 pour nous confier d'autres ktablissements,
M. Jacquier avait df lui r6pondre que cela nous 6tait
impossible. Nos confreres de Goa durent cependant,
en 1784, detacher deux des leurs pour aller i Macao
diriger le S6minaire chinois, destin6 A fournir de bons
missionnaires indigenes an Cl6este Empire. Ce Seminaire avait fte fonde par l'6v'que de Pekin, du
consentement de la cour du Portugal.
En 1782, le prince electeur du Palatinat et de la
Baviere nous avait appelks A Heidelberg et a Manheim
pour y exercer les fonctions que remplissaient les
Peres J6suites : u II ne demande pour le moment, dit
M. Jacquier, que trois pretres, dont I'un sera sup6rieur
et aura l'inspection sur le s6minaire et les colleges de
Heidelberg et de Manheim. II consent que nous irigions un s6minaire pour recevoir de jeunes missionnaires allemands et leur donner une lducation qui les
rende propres A occuper plus tard les postes de pro-
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fesseurs a l'Universite. , Bient6t neuf jeunes gens
entrerent dans ce Siminaire, dont notre confrere,
M. Theobald, avait la direction. II fut remplac6 par
M. Allioz. Quelque temps aprbs, MM. Saligot,
Salhorgne et Bassompiere vinrent augmenter le personnel de cette interessante fondation. On pr6parait
ainsi i la Compagnie des itablissements et une nouvelle province qui semblent avoir eu pour mission
principale de fournir a nos confreres imigres et specia-

lement a M. Cayla un asile pendant les premiers temps
de la tourmente revolutionnaire.
L'Assemblie sexennale de 1780 n'avait pas jug6
nicessaire la tenue d'une Assemblee g6n6rale, mais
celle-ci ktait imposee par nos Constitutions pour l'annfe
1786. Composbe de trente-six membres, elle se reunit
a Saint-Lazare du i" juillet au 9 du meme mois. Elle
avait Lremplacer deux assistants d6cid6s, MM. Testori et Davelu; elle leur donna comme successeurs
M. Ferrand, directeur du seminaire interne de la
Maison-Mere, et M. Mori, de PIaisance. M. Jacquier,
avant de rendre compte des travaux de cette Assemblee, fait le plus grand iloge de l'esprit d'union et de
charit6 qui unissait tous ses membres. « J'ai eu la
consolation, dit-il, d'y voir tous les d6put6s des sept
provinces de France, et ceux des provinces de Rome,
de Genes, de Pologne, d'Espagne, procider dans les
deliberations qui etaient 4 prendre, avec la plus
grande paix et la plus grande concorde, et s'y donner
reciproquement les temoignages d'une amitie veritablement fraternelle, telle qu'il convient a des enfants
d'une-m&me famille, venus dans la maison paternelle,
parmi lesquels il n'y a qu'un coeur et qu'une ame. )
Les avis donnrs a la Congregation au nom de l'assemblee ont pour objet la r6forme de certains abus,
tels que la mondanite dans la tenue, la negligence a
33
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suivre les exercices communs, les illusions et la fausse
conscience an sujet de la pauvret6... M. Jacquier
revient et insiste sur la necessit4 pour les directeurs
des grands s6minaires d'etre avec les sxminaristes ea
recreation. Nos seigneurs les eveques lui ont adress*
des riclamations:'
ce sujet, il en charge la conscience
des superieurs; il les engage a y tenir la main et a
pr&cher d'exemple.
M. Jacquier etait heureux de presenter a l'imitation
de la Congr6gation trois missionnaires qui, A des titres
diff&rents, etaient dignes de tout son respect et de sa
sympathie. Nous voulons parler de MM. Testori et
Davelu, assistants, et de M. Brocquevielle, curi de
Notre-Dame deLVersailles. La mort venait de les.
ravir, mais ils laissaient parmi leurs confreres un
souvenir impirissable. M. Jacquier leur consacra la
plus grande partie de la circulaire qu'il adresse i hl
Congrigation.
M. Testori etait mort i l'age de quatre-vingt-six
ans, apris avoir rempli les fonctions d'assistant sons
M. de Bras et sous M. Jacquier. Une piktk aimable,
un zAle infatigable et une douceur charmante lai attachaient le coeur de tous et lui attiraient une foule
innombrable depenitents. Les savants, les ignorants,
les grands, les riches, les courtisans, les gens de la
lie du peuple,tles pauvres, les jeunes, les vieux, tons
6taient surs de recevoir de lui un accueil bienveillant.
Quoique tres vif de nature, sa vivacit6 disparaissait
lorsqu'il tait au tribunal de la penitence et sa patience
s'y montrait d'une maniere incomparable. Son coeur,
tres sensible et compatissant, s'attendrissait sur le sort
des malheureux. Ses aum6nes 6taient fort aboadantes, mais la main-gaache ignorait toujours les
liblralit6s de la main droite.Il n'agissait qu'en vue de
Dieu et de ses eternelles r&compenses.
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Quant i M. Davelu, aussi assistant de M. Jacquier,
bien que sain et robuste, il fut enlev6 a l'ige de cin<qante-huit ans par one terrible maladie, qu'aucun
remede ne sut guerir. C'6tait viritablement un homme
de grande ressource.- Son esprit, son experience, une
memoire excellente, ses vertus 1'avaient rendu capable
,de toutes les fonctions de notre 6tat. II fut sup6rieur
de la maison d'Angers, cure de Richelieu, plac6 k la
tte du s 6 minaire de Luton, puis assistant. Pendant
son sejour A Saint-Lazare, 6tait-il question d'affaires
importantes, de retraites, de missions, on le troavait
toujours pret, toujours de bonne volont6. Rien ne
1'embarrassait, rien ne l'arrhtait. Aussi sa vie fut-elle
des plus laborieuses et toute remplie de bonnes
oeuvres. Sa mort ne pouvait qu'etre pr6cieuse devant
Dieu.
Quant A M. Brocquevielle, une maladie de quelques jours l'avait conduit au tombeau & l'age de
soixante-six ans; d'un talent superieur et d'une verfu
6prouv6e, il 6tait I'oracle des personnes les plus
consid6rables par leur naissance et leurs emplois.
Dieu,pour le maintenir dans les sentiments de Ia plus
profonde humilite, ne lui avait pas m6nage lesdisgrices.
II sut en tirer un parti merveilleux pour son avancement spirituel.
11 y avait neuf mois que M. Jacquier avait fait
1'6loge de ces trois missionnaires d6funts, lorsqu'il
fut lui-meme gravement atteint. II donna a la Compagnie l'exemple de la plus parfaite resignation Ala
volont6 de Dieu. a Je ne demande, disait-il, ni la vie,
ni la mort; je ne desire que 1'accomplissement de la
volonte de Dieu, et la parfaite conformite de mes sentiments Acette volont6 adorable. » II conserva sa presence d'esprit jusqu'A son dernier soupir. Ses yeux
s'eteignirent d'abord : ne voyant plus le crucifix qui
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faisait sa consolation et qu'il approchait souvent de
ses lvres, il le saisit d'une main ferme et le tint serrt
sur son cceur jusqu'a son dernier soupir. II rendit son
ame , Dieu, le 9 novembre 1787, apres avoir gouvernk
la Compagnie pendant vingt-cinq ans.
Sous son gouvernement, la Congregation recut use
extension qui, naturellement, semblait devoir 6puiser
ses forces et ses ressources. Cependant, il vint a bout
de fournir a tout. La Providence, dans laquelle il
mettait sa confiance, ficonda son zele et repandit les
plus amples bne6dictions sur les travaux de ses
enfants. Sous le gtniralat de M. Jacquier, vingt-deux
maisons furent fond6es, 1284
414 freres firent les vceux.

prktres on clercs,

(La fin au prochain rumiro.)

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LES DEUX MAISONS-MERES

14 mai. - Enterrement de Mme la baronne de
Perthuis, presidente honoraire gn&erale des Dames
de la Charite, qui se devoue pour l'ceuvre depuis de

longues annies et qui n'a pas oublie ses chers pauvres
dans son testament.
18 mai. -

Les Conferences de Saint-Vincent-de-

Paul de Seine-et-Oise se riunissent aujourd'hui chez
nous. M. Cazot leur adresse une exhortation Ala messe
de 9 heures. Ils dinent avec nous en silence. Lear
reunion de 1'apres-midi est honoree de la presence de
M. le Supbrieur g6enral.
19 mai. -

Le Ras Tafari, regent d'tthiopie, est A

Paris; il n'est pas venu A la Maison-Mere comme le
Ras Makonnen, qui fut recu par le Pere Fiat en Igo2.
24 mai. -

Le Mimorial des Sceurs rappelle que

c'est I'anniversaire de la d6livrance de la MaisonMere en 1871. On lira avec int6ert les d6tails concernant cette delivrance dans le numiro 36 de nos
Annales, p. 479 ct suivantes.
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25 mai. -Journee des Missions a l'glise Saint-Sulpice. Les pr6dicateurs de la journee sont MM. Yung,
Cazot, Castel, Canitrot.
30 mai. - Les ve&ques de Panama, Nicaragua et
Granada sont nos h6tes.
31 mai. -

Cl6ture du mois de Marie a la Corimu-

naut6. II y a procession suivant 1'antique usage.
Ce m&me jour, M. le Suplrieur g6neral envoie une
circulaire aux Sceurs dont nous citons quelques passages :
.

L'usage des visites dans les communaut6s consa-

crtes a Dieu est, on peut le dire, aussi ancien que ces
communautes elles-m&mes. C'atoujours &tk un des premiers devoirs des Superieurs, comme une de leurs
grandes preoccupations, de s'informer, par eux-memes
ao par des dcligu~s de leur choix, de la bonne marche
des maisons, convents ou monasteres, de l'observance
de la regle, de la pratique des vertus propres a chacun
de ces divers instituts.
a En ces dernibres annees, I'gglise, par le code du
droit canonique, a rendu obligatoire la visite de toutes
les maisons de communaut6, au moins tons les cinq ans,
disposition qui n'entend nullement supprimer ou
diminuer les visites deja en usage dans chaque famille
religieuse en vertu des constitutions on des coutumes
14gitimement introduites.
a Dans votte Compagnie, mes bien chores sceurs,
1'usage de la visite des maisons remonte au saint Fondateur lui-meme. Cette visite .tait frtquente de son
temps, annuelle, ou a pen pres, comme il ressort d'une
conf.rence de saint Vincent en date du 22 mai t657.
Le saint tient la visite pour a une des meilleures pratiques que nous ayons n. L'experience lui donne pleinement raison.
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i( Ces visites, tant6t il les faisait lui-meme; d'autres

fois il y employait Mile Le Gras, votre bienheureuse
Mere, ou M. Portail,directeur de la Compagnie; frequemment aussi il envoyait un de ses pr6tres de la
Mission, ou bien encore une smur sp6cialement d4putee a cet effet, une des officieres par exemple, comme
pour la visite de l'h6pital de Nantes, en juin 1647.
c Toutefois, il n'y eut pas, du temps de saint Vincent ni da temps de ses premiers successeurs, de visitatrices proprement dites, c'est-a-dire de sceurs dont le
premier et principal office f t de visiter r6eglierement
les maisons d'une r6gion d6terminee.
MtLa chose s'explique aisement. Dans ces commencements, les maisons 6taient moins nombreuses, quoique
croissant d'annke en annie; les.sujets, bien que se
multipliant tous les jours, etaient infiniment loin des
chiffres qui allaient faire bient6t la consolation de la
Compagnie et la gloire de saint Vincent. Les 6tablissements de France 6taient, dans leur ensemble, assez
rapproch6s de Paris, encore que, du temps meme de
saint Vincent, on vit des sceurs a Nantes, Angers,
Arras, Metz, Cahors et Narbonne. Dans ces conditions,
le Superieur, la Superieure, quelques missionnaires
on seurs a mission temporaire, .pouvaient, sinon aisement, du moins sans trop de difficultes, suffire ia la
visite des maisons, comme a renseigner le conseil de la
Communaute sur la vitalit6 des ceuvres, la valeur des
sujets et les necessitbs des circonstances.
a Mais avec le temps, et plus pricisement quand
M. Bonnet fat plac6 par la Providence a la tte de la
double famille de saint Vincent, la Compagnie des
Filles de la Charit6, votre C ompagnie, avait vu croitre
et se dbvelopper ses maisons et ses sujets. Elle avait
de nombreux etablissements jusque dans les provinces
les plus 6loignees de Paris, comme la Gascogne et le
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Languedoc; sans parler de la Pologne, o6 les soeurs
se trouvaient depuis 1652, envoyees par saint Vincent
et par la bienheureuse Mere.
t( La visite de ces nombreuses et lointaines maisons
devint moins facile on meme difficile, et se fit consiquemment plus rare, non sans un serieux ditriment
tant pour les maisons elles-memes, moins soulenues et
moins contr6lees, que pour les superieurs majeurs,
moins bien renseign6s qu'ils auraient desir6 I'etre dans
1'intbrkt de la Compagnie entiere.
, Au d6but du g6n6ralat de M. Bonnet,en 1711, la
Communaut6 comptait, en effet, pour la France seulement, pros de trois cents 6tablissements, chiffre certes
tres consolant. Mais comment suffire &la visite exicte
et r6guliere de tant de maisons, alors surtout que
l'accroissement des affaires, parallble a celui des maisons, requiert la presence a Paris tant de la sup&rieure
que de ses officieres on du directeur! Quelle fatigue
et quelle d6pense de temps et d'argent, pour l'une ou
I'autre de celles-ci, ou pour celui-la, ou bien encore
pour une sceur d616guee, devait repr6senter la visite
de telle ou telle maison situ6e au fond du Languedoc,
ou simplement dans les montagnes d'Auvergne!
i A la v6riti, les visiteurs des provinces de la Congr6gation de la Mission avaient soin, a I'occasion de la
visite de leurs maisons, de visiter ausi les maisons des
Filles de la Charit6 qui se ?encontraient sur leur chemin, ou qui ne se trouvaient pas trop 6loign6es de
leur residence. Mais c'6tait insuffisant, et plus d'une
maison 6tait loin d'avoir la visite r6guliere et fr6quente
voulue par le saint Fondateur. Pour plus d'une maison, des annies parfois nombreuses s'&coulaient sans
que lui feit accord6 le bienfait de la visite.
t 11 fallait aviser et proc6der a une organisation qui
assurAt pratiquement les points suivants:
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I' La visite exacte et complete des maisons, de

toutes les maisons, lointaines ou prochaines, importantes on non;
(C 2 La visite rgguliere et friquente de ces memes
maisons, c'est-a-dire visite annuelle ou, au moins,
tous les deux ans;

a 3"La visite faite par des soeurs qui, n'ayant, on ;
pen pris, d'autre office que celui de visitatrice, pourraient et devraient connaltre a fond les maisons, les
sujets, les oeuvres, le caractere des populations, les
dispositions des autorit6s administratives, civiles on
religieuses, en un mot les conditions favorables on
bien d6favorables dans lesquelles doit s'exercer Ie charitable ministere des Filles de la Charit6. De cette
maniere seulement les supbrieurs majeurs pourraient
a leur tour connaitre la Communaut6 tout entiere, en
maintenir l'esprit, en diriger le d6veloppement.
c Apres un mfr examen et de nombreuses prieres,
M. Bonnet, Suprieur general de la Congregation de
la Mission et de la Coapagnie des Filles de la Charit6, d6cida, par sa lettre du 31 mars

1712,

la division

de la Communaut6 en 14 r6gions on provinces, entre
lesquelles furent reparties les maisons qui la composaient alors. Treize de ces regions 6taient en France;.
la quatorzibme 6tait en Pologne.
:
oration
a En voici 1'6num
c i. La ville de Paris, avec ses 31 maisons, sans

compter la M4ison-M&re, qui reste, comme de juste,
en dehors des attributions de la visitatrice de la.
capitale.
a 2. Les environs de Paris, qui comptent 36-maisons.

c 3. La province de France on de l'lle-de-France,.
oii se trouvent etablies 24 maisons.
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4. La province de Picardie, qui compte, elle aussi,

24 maisons.

it 5. La province de Normandie, moins importante.
offre le chiffre de 15 maisons.
< 6. La province de Bretagne, encore plus restreinte,
n'a que 10 maisons.

« 7. La province d'Anjou compte 14 maisons.
8. La province de Poitou a 16 maisons.
S
a 9. La province de Gascogne. On lui attribua
16 maisons, parmi lesquelles figure celle de Dax, si
voisine de la patrie de saint Vincent.
, 1io. La province de Languedoc contient 12 maisons, et ce sont les plus distantes de Paris, partant, les plus difficiles a visiter.
c I. La province de Lyon compte 16 maisons.
H 12. La province de Bourgogne comprend 14 maisons.

% 13. La province de Champagne se compose de
24 maisons. Nous sommes plus pres de Paris, aussi
les Atablissements sont plus nombreux et mieux groupes.
w 14. La lointaine province de Pologne embrasse
les maisons fondies dans ce royaume depuis I'arrivie
des sceurs en 1652 et qui ktaient alors au nombre de
5, quatre a Varsovie et une a Chelmno.
a Par cette enumeration, qui ne manque pas d'intiret historique, vous voyez que la Compagnie etait alors
r-pandwe dans tontes les parties de la France; mais
qu'elle n'en avait pas encore franchi les frontieres,
auf pour aller en Pologne.
la fin du dix-huitieme siecle qu'elle pasu C'est
sera en Espagne. Au dix-neuvieme elle ira en Italie, en
toute I'Europe, en Asie, en Afrique, en Amirique,
partoat ou a peu prbs partout.
i L'&numeration des maisons attribu6es a chacune
de ces provinces ne manquerait pas, non plus, d'int-i
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r&t; vous y trouveriez bien des noms connus et vous
constateriez que bon nombre des maisons prbsentement existantes remontent a une antiquiti respectable.
Mais pareile enumeration serait assurement un peu
longue et peut-etre aussi un peu monotone.
(t Les fruits de cette sage et nicessaire organisation ne tardbrent pas a se faire sentir : a Grace a Dieu,
6crit M. Bonnet s'adressant au soeurs le o octobre 1718,
c'est-a-dire un peu plus de six ans apres sa mise en
ceuvre, les visites qui ont, grace k Dieu, kt6 faites en
chacune de ces provinces ont fort bien rtussi et n'ont
pas peu contribuk a maintenir l'esprit primitif de votre
Compagnie, la paix et la regle dans vos families, et
nous ont fourni, et a ma soeur votre Sup6rieure, beaucoup de connaissances n6cessaires pour la bonne con-

duite de vos families et meme pour celle des particulieres. a
a A cette mime date de 1718, le nombre des maisons se trouvant encore accru et I'experience ayant
d6montre que certaines provinces, par suite de la difficult6 des communications, 6taient trop 6tendues, le
nombre des r6gions et des visitatrices fut port6 a 18
pour la France. La Pologne et les maisons que les
soeurs y desservaient formerent la dix-neuvieme province.

a Au reste, dans la pens6e de M. Bonnet, I'institution
de ces visitatrices permanentes ne devait nullement
empecher les visites que les missionnaires, particulierement MM. les visiteurs, 6taient dans l'usage de faire
dans les maisons des Filles de la Charit6. II estimait
que les visites du missionnaire et de la visitatrice,
ayant chacune leur objet special, devaient se complter l'une l'autre; la premiere visant plus particulierement le c6t6 spirituel et interieur; la seconde s'occupant davantage de I'ordre exterieur et materiel.
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SL'ceuvre de M. Bonnet demeura intacte jusqu'a la
Revolution, qui emporta tout: Maison-Mere, provinces, 6tablissements et ceuvres.
t Vinrent alors les annees de dispersion, de desolation; point de recrutement possible, si ce n'est celui
des martyres pour le Ciel : a Arras, a Angers, a Dax,
ailleurs.
uPuis vinrent les annies penibles des premiers
recommencements, des restaurations laborieuses et des
resurrections difficiles. II ne pouvait etre question de
provinces, de visitatrices, ni meme de visites rggulieres; on vivait ou revivait a peine. Pourtant, en 1834,
une lettre.de la Superieure d'alors, sceur Boulet, mentionne l'existence de visitatrices charg~es des maisons
de tel ou tel arrondissement et Icur rappelle l'obligation d'en faire la visite.
c Vinrent enfin les ann6es de prosperitY, qui commencent avec Ie generalat du restaurateur de votre
Compagnie et, si j'osais dire, de. son second fondateur; j'ai nomm6 M. Itienne. Sous son administration
reparaissent les visitatrices soit en France, soit dans
les provinces etrangeres qui naissent et se developpent
sous l'effet d'une b6nediction visible de Dieu.
- A l'6tranger, la visitatrice dirige sa province avec
l'assistance d'un conseil provincial; elle fait les placements des simples compagnes dans les diverses maisons; elle a aussi g6n6ralement un s6minaire pour la
formation des nouvelles recrues.
, En France, les visitatrices n'ont pas, a proprement parler, une province

.

administrer; elles ne

placent ni ne d6placent les compagnes; elles n'ont ni
conseil provincial ni seminaire, puisque le voisinage de
la Maison-MWre suffit ~ tout cela. Leur r6le, d'ailleurs
tres important, est de renseigner les Superieurs
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majeurs sur 1'6tat des maisons et des c~uvres d'une
region diterminee.
o( C'est 1'organisation rest6e en vigueur depuis
M. Itienne jusqu'aux jours presents.
u Mais ces visitatrices de France - il ne s'agit que
d'elles, et aussi de celle charg6e des maisons de Suisse,
qui recoivent leur personnel de la Maison-Mre genaralement placees a la tete d'6tablissements importants, ne peuvent s'absenter, ni souvent ni longtemps,
de leurs maisons respectives. Les administrations, la
oh il y en a, et le cas est frequent, ne s'y preteraient
pas volontiers ou m&me pas du tout. En outre, la multitude des affaires d'une grande maison de nos jours
reclame la presence r6elle et habituelle de la soeur
servante.
Dans ces conditions, il 6tait inevitable qu'un cerD
tain nombre de maisons n'enssent pas assez fr6quemment la grace de la visite, surtout de la visite a fond.
u II a di m&me arriver que la raret6 de la visite
l'a fait consid&rer comme une chose a redouter, comme

l'indice certain ou tout au moins probable de quelque
malaise intirieur dans la maison visit6e.
u Je vous avoue que depuis longtemps deja, c'esta-dire depuis le temps que la Providence m'a confiU
le soin de votre Compagnie, j'ai kt6 preoccup6 du
desir d'assurer a vos maisons I'inappr6ciable bienfait
de la visite fr6quente, reguliere et complete, selon
I'esprit et la volont6 du Fondateur, qui nous doivent
etre, a vous comme a moi, choses saintes et sacries.
a II m'a semble que le meilleur moyen pour aboutir
Scet heureux resultat etait la restauration de l'ancienne
organisation cr66e par M. Bonnet, c'est-a-dire le groude
pement de vos maisons en un certain nombre
regions ou provinces avec, a la tete de chacune, une
visitatrice qui en serait specialement chargie et qui
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aurait, pour office principal, la visite des maisons confibes a sa sagesse.
0 Aa reste, pour retablir cette organisation, tout
n'est pas 5 crier. Nous avons, en effet, des visitatrices
auxquelles est assigni en principe un certain nombre
de maisons a visiter. 11 n'y a qu'a leur assurer la possibilit6 de les voir r6gulibrement et de leur consacrer
tout le temps et tons les soins acessaires.
( A cet effet, il nous a paru que les sceurs qui
conserveraient ou recevraient le titre de ;visitatrices
devraient, autant que possible, risider dans des maisons ind6pendantes de toute administration, dipendantes de la Communaute uniquement. 11 nous a paru,
en outre, qu'a chacune d'elles devrait etre donn6e une
assistante capable de diriger la maison et les oeuvres
durant les absences de la visitatrice, absences qui
seront ncessairement frtquentes et qui peuvent etre
prolongees.
a Grace a ces deux conditions, les visitatrices r6gionales auront le loisir de faire exactement, et au moins
tons les deux ans, la visite complete et d6taille des
maisors que lear assignera la confiance des Sup6rieurs de la Compagnie, oui mieux la volont6 de Dieu
lui-meme.
cDe la sorte aussi, les maisons 6tant mieux connues, les sujets plus encourag6s, les petites diffcultsprevenues ou promptement r6solues, la Compagnie
enti-re ne pourra qu'y trouver un renouveau del'esprit
primitif, une plus grande gnberosit6 pour l'observance
de la rggle, une plus parfaite uniformite en tons les
details de la vie de communaut6.
< Inutile d'ajoater, et c'est pourtant un grand avantage, que les Sup6rieurs de la Communaute, que la
Trbs Honoree Mere et moi-meme, aurons bien plus de
facilite pour connaitre et apprecier la valenr des
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sujets, la rialiti des situations ainsi que la vitaliti des
<euvres.
, Voici quelle est la ncoelle organisation des
visiter avec le norm des respectables sceurs
regionsa
auxquelles chacune de ces r6gions est confide:
a I. Paris, rive ganche. - Sceurs Oficidres, a Paris,
140, rue du Bac.
, 2. Paris, rive droite. - Seur Gau~ker, a Clichy,
84, rue Martre.
( 3. Seine banlieue, Seine et-Marne. - Sceur Besson, a Paris, 15, rue des Ursios.
(( 4. Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Loiret, Indre-etLoire, Indre. - Sceur Grosgurin,a Bellevue, 3o, rue des
Gardes.
« 5. Nord. - Sceur Reisexthel, a Roubaix, 117, rue
Pellart prolong&e.
t 6. Somme, Oise, Pas-de-Calais. - Sceur Guidet,
I Amiens, hospice des Incurables.
Ardennes,
a 7. Haste-Marne, Marne, - Aisne,
MeuSthe-et-Moselle, Vosges. - Sceur Cliry, a Vitryle-Francois, Maison de Charit6.
c( 8. Moselle, Bas-Rhin, Suisse.-- Sceur Esseiva, a
Fribourg, Maison de la Providence.
a 9. Seine-Inf6rieure, Eure, Calvados, Manche,
Orne. - Sceur Croxexberger, au Havre, 12, rue Jeanned'Arc.
a io. Ille-et-Vilaine, C6tes-du-Nord,Finistere,Morbihan, Loire-Inf&rieure, Mayenne, Sarthe. - Sceur
4Gillet, a Saint-Malo,.I3, rue Saint-Sauveur.
a rr. C6te-d'Or, Aube, Yonne, Sa6ne-et-Loire,
Haate-Sa6ne, Ain. - Seur Duviau, a Dijon, 8, rue
d'Auxonne.
a 2i. Rh6ne, Loire, Isre, Dr6me, Ardeche, Savoie,
Haute-Savoie. - Scear Fenon, i Lyon, 17, rue AugusteComte.
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( 13. Puy-de-D6me, Allier, Cantal, Creuse, Corrze,
Sceur Collet, a ClermontHaute-Loire, Lozere. Ferrand, I5, place de la Libert6.
SI14. Vendee, Maine-et-Loire, Charente-Inferieure,
Dordogne, Lot, Haute-Vienne, Vienne. Sceur
Dkauteville, a Fontenay-le-Comte, h6pital g6n6ral.
t 15. Gironde, Landes, Lot-et-Garonne. - Scear
Moulies, a Bordeaux, 44, rue Calve.
e 16. Basses-Pyr6nees,
Hautes-Pyr&nues, Gers,
Tarn-et -Garonne. - Sceur Valette, a Pau, Mis6ricorde.
c 17. Haute-Garonne, Aveyron, Ariege, Tarn. Sceur Cheminat, a Toulouse, 7, faubourg Bonnefoy.
18. Gard, H6rault, Aude, Pyr6nies-Orientales. Sceur Bataille, a Nimes, 12, rue des Greffes.
Ig.
9 Bouches-du-Rh6ne, Vaucluse, Var, AlpesMaritimes, Monaco. - Soeur Rumpler, a Marseille,
22, rue Vincent-Leblanc.
, Les quatre maisons succursales de la MaisonMere, savoir: Clichy, Montolieu, Chiteau-l'Eveque et
I'Hay continueront a 6tre visitees dans les deux ans
par les soeurs officiires, qui seront egalement chargees
de la visite des maisons des visitatrices r6gionales.
t Les noms des visitatrices et I'indication des maisons qui, pour plusieurs, seront leurs nouvelles risidences, vous font ais6ment comprendre que plus d'une
parmices respectables sceurs a df faire, pour accepter
la charge, de serieux sacrifices, et de plusieurs sortes.
C'est vrai.
i En leur imposant cette charge dans les conditions
nouvelles oii elles devront la porter, je me rendais
bien compte que je mettais A l'epreuve leur esprit
d'obeissance, leur gen6rosit6, l'oubli d'elles-m6mes.
Mais je savais aussi que cette ipreuve serait aussit6t
un triomphe et un mirite pour chacune d'elles. Ainsi
il en a &t6 et je suis heureux de leur en t6moigner
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devant vous mon entire gratitude et celle de la Tres
Honoree Mere, si parfaitement associee a toutes mes
sollicitudes.
a Mais en outre, cette vertu dont elles viennent de
faire preuve sera pour vous toutqs une constants
lejon et un puissant encouragement; elle leur permettra de vous parler autant et mieux par l'exemple,
que par le pricepte; elle vous aidera a accepter, courageusement comme elles, et comme elles joyeusement,
le devoir en tout ce qu'il aurait d'austere, ou peut-etre
mmme de crucifiant pour la nature.
" A ces respectables soeurs visitatrices, vous vous
adresserez en toute et absolue confiance durant les
jours de la visite; vous leur parlerez avec liberti et
sinc6rit6 sur tout ce qui se rapporte au bien de la maison, au succes de ses oeuvres, au progrjs spirituel de
la famille. Vous pourrez compter I la fois sur leur
affection et sur leur discretion, deux conditions on
qualites qui leur seront d'autant plus chores qu'elles
leur sont plus essentielles.
u Cette confiance et cet abandon, tous les nmembres
de chaque maison, soeurs servantes et soeurs compagnes, les leur t6moigneront, voyant en elles les
d6positaires, pour cette fin sp6ciale, de I'autorit6 du
Sup6rieur de la Compagnie, des saints fondateurs
eux-m6mes, la bienheureuse Mbre et l'incomparable
saint Vincent.
a En dehors des visites officielles, il vous sera loi-

sible a toutes, soeurs servantes ou compagnes, de
recourir aux visitatrices pour en recevoir un avis, un
conseil, une consolation et un encouragement, une
ligne de conduite dans une situation difficile, qui ne

riclame pas, d'ailleurs, par sa gravite speciale, le
recours aux Superieurs majeurs: Au reste, dans ce
dernier cas, les visitatrices seraient les premieres a
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nous renvoyer 1'examen et la solution de la difficulti,
en y joignant lears observations et remarques. Elles
s'intiresseront a tout ce qui touche vos maisons, en
partageront les joies et les peines tant communes que
:particulieres. , .
i.

F. VERDIER,
J.d. 1. M., SuP. gin.

3 juin. - Saint-Lazare fait son pdlerinage traditionnel an Sacr6-Cceur de Montmartre.
4 juin. - Saint Francois Carracciolo. C'est Ie patron
choisi par M. le Superieur general depuis son election.
Le Martyrologe romain, ordinairement assez bref dans
ses iloges, est par exception moins concis pour le
saint que nous fetons : il rappelle la noblesse de sa
famille, la fondation qu'il a faite de la Congregation des clers reguliers mineurs, son admirable charite pour Dieu et le prochain, son zele tres ardent
pour propager le culte de la Tres Sainte Eucharistie.
Nous prions saint Francois de combler de ses dons
notre Superieur g6naral.
7 juin. - Anjourd'hui se termine la neuvaine pr6paratoire a la fete de la Pentec6te, qui devait etre
pr&chie dans notre chapelle par M. I'abb6 Beaussart
et qui le fat en rialiti par notre confrere, M. Dujardin. Mgr Chaptal en a presid6 I'ouvertureetla cl6ture.
8 juin. mineurs.

Petite ordination de tonsures et d'ordres

to juin. - Retraite des Soeurs servantes i L'Hay
prechee
par M. le Sup6rieur genbral.
I i jmi. - M. le Superieur gaenral, malade, se fait
remplacer a L'Hay par M. Cazot.
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12 juin. - M. le Sup6rieur genbral, remis, reprend
la predication de la retraite.
16 juin. - Anniversaire de la canonisation de saint
Vincent. R6union des Dames de la Chariti : on s'y
occupe de l'enqu&te contre le taudis qui est menee par
la Ligue nationale; on indique les nouvelles associations ; on analyse les rgglements des Dames de Strasbourg et de Milan; on rend compte du Congres des
oeuvres catholiques de charit6 des Etats-Unis; on
enregistre avec reconnaissance l'annonce officielle d'un
legs de 5 ooo francs fait par une Dame de Charite, et
d'un autre de xoooo francs laisse par Mme la Baronne
de Perthuis.
22 juin. - On fait la procession de la Fete-Dieu A
la Communaut6, non pas le matin apres la grand'messe,
mais le soir apres vepres.

26 juin. -

Octave de la Fete-Dieu. Le Mimorial

indique, comme sujet de lecture, le d6cret Sacra Tridentina Synodus.

27 juin. - Les SoEurs c6lbrent la fete du SacreCceur le vendredi apres l'Octave de la Fete-Dieu et
ajoutent, en dehors des offices, la memoire des bienheureuses Marie-Madeleine et ses compagnes, soeurs
d'Arras, martyrisees a Cambrai.
28 juin. - Le Mdmorial indique une neuvaine pour
demander l'augmentation de la foi, 6poque bien
choisie alors que 1'Eglise honore celui qui a 6tC
charge par Notre-Seigneur de confirmer ses freres
dans la foi.
29 juin. -

Le Mimorial prescrit la lecture du decret

Quemadmodum; il faut remarquer que, depuis la pro-
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mulgation du Codex, la 16gislation concernant les
confessions doit 6tre trouv6e disormais dans le Codex
lui-meme.
Ce m&me jour, exposition des ateliers professionnels catholiques, au 76, rue des Saints-Pares.
Mgr Roland-Gosselin pr6side la reunion, qui est composie en tres grande partie des ouvrieres des maisons
de sceurs de Paris.
La seance s'ouvre par le chant suivant, qui ne
manque pas d'un certain charme :
I
La mdnagfre active.
Laborieuse et vive,
Qu'il faudra devenir
Dans 1'avenir
A besoin d'un modle :
C'est la Vierge fidile
Bergant bien doucement
Jesus enfant.
2

Le Maitre de la terre
Dans les bras desa Mere
Ferme enfia ses beaux yeux,
Sommeil heareux
Et Marie le d6pose
Fr&le, mignon et rose,
Sur un petit drap blanc,
Le doux Enfant!
3
A son humble menage,
Vierge prudente et sage
Marie va s'occuper
Et preparer
Le repas de Joseph,
Le protecteur, le Chef,
Le Maitre et le Patron
Du cher Poupon.
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Oh! Pair se parfume,
C'est la soupe qui fume;
Marie casse les eufs :
Un, deux; un, deux.
Elle bat l'omelette,
Et dans la maisonnette
Le convert appreid
Met en gaiti.
5

D'une main fort agile.
Raccommodeuse habile,
Transforme avec talent
Vieux v6tements.
Puis court a la rivibre;
Sans cesser sa pribre;
Rapporte, 6tincelant,
Le linge blanc.
6

Le Ciel qui l'admire
Envoie pour lui sourire
Un groupe d'angelots
Joufflus et beaux.
Prestement sur les branches
Le linge se balance...
C'est celui de Jesus
Us sont 4mus.
7

L'Enfant divin s'eveille;
11 contemple, 6 merveille!
Le menage bien fait...
L'ordre parfait.
A Marie qui s'emprese
Dit dans une caresse :
SO ma MWre chdrie,
Soyez beniel a
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Jisus, bien-aimi Maite :
Vous avez voulu naitre
A son humble foyer
Pour nous montrer
En Marie notre Mbre
Ce qu'il nous fallait faire...
Nous allons essayer
De Pimiter.

A la fin de la s6ance, Monseigneur parle des modes
feminines actuelles et montre combien elles sont pen
esthitiques, pour ne rien dire de plus.
3o juin. - Le Mimorial porte cette note : Indulgence pour le mois du Sacre-Coeur, semblable A celle
de la Portioncule.
3 juillet. - Les soeurs font aujourd'hui la cl6ture du
mois du Sacr6-Cceur.
4 juillet. - Retour de M. Mac Hale, assistant, qui
nous a quitt6s le 28 novembre dernier et qui a fait la
visite des Antilles, des Philippines, etc.
7 juillet. -

Examens de nos jeunes gens.

13 juillet. - M. le Supkrieur general revient d'Irlande, d'tcosse et d'Angleterre.
18 juillet. - Neuvaine pour demander l'esprit de
notre saint 6tat, dit le Memorial.
Ig juillet. - Saint Vincent de Paul. Mgr Chaptal a
offici6 pontificalement; Mgr Dien a donn6 le panbgyrique du saint. Plusieurs des invites se sont excuses
de ne pouvoir-assister a notre repas.
26 juillet. - Octave de saint Vincent. Le Mimorial
rappelle que c'est I'anniversaire du couronnement de
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la Vierge Immaculde de la Midaille Miraculeuse
de l'humilit6 du saint
(1897). M. Mott a parlI
Fondateur.
I"'aoit. - M. Lobry, visiteur de la province de
Constantinople, parle de l'Orient A la conf6rence
du soir.
6 aozt. - M. Lesage pr&che l'adoration perpetuelle
A la Communaut6.
12 aoul. - Anniversaire, dit le Memorial, de la
naissance de notre bienheureuse Mbre.
13 aoit. - M. le Superieur gn&eral rentre a Paris
de sa saison de Bourbon-l'Archambault.
14 aoit. - Neuvaine pour recommander
Vierge les besoins de la Communaute.

a la sainte

15 aout. - Assomption de la tris sainte Vierge.
Consecration. Fete de N. T. H. Mere, dit le Mimorial.
La T. H. Mere s'appelle Mathilde de son nom de
bapteme; sa f&te devrait se c6•lbrer le 14 mars,
puisque c'est en ce jour que le Martyrologe romain
s'exprime ainsi : a A Halberstadt, en Allemagne,
dormttion de la bienheureuse Mathilde, reine, mere
d'Othon I", empereur, celebre par son humilit6 et sa
patience. ,Mais la tradition (nous ignorons si elle est
<entenaire et imm6moriale), quoi qu'il en soit, la tradition veut que la fete de la T. H. M. se solennise le
meme jour que celle de notre glorieuse et misericordieuse Mere du Ciel. Pourquoi cette union? Est-ce en
souvenir de la parole de la bienheureuse Louise de
Marillac, qui disait que la sainte Vierge etait l'unique
Mere de la Communaute? Nous avouons notre ignorance sur ce point.
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25 ao4t. - Le Centenaire de la pose de la premiere
pierre de 1'iglise de Saint-Vixcext-de-Paul. - On ne
pouvait s'attendre a une grande affluence dans ce jour
d'&t6. Quand m&me, il etait desirable de ne pas laisser
passer cette date, sans la consacrer par la priere, ce
que fit le cure de la paroisse, en disant la messe pour
ses paroissiens.
Or done, le mercredi 25 aoit 1824, a deux heures de
l'apres-midi, Mgr de Quelen, archeveque de Paris,
posa la premiere pierre de la belle 6glise de SaintVincent-de-Paul. La ceremonie fut simple. Les registres
du conseil de fabrique la signalent en ces termes :
(c Le conseil 6tant r6uni s'est rendu processionnellement, pr6cede de Mgr 1'archeveque de Paris et du
clerg6, sur la portion du terrain de Saint-Lazare destinie a la construction de la nouvelle eglise, et a
assiste a la biendiction et a la pose de la premiere
pierre.
L'archeveque, entoure de ses vicaires g6neraux et
du cure de la paroisse, insira dans Ia pierre une
medaille d'or repr6sentant le profil de Louis XVIII
alors r6gnant, et au revers, doonant la date de la ceremonie. Cette medaille, tris fine, dont nous avons la
reproduction, 6tait l'oeuvre d'un sculpteur et graveur
en m6dailles fort connu, M. Gayrard. Son nom devait
s'attacher une fois de plus a la paroisse par le pastorat
de son fils,alors a&g de cinq ans, qui fut,de 1867 a 1870,
1'an des cures marquants de Saint-Vincent-de-Paul.
Le cure qui assista I'archeveque de Paris, dans ce
jour m6morable, M. Bernet, 6tait, pen apres, sacr,,dans
l'eglise de Saint-Sulpice, eveque de La Rodhelle, puis
promu archeveque d'Aix et cardinal.
Tandis qu'on s'occupait ainsi de l'eglise future, la.
paroisse avait deja un centre de culture, dans ce quartier qui se peuplait de jour en jour : c'etait un modeste.
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oratoire etabli dans une maison, rue Montholon, puis
rue Papillon. Le premier cure fat install en 1804 par
un delgui du v6nirable archevaque de Paris, cardinal
de Belloy, qui 6tait age de quatre-vingt-seize ans; il
devait atteindre sa centieme annie.
A ces premieres dates de notre histoire paroissiale,
ajoutons que la consicration de l'gglise fut faite, le
21 octobre 1844, par Mgr Affre. En 1869, Mgr Darboy
posa la premiere pierre de la chapelle de la SainteVierge, qui n'avait pas &etprevue dans le plan primitif. Mgr Surat, archidiacre de Notre-Dame, l'inaugurait 1'ann6e suivante. Tous les deux tombaient victimes
des massacreurs de la Commune de Paris, en 1871.
Ils furent moins heureux dans leur sacrifice que
Mgr Affre, qui, lui, en 1848, cimenta l'union sacrie
par son sang ripandu au faubourg Saint-Antoine.
Le grand nom de saint Vincent de Paul, pere des
pauvres, pere de la patrie, donne un relief particulier
Sce quartier, dont il parcourut les voies, ou il vecut
longtemps, et oiL il mourut dans cette maison de SaintLazare, devenue prison.
En face, habitait la cofondatrice des Filles de la
Chariti, la bienheureuse Louise de Marillac. C'est la
qu'elle forma a la charit6 active les Sceurs suscities
par le z-le de saint Vincent de Paul, c'est 1U qu'elle
mourut a la tAche, apres une noble vie.
Ces souvenirs de beaute morale sont, avec la maison
de Dieu, l'ame de cette paroisse. Les pierres ne vivent
que par les sentiments qu'elles 6voquent. Sinon, que
dire de cette foule qui court aux affaires, aux plaisirs,
sans autre pens6e, si ce n'est le vers du poete :
Ils sont nes, ils sont morts : Seigneur, ont-ils vccu ?
L6on DESERS,
Cure de Saint-Vincent-de-Paul.
"(Semainereligieuse de Paris.)
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Ce mame jour, le Memorial constate que c'est la
f&te de M. le Sous-Directeur, qui, par suite de la
maladie de M. le Directeur, a en r6alit6 toute la charge,
rem, sine titulo, et qui a bien droit a ce que les Soaurs
appellent sur son ministire absorbant les benidictions
du Tout-Puissant.

I6 septembre. -

Cinquantaine

de

vocation

de

M. Delputte.
18 sef tembre. - M. le Supirieur gienral commence
sa retraite a Gentilly.
25 septembre. - Les Soeurs font une retraite pour
demander la conservation de l'esprit primitif. A SaintLazare, quelques petits changements : les s6minaristes
vont puiser l'esprit primitif pres du bercean de notre
bienheareux Pere, a Dax, avec M. Castelin, leur directeur; et les 6tudiants viennent apprendre & Paris,
aupres des restes de saint Vincent, non seulement \ ne
pas perdre cet esprit, mais encore a le d6velopper.
27 septembre. - Anniversaire de la mort de saint
Vincent. C'est aujourd'hui que se cl6turent les retraites
sacerdotales qui ont eu lieu . Saint-Lazare depuis la
fin juillet au nombre de 5 et qui ont 6t6 pr&ch6es par
MM. Cazot, Sanson, Durand, Mott et Thoor et dirigies par MM. Dujardin, Fontaine et Drillon.
Ce mnme jour 27, M. Cazot est install directeur
des Sceurs. Voici quelques extraits de Ja circulaire qui
annonce cet 6v&nement :
< Par la pr6sente lettre, je viens porter a votre connaissance un important 6vinement de famille; je veux
dire la nomination du nouveau directeur de votre Compagnie.
,< C'est des les temps memes de saint Vincent que
votre supirieur s'est assure le concours d'un de ses
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confreres qui, avec le titre de directeur, l'aidait dans
la conduite de la Communaut6, le suppl6ait parfois
meme, a l'occasion d'une absence on d'une maladie.
Vous n'ignorez pas que le premier directeur, choisi et
nomme par saint Vincent lui-meme, fut M. Portail, le
compagnon et l'ami fiddle de notre saint depuis les
premiers debuts de ses euvres. Cet homme de Dieu
fut le premier d'une longue suite de directeurs, tous
missionnaires 6minents, hommes de vertu et de sainteth, profondement d6vou6s a la Compagnie des Filles
de la Cbarit6, au d6veloppement de ses oeuvres, mais
surtout, chose mille fois plus precieuse, 4 la conservation de son esprit. C'est dans cette liste que figure le
nom de M. Aladel. C'est dire beaucoup par le seul
inonce de ce nom, qui restera & tout jamais en benbdiction parmi vous.
u Le dernier de cette longue liste etait, hier encore,
le respectable et venerable M. Philippe Meugniot, le
propre neven de cette soeur dont nous esperons pro-

chaine la glorification, c'est-i-dire de la soeur Catherine Labour6, qui fut la soeur de la mire de M. Meugniot.
o Une telle parent6 le predestinait, en quelque
faqon, i cet office si important, tandis que des qualites peu ordinaires de pi&te, d'esprit surnaturel, d'amoor de la Vierge Immaculbe, d'oubli et de don de
soi, le recommandaient au choix de mon venere pr6d&cesseur, M. Antoine Fiat.
, C'est en 1899, en effet, que M. Meugniot fut nomme votre directeur, en remplacement de M. Jules Chevalier, dec6de. Cela fait un nombre respectable
d'ann6es, mieux encore, un nombre considerable de
travaux et de m6rites, qui lui serviront pour le Ciel.
, Lorsque la Providence me confia le soin de votre
Compagnie, comme vicaire g6n6ral de la Congriga-
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tion en 1918, puis comme Sup6rieur g&enral le 3o septembre 1919, je trouvai le digne M. Meugniot remplissant avec zAle et d6voueme'nt cet important office.
Je fus heureux et consolt de mettre a profit ses pr6cieuses qualites, auxquelles une exp6rience deja
longue donnait encore plus de valeur et d'utilit6.
« Je comptais bien le conserver longtemps pres de
moi en cette charge, mais en le faisant aider par un
sous-directeur, car deja, et primaturement, I'Age lui
faisait sentir son poids. M. Delanghe d'abord, M. Romon ensuite, enfin M. Planson furent successivement
ses auxiliaires. Les deux premiers me furent ravis par
la mort, qui aneantissait ainsi les lCgitimes esp&rances
que des apparences de sante et un age relativement
jeune me promettaient. Le troisieme, M. Planson, m'a
pri6 avec grandes et 16gitimes instances de le d6charger d'un office que sa sant6 ne lui laissait plus la possibilit6 de remplir avec tout le soin qu'il y avait
apport6, qu'il aurait voulu y apporter encore et que
d'ailleurs reclame l'office lui-meme. Vous avez vu
M. Planson A l'oeuvre; vous avez pu admirer sa prudence, sa sagesse et I'interet qu'il portait A la Commnnaut6 et h vous toutes. Je crois done etre votre interprate en unissant votre reconnaissance A la mienne,
pour lui dire un sincere remerciment de tout ce qu'il a
fait en faveur de votre Compagnie et I'assurer surtout
d'un souvenir pres de la Vierge Immacul6e.
, Mais, entre temps, l'age s'aggravant et surtout les
infirmitbs avaient rendu le respectable M. Meugniot
incapable d'un travail quelconque, si bien que sa residence est, depuis d6ej deux ans, notre infirmerie de
Saint-Lazare. II y est entouri de respect et de veneration, non moins que de soins.
- II me fallait done chercher un directeur pour lui
succider.
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a Or, il m'a sembl6, et je n'ai pas &6t certes seul de
mon avis, que M. Emile Cazot, premier assistant de la
Congregation de la Mission, 6tait tout indiqu6 pour
cette charge. La place que lui a confide la derniere
Assemblee ginerale, la maturite de son age, son experience de vos oeuvres en France et en Orient, les missions dont il a 6et charge, notamment en Chine, oit il a
pu voir de pres les belles ceuvres que la Communaut6
y dessert, son intelligence et son d6vouement, tout l'indiquait suffisamment.
le nommer, et c'est le
« Je n'ai done pas hisit6
27 septembre 1924, date de cette lettre, qu'ont eu lieu
dans l'apres-midi sa presentation a la Maison-Mbre et
la prise de possession de son office, selon le petit c6r&monial habituel.
u M. Cazot est done d6sormais. votre directeur, au meme titre et avec les memes pouvoirs que tous ses
pr6decesseurs, depuis M. Portailjusqu'a M. Meugniot.
Vous pouvez vous adresser a lui pour en obtenir
lumieres, conseils, directions et les permissions qui
relvent de lui.
«

F. VERDIER. »

28 septembre. - Nous commencons notre retraite
annuelle. M. le Superieur g6neral nous invite A
&couter ce que nous dira le Seigneur notre Dieu
pendant ces jours de recueillement.
Anniversaire de l'6eection de
3o septembre. N. T. H. P. M. Verdier. Malgre ce rappel du Mimorial et la note ins6r6e dans I'Ordo, rien ne vient
troubler l'ordre accoutum6 et silencieux des exercices
de la Retraite.

I" octobre. Rosaire.

Ouverture du mois du Trbs Saint
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Nous sortons de retraite pendant
7 ociobe. laquelle nous avons entendu successivement les pieuses
r6flexions de MM. Mott, Ballester, Yung, Salat, Brulant, Gobaud et Salon. Les jeunes gens ont et 6 vangilis6s par M. Courdent et les freres coadjuteurs par
M. Cazot.
M. Lesage devient aum6nier a la Communaut6;
M. Kieffer, directeur des Etudiants; M. Gobaud,
sous-directeur et professeur de morale sp6ciale;
M. Yung, professeur d'h6breu; M. Dequ&ne, professeur de morale g6nerale et de droit canon; M. Dujardin, professeur de dogme fondamental et special;
M. Jean, professeur d'9criture Sainte; M. Ozanne,
professeur d'histoire ecclesiastique et de sciences; et
M. Joppin, professeurde philosophie et prefet d'ýglise.
Ajoutons, par anticipation, que M. Bouvier a et&
nommi quelques jours plus tard professeur de predication.
On commence A Saint-Lazare les saluts du Trbs
Saint Rosaire.
8 octobre. - Le Mimorial annonce une neuvaine
pour le renouvellement de l'esprit de foi.
En ce jour M. le Superieur g6enral part pour
I'Espagne avec MM. Mac Hale et Ballester.
9 octobre. - Saint Denys, premier ap6tre et patron
de l'glise de Paris.
A Saint-Lazare, ouverture des cours, messe du Saint-

Esprt.
o1 octobre. - Le cardinal Charost est notre h6te,
mais ceux-la seulement qui manquent a la modestie
desyeux ont remarqu6 sa presence, car il est au milieu
de nous comme s'il n'y 6tait pas, tellement il est
simple.
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13 octobre. - Nous c6l6brons la cinquantaine de vocation de M..Coury, sous-assistant de la Maison-Mbre.

Les Assemblees g6nerales ont l6gif6ri sur la charge
du sous-assistant de la Maison-Mere et out d6clare que
plopter non leves rationes, subassistens (Sancti Lazari)
inmediate post assistentem ejusdem domus, servato illis
more, in ckoro a parte scilicet epistolae sedebit; I'assembl6e de 1692 qui a port6 ce decret ne nous a pas
indique le detail de ces non leves rationes; mais nous,
qui voyons tous les jours a l'oeuvre notre v6enre sousassistant, nous nous rendons compte que sa charge
n'est pas une sinecure, surtout quand on est afflig6,
comme le titulaire actuel de cet office, de diff&rentes
maladies; aussi nous lui donnons une place a part
dans nos prieres et nous sommes heureux de lui dire :
ad multos annos!

Ce mme jour, 13 octobre, reunion des Dames de
la Charit6. Le pr6dicateur commente 1'article de la
Somme thiologique, oti saint Thomas se demande si
la mis6ricorde est la plus grande des vertus. A la
reunion qui suit, et a laquelle assistent an grand
nombre de Dames et de Soeurs, ainsi que la respectable Sceur Desjeux, repr6sentant la Tres Honoree
Mere absente, on donne les nouvelles de l'ceuvre (seize
associations affiliees), on precise la nature de notre
ceuvre par rapport a la loi civile de France, on recommande la fideration desoeuvres de Charite telle qu'elle
existe en plusieurs pays, on decide d'inviter i une de
nos prochaines reunions le nouveau president general
des conf6rences de Saint-Vincent de Paul, on signale
les livres pour malades dans lesquels les Dames
peuvent aller puiser des modeles d'exhortation, on
extrait de la Conrespondauce des (Euvres ce qui est
utile A savoir pour la visite des pauvres, etc., etc.
17 ociobre. - Sainte Marguerite-Marie a le privi-
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lge d'etre mentionnie dans ie Mimorial des seurs,
bien que sa fete n'ait et& concid6e que pour les monasteres de la Visitation et pour quelques dioceses de
France et bien que seuls les ap6tres et les docteurs
soient rappelis dans le Mimorial; c'est sans doute
parce qu'elle a et- I'ap6tre et le docteur de la devotion
au Sacr6-Coeur, devotion bien chere aux Filles de la
chariti.
20

octobre. -

Cinquantaine de vocation de M. Meut.

Ily a vingt-six ans que notre cher confrere est a la
Maison-Mire, se deuouant depuis vingt-cinq ans pour
'oeuvre de la Sainte-Agonie et depuis quelques annies
pour celle de la Sainte-Trinit6.
24 octobre. -

La fete de saint Raphael,

invoqu6

pour les voyageurs, nous engage a reciter l'Iineraire
pour M. le Superieur g6neral qui voyage actuellement
en Espagne et a demander que l'ange Raphael l'accompagne, qu'il lui donne iter prosperum, tempus tranquillum, qu'il soit sa consolation dans la route, son ombrage
dans la chaleur, son abri dans la pluie et le froid, son
vehicule dans la fatigue, son secours dans I'adversitb,
son baton dans les terrains glissants, son port dans le
naufrage et que M. le Sup&rieur general revienne sain
et sauf ad propria.
27 octobre. -

Premier cas de conscience; voici la

solution donn6e par M. Blanchet, rapporteur, et
approuv6e par les autres confreres : ad l" affirmative;
Quirinus pouvait absoudre validement Paschasius
parce que nous sommes exempts de l'ordinaire du
lieu; ad 2" negative, il n'aurait pas diu lui imposer
onus iterandi confessionem. On s'occupe ensuite du cas
de liturgie :quels sont les offices diocesains que nous
devons reciter? A quelle heure pouvons-nous corn-
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mencer M atines du lendemain? RWponse : hora secunda
incoepia, c'est-a-dire apres une heure de l'apres-midi.

D]PARTEMENTS
A Montgesty, patrie du bienheureux Perboyre, a eu
lieu, le 3 aoit 1924, la plantation solennelle d'une
croix venue de Jerusalem. La grand'messe a 6t6
chantee par M. Cazot, assistant de la Congr6gation.

NOTICE SUR M. DELANGHE (suite)

Le pretre. Dax
Le jour de l'ordination, le jour de la premiere

messe eurent leurs joies, leurs douces 6motions dans
ce coeur si bien pr6pare. Les annees heureuses de la
formation a la vie de l'ap6tre 6taient pass6es, passee
anssi la jeunesse, l'Age d'homme etait arrive avec ses
6preuves, ses difficult6s. Le nouveau pretre regardait
l'avenir virilement, comme il convient A l'homme de
Dien. Demain, il descendra dansl'arine et, pour lui, le
champ oi il va falloir combattre, sera le champ oh le
Grand Semeur jette le grain qui fait germer d'autres
Chnsts. C'est a Dax, en son chei seminaire de NotreDame du Pouy, que ses superieurs le renvoient. C'est
1l qu'il passera la plus grande partie de sa vie. Pendant treize ans, de 1883 a 1896, il exerce tour A tour
les offices importants de sous-directeur au seminaire
et,en i894,celui de directeur, remplaqant M. Rouvelet.
11 occupa successivement les chaires de sciences, de
philosophie, d'tcriture Sainte et de thoologie dogmatique. Enfin il sera 6conome de la maison.
M. Rouvelet, le premier diretteur du s6minaire,
avait ete bien inspir6 en demandant M. Delanghe
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pour ces charges dilicates. Car qu'y a-t-il de plus
delicat que la formation des jeunes clercs, surtout des
clercs deala Mission, qui plus tard devront a leur tour
pour la plupart former d'autres pr&tres : ad Cleri
disciplixam.
M. Delanghe garda a M. Rouvelet une profonde
reconnaissance; rmeme if avait pour lui un v6ritable
culte, ayant pu mieux que tout autre appr6cier a sa
justeyvaleur cet homme plein d'esprit surnaturel, et
possedant i un haut degr6 les vertus qui font le vrai
Lazariste.
M. Delanghe remplira ces divers offices avec le
desir de bien faire qu'il mettait i tout ce qu'il entreprenait. Lafpeine:ne comptait pas pour lui, il se
dipensait tout entier pour le bien de sa chire petite
Commanaut6, qu'il aimait comme un pereEcrivant un jour a unBconome qui lui faisait part
de ses difficultks d'office, il lui dit : %Je sais qu'on a
besoin de beaucoup de patience quand on est chargt
d'un office comme le v6tre. Puissiez-vous, par de petits
sacriiceset de la condesceadance r6ciproque, garder
I'union, la concorde, la confiance cordiale avec sup6rieurs et infirieurs. J'ai appris combien il en cotte
parfois ; et quand j'ai eu le courage de me surmonter
moi-memef par la grice de Dieu, j'ai trouvi chaque
fois quelques b•a6dictions sp6ciales, qui arrangeaient
le temporel et rconfortaient le spirituel. a
Le 13 octobre de la meme annie, il Acrit a un pro-

fesseur de sciences comment il doit s'y prendre poor
intiresserles jeunes intelligences qui lui sont confiies
et qui suivaient alors la fameuse classe du merciedi
matin, a Notre-Dame dulPouy : u Qu'elle est difficile,
cette classe'du mercredi! J'ai tUtonne beaucoup pour
arriver a un &Ipen
pris. Choix de lectures courtes,
varies, instructives et 'inttressantes. Exhibition
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d'imags vieilles et jeunes, livres et cartons, et enfin
-seances de projections. C'est ce dernier systime qui a
le plas contenti, mais an prix de bien des labeurs. II
me manquait le nerf de la guerre, un pen d'argent
pour me procurer de beaux tableaux, bien faits et
bien assortis. La chimie demande des exp6riences pour
offrir queique intiret et les experiences demandent
boas flacons, boas tubes, bons bouchons et bonnes
drogues et de la prudence jointe a 1'adresse pour la
manipulation. En outre, des jeunes gens serieux il
est necessaire de faire attention aux principes d'une
saine philosophie et de r6former parfois les assertions des manaels trop peu spiritualistes. II y a une
jouissance toute speciale quand on voit le lien qui
unit les experiences scientifiques avec les connaissances superieures. ,

Un joar, 'un de ses anciens l1ves nous disait :
-A Les conferences spirituelles de bon P. Delanghe
Ctaient des conferences solides. L'tcriture Sainte en
faisait la base et toutes ses allocations aux ktudiants
4taient parsemees de citations, sortout des 6pitres de
saint Paul. - C'est qu'il avait 6t6 professeur d'Ecriture
Sainte et qu'il avait lu surtout les commentaires
recueillis par saint Thomas et tires de saint Augustin,
de saint Chrysostome, de saint Gregoire. La lecture
de cas longs passages en latin ne rendait pas toujours
la classe tres attrayante; mais celui qui avait la
patience de I'6couter pouvait en tirer un tres grand
profit, srtoot an point de vue ascitique; en 18911892, M. Delanghe consacra six mois entiers a I'expli<ation en classe des quinze premiers versets de
ri'angile de saint Jean.
Professenr de dogme, il 6tait soucieux d'enseigner
la vraie doctrine, qu'il allait prealablement poiser i la
source dans saint Thomas. Au prix de quels labeurs!...
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Ses nombreux cahiers le disent. Reconnaissons cependant qu'il ne reussit pas dans cette chaire et qu'on dut
la lui enlever; ce qui lui causa beaucoup de peine,mais
ce qu'il accepta avec grand esprit de foi.
Tous ceux qui ont passe des examens sous sa
pr6sidence aiment a rappeler que ce n'6tait pas
toujours tres commode de s'en tirer. Esprit naturellement taquin, il se faisait un plaisir de poser au
pauvre candidat des difficultbs qui en mirent plus
d'un dans l'embarras.
11 redigeait ses cours en latin, avec ordre et m6thode, et en classe on ne parlait que le latin.
Le 8 juillet 1894, M. Rouvelet mourut. Ce fut pour
M. Delanghe une 6preuve bien cruelle; il avait toujours eu pour lui une grande affection. ( Fiat voluntas
tua, Domine! 6crit-il a ce propos dans son journal
intime. H1las! pourquoi me laissez-vous, Seigneur, en
cette miserable terre, qui devient plus que jamais une
vall6e de larmes! , Et le 19 juillet, charg6 de la succession dudefunt, sa peine augmente encore. ((Aujourd'hui, dit-il, en chitiment de mes p6ches, je reqois
l'office de Directeur. Quelle charge lourde, 6crasante,
martyrisante! La Croix est toujours prate et partout
t'attend. Converte te supra, convete te infra, converte te
extra, converne te intra et in his omnibus invenies
ctrcem. ) La succession itait d'autant plus difficile

que M. Delanghe n'avait pas les qualites superieures
qui faisaient de M. Rouvelet un maitre dans l'art de
la direction; mais il y supplia par sa r6gularit6 et par
sa connaissance approfondie de I'esprit de saint
Vincent.
II cut aussi dans cette charge, soit comme sousdirecteur, soit comme directeur, des difficultes inh&rentes a toutes les oeuvres. Tout le monde dans la Compagnie ne gofitait pas I'ceuvre qui se faisait i Dax; et

-- o59 I'Assemblie provinciale d'Aquitaine de 1890 avait, en
particulier, manifest6 certains desiderata; on y
demandait certaines choses qui ne furent pas du goft
de M. Delanghe et qui provoquerent de sa part une
lettre i M. Fiat, dans laquelle on admire sans doute le
desir ardent de se p6netrer de I'esprit de saint
Vincent, mais peut-etre un manque d'adaptation aux
circonstances actuelles. 11 voulait Dax alors, tel qu'il
I'a voulu toujours, et il ne comprenait pas qu'on
voulat y changer quelque chose.
Cela ne nuit en rien A sa vertu, qui 6tait solide; cela
d6note seulement sa tournure d'esprit. Entre mille
faits de nature i montrer ce qu'il 6tait, citons seulement un trait qui denotera sa r6gularit6 et sa singularite. On lui permit d'aller voir sa mere, qui r6sidait
pres de Dunkerque(Nord): pour ne pas scandaliser les
jeunes gens, il eut l'intention de faire ce voyage par
mer, de Bayonne a Dunkerque; il aurait pretext6 un
voyage i Bayonne; les jeunes gens n'auraient rien su;
c'6tait assez singulier, car le voyage devait se faire
dans un petit bateau; il devait durer quatre jours; finalement, M. Delangbe y renonca, surtout A cause de la
privation de la messe.
M. Delanghe ne s'est pas contente de travailler avec
ardeur A la formation spirituelle de ses chers jeunes
gens; non, il savait que, pour le bon developpement
du physique et do moral, certaines conditions materielles sont" indispensables : telles des chambres bien
aer6es, vastes, lumineuses, bien situ6es, une chapelle
o4 I'on aime se rendre pour prier, un refectoire spacieux
et agreable et le reste.
11 prit une part pr6pond6rante dans la construction
de la maison de Notre-Dame du Pouy, que l'on peut A
plus d'un titre considerer comme sienne.
Simple maison de missionnaires, elle avait deji requ
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one premiere transformation, quand en 188i y furent
envoyis les premiers siminaristes. En 1885, les travaux durent 6tre repris; de jour en jour, les seminaristes arrivaient plus nombreux. ( IUs venaient, selon
la belle expression du T. H. P. Fiat, boire a longs
traits a cette source de vie qu'il avait ouverte sur ces
collines, on plut6t que Dieu faisait jaillir de cette 1Cevation pour arroser les fleurs de la Compagnie. »
M. Delanghe commenca a s'occuper de Ia construction de Ia maison des 1886, 6poque a laquelle it
fat nommi

6conome.

En le

proposant pour cette

charge, M. Rouvelet disait de lui : i Esprit bien
&quilibri,sens pratique, savoir-faire, amour de la
maison, qui a fait ses preuves et qui ne demande qu'i
se divouer; ordonn6, diligent dans l'emploi du temps;
il a ce qu'il faut pour reussir. n
M. Delanghe avait surtout de la vertu et il en eut
besoin pour mener i fin cette grande construction de
Dax. II se heurta pendant quatre ou cinq ans A de si
graudes difficultis qu'il en fut plusieurs fois dcourage et qu'il demanda a plusieurs reprises d'tre
decharg6 de son office,d'etrechangh de Dax. M. Rouvelet le soutint toujours; le P. Fiat l'encouragea et,
enfin, apres la temppte qui avait duri de j885 a j889,
le calme se fit et la construction marcha, sioon sans
difficultes, du moins sans les grandes difficultbs des
Sann6es precidentes.
Le Pere avait projete IA une grande ceuvre etc'est a
M. Delanghe que I'ex6cution en fat confi&e. Des lors,
il etudie les plans, surveille lui-r&me les travaux et
rien ne se fait sans avoir recu auparavant son approbation. Ce travail lui tait cher. N'6tait-cepas pour ses
enfants, pour la Compagnie? Et ce double motif l'eit
fait passer par le feu. Par amour pour eux, il s'est done
improvise architecte et, en [897, il pouvait 6crire :

<( Soyez sir que,depuis douze ans, j'ai bien reflichi,
combin6,calculM et examine des plans... et je suis pret
A en examiner d'autres. a Que les difficult6s dans une
pareille entreprise se soient rencontr6es nombreuses,
qui en douterait? Mais it etait prudent, tres prudent,
et aussi trbs patient, au point qu'on le prenait un pen
pour un nouveau Fabius Cunctator. Neanmoins, ces
deux qualitis nli furent d'un grand secours. Le
29 novembre 1897, nous lisons dans une lettre A un
confrere : u Ne soyez pas itonna, mon bien cher
Confrere, si vous rencontrez quelque diversiti et

divergence d'opinions sur plus d'un point et s'il vous
survient quelque peine on contrariete.
< L'oeuvre de Dieu se poursuit quand m&me et sorement. II en a toujours

&t6 ainsi, et en consultant mes

souvenirs, je pourrais apporter de la maison meme oiu
vous travaillez maintenant, une foule d'exemples successifs. Bien souvent il a fallu patienter, travailler, se
d6penser sans compensation ici-bas et attendre le
moment de la divine Providence; aussi ne suis-je nullement surpris des contretemps qu'iprouvent ceux qui
sont associis A une ceuvre benie de Dieu. u

Qu'id accomplissait la volont6 de Dieu et non la
sienne propre, M.

Delanghe

en

6tait intimement

convaincu, et c'est cette pensie qui lui donnait le courage de continuer une ceuvre entreprise uniquement
par obeissance; c'est aussi ce qui attira sur son ceuvre
les plus abondantes be&ndictions du Ciel.
Si Dieu

6tait content de son fidle serviteur, les

sup&rieurs 1'itaient 6galement. De jour en jour, ils
voyaient qu'ils n'auraient pu mettre en de meilleures
mains les int&r&ts de la nouvelle maison, qui 6taient
aussi les intirEts de la Compagnie tout entiere. La
preuve, *c'est la lettre adress6e A M. Lafosse, son

vaillant auxiliaire, le 3 mars 1899 : c Je puis vous dire
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que le T. H. Pere et M. Thibaut sont rentr6s ici (a
Paris) tris contents de l'ensenmble' des travaux et
enchant6s de la chapelle. Its se plaisent A le r6peter
de tous c6tis et leur t6moignage se corrobore de celui
d'autres personnes d6sint6ressees, qui ont vu et jug6
sans parti pris. Ceci soit rlit pour votre consolation,
car si le plan a iti ilabor6, adopt6 et execute, la
sainte Vierge sait la part que vous y avez prise et Elle
saura bien vous recompenser pour vos peines. Je ne
veux pas remonter trop haut, jusqu'aux premiers jours
du Seminaire interne que nous passames ensemble
tres heureusement. Nous ne nous doutions pas alors
de ce que coftent les oeuvres de Dieu au milieu des
obstacles et des contradictions. Mais c'est li precis6ment la vraie marque des ceuvres de Dieu, qui aime A
faire sentir A ses instruments leur impuissance et leur
faiblesse. Aussi parmi les 6preuves et les obstacles, il
nous est plus facile de dire et bien sinchrement du fond
de notre cceur : Deo Gralias el Mariae Immaculatae.
Tous ceux qui ont bien travaille et pein. pour 1'etablissement de cette maison de Notre-Dame du Pouy
n'ont pas joui de la reconnaissance des h'ommes.
Voyez Mie de Lup6, M. Truquet, M. Rouvelet; ils
n'ont pas joui de leurs travaux. Ne nous etonnons pas
si le bon Dieu nous traite un pen de la meme faqon.
Apres tout, ce n'est pas pour nous-memes que nous
travaillons. Je vous avoue que, pour ma part, j'ai prie
d'abord pour que cela ne s'executit pas, au moins A
present, si ce n'tait la volontf bien manifeste de Dieu.
Et ce fut bien sa volont6, vu les ordres de l'autorite
superieure, qui nous a approuv6s avant, pendant et
apres, et vu les circonstances providentielles qui ont
marqu6 les diyerses 6tapes. Qui ne voit pas le doigt de
Dieu peut s'en prendre aux hommes, les condimner et
s'efforcer d'emp&cher leur action et cela avec de tres
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bonnes intentions, arbitrans oSsequium se f•aestate
Deo. Mais ne craignons rien. Si Dieu veut I'achevement de son ceuvre, il manifestera sa volonti et utilisera les obstacles memes. Ce que je lui demande, c'est
que vous n'ayez pas a souffrir cause de nioi,et,quand
I'occasion se presente, faites-moi porter la responsabilitt qui m'incombe, afin de ne pas alourdir encore
votre charge. El hoc sufficit. ,
Cette longue citation montrera mieux que tout commentaire que les difficultis ne firent pas defaut A
M. Delanghe; elle nous dira aussi son attachement
fraternel pour le bon M. Lafosse qui travaillait k Dax
pendant que M. Delangbe 6tait h Paris. M. Lafosse
fait des plans, dessine, photographie et envoie le
tout a Paris, oh M. De!anghe examine, calcule,
approuve ou rectifie. Ainsi que deux freres, ils travaillent pour la meme cause, sans se lasser, sans jamais
se d6courager. De ce train ils purent entreprendre ja
la construction de la nouvelle chapelle. Jusqu'ici
M. Delanghe 'avait toujours 6t6 pr6occup6 par ce
projet depuis longtemps l6abor6 dans sa tate. Mais
comment faire? Ce n'est pas facile quand l'argent
fait d6faut. On prie, on fait des neuvaines et tout &
coup le salut apparait comme par enchantement.
La premiere chapelle de la maison,qui servait aux
missionnaires, 6tait devenue beaucoup trop petite
pour la Communauti chaque jour grandissante. Elle
avait et6 d6diee par M. Etienne sous " l'invocation
de I'Immacul6e Conception de la Tres Sainte Vierge
en souvenir de signalees faveurs que Dieu depuis
quinze ans environ accorde a la petite Compagnie par
I'intercession de Marie ,.. Ce texte nous a 6tL conserve
6
par M. Truquet,qui en a consign la teneur dans les
archives de la maison.
Selon le d6sir du Pere Fiat, la nouvelle chapelle
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devait s'elever comme un monument de perpituelle
reconnaissance a la Sainte Vierge, pour toutes les
graces accordees par son intercession a la petite Compagnie.
Entre temps, Leon XIII, d'illustre memoire, avait
accord6 a la double famille de saint Vincent le courennement solennel de la Vierge Immaculie de la rue
du Bac. Pour donner a la statue miraculeuse une
couronne digne d'elle, le Tris Honori P&re fit
appel a la g6nerosit6 bien connue des Filles de la
Charite. Cela se passait It 19 mars 1897 et, A sa

demande,le Pere fit a l'adresse de Notre-Dame du
Pouy cette delicate ajoute : u Dans le cas o& les
recettes exc6deraient les d6peases A faire, ma pensee
est d'employer le surplus pour aider a la reconstruction de la chapelle de notre maison de Dax qui fut
la premiere dediie a l'Immaculie Conception par
M. ttienne et M. Aladel. i Les offrandes arriverent
abondantes, et dis le mois d'aobt on put commencer
la chapelle, et meme couvrir la majeure partie des
frais. En 19oo, I'achbvement et le couronnement de
l'ceuvre itaient assures par un autre don non moins

important. Ainsi on avait fait plus en cinq ans que
durant les quinze premieres annies, tant est vrai la

parole de saint Vincent : a Trois font plus que dix
quand Notre Seigneur y met la main,et II la met toujours, quand il nous 6te les moyens humains et qu'il
nous engage dans la ntcessiti de faire quelquc chose
qui excede nos forces. n Et dans un discours celibre
M. Delanghe devait dire lui-meme : a II n'y avait
pas de force humaine capable de surmonter les
obstacles, de vaincre les difficultes de tout genre et
de mener a bonne fin cette

euvre aussi delicate

qu'importante; personne ici ne peut s'en attribuer
le merite. II a fallu que Notre Seigneur y mette la
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main; et I1 l'a mise pour l'honneur de son Immacule

Mire.

),

Non, sans doute, personne ne peut s'attribuer le
m6rite d'avoir elev6 de ses propres moyens ce sanctuaire beni, mais celui qui a pris a son erection la
plus large part, qu'il nous soit permis de le dire
aujourd'hui qu'il n'est plus : c'est sans contredit
M. Delanghe.
Depuis qu'il existe, plusieurs g6ndrations sont
venues puiser 1l le courage, la force de persdvrer
jusqu'au bout dans le travail de leur formation. Au
J6sus, qui sera aussi le Dieu de leur Premiere Messe,
ils disaient et disent encore chaque jour leurs difftcultes et leur-succes, leurs peines et leurs joies. A la
Vierge Puissante,etablie gardienne de la maison, ils
confient leur avenir, leur apostolat et tout ce qui fait
I'objet de leurs plus chbres espirances. Qui n'a connu
la paix profonde qui descend sur l'ime du jeune lIvite,
lorsque, le soir, dans la penombre de cette chapelle,
il fait au Seigneur sa visite d'ami! Qui dira les r6solutions g6n6reuses qui se prennent alors, les changements mystbrieux qui s'ophrent soudain? Dieu seul et
ceux qui furent les heureux priviligies.
La maison d'6tude 6tait done achevee, la chapelle
6galement; M. Delanghe en resterait-il la? Avait-il
termin6 sa tAche? Oh I non! Un bon pere de famille a
toujours a faire dans sa maison; jamais il ne se lasse
quand il s'agit du bien-ttre physique et moral de ses
chers petits. II manquait aux 6tudiants, pour que leur
joie fit complete, une maison de campagne, oi ils
pussent aller, les jours de cong6, prendre les divertissements de leur Age et durant les vacances le repos
bien merite apres le travail de I'ann6e.
En mourant, M. Rouvelety avait song6, et, a cet effet
il ldguait son petit avoir personnel. Quelques titres
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donn6spar un bon frere coadjuteur vinrent s'y ajouter
et ainsi M. Delanghe fut en possession d'une somme
assez considerable pour faire l'achat de la proprieti
de Pontchevron, dans la commune de Oeyreluy, le
27 aoft 1897. Cette maison rbunissait toutes les cormmoditis alors possibles. Elle fat toujours tris appreciie par ceux qui passerent 1a leurs vacances. En sonvenir du donateur principal, la propriet6 fut baptis6e
du nom de saint Francois-Xavier. Le 31 aoft,la maison 6tait benite, une petite chapelle amenagee et on
en prenait possession.
M. Delanghe aimait beaucoup cette maison, et
quelques mois apres, le 5 novembre, il ecrivait :
c J'aimerais bien y passer quelques jours dans la solitude et la retraite, mais ce serait un r&ve trop bean
pour pouvoir se r6aliser ici-bas. ) La Providence devait
lui m6nager plusieurs fois cette douce consolation.
Dorenavant les heures de son s6jour a Dax sont
compt6es; la divine Providence lui donne tout juste
le temps de s'habituer a son nouvel emploi, de s'y
affectionner, pour 1'en arracher ensuite et l'appelei
a travailler dans un champ plus vaste et plus difficile.
Le 8 juillet 1896, il est appel6 d'urgence A la Maison-Mere. Une nouvelle croix l'y attend : il est nomm6
directeur des etudiants a Saint-Lazare. Le bon Pere
Fiat avait compris toute l'etendue du sacrifice qu'il
imposait a son enfant; aussi la lettre qu'il lui 6crivit
pour annoncer ce changement est d'une tendresse
toute paternelle.
t Vous devez bien comprendre, mon bien cher
Monsieur Delanghe, que ce n'est pas sans faire la
plus grande violence a mon cceur que je me suis arrete
i Ta pens6e de vous retirer de Dax, de cette maison
qui m'est si chore et A laquelle vous avez rendu de si
Simportants

services.

n
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M. Delanghe fait g6n6reusement cette nouvelle
station de son Chemin de Croix et s'6crie comme
accabl6 sous le poids du nouveau fardeau : " Mon
Dieu, vous me punissez justement pour mes nombreux

p6ch6s. ,
(A suivre.)
NOTICE SUR M. SERPETTE

(Suite)
LE VISIT•ux (9go5-1911)

Quand il fut nommi visiteur, il r6unit A la salle
d'htudes les jeunes gens de Dax, qui 6taient venus le
voir a cette occasion pour lui offrir leurs vaeux. II leur
dit entreautres choses : ccCe qui me rejouit dans cette
nomination, c'est que je pourrai vous suivre de plus
pres; je ne vous perdrai pas de vue, je serai au courant de vos plus grandes joies et n6cessairement
diverses circonstances nous rapprocheront encore plus
que par le passe. )
Ce nouvel honneur et cette marque de confiance des
supbrieurs A son 6gard etaient Ia juste recompense de
sa bonne administration de l'cuvre du Berceau. En
effet, si ses comptes 6taient un peu originaux et faits
de telle sorte qu'il lui est arriv6 d'en plaisanter luimame devant ses confrires, il n'en est pas moins vrai
qu'il a bien su gerer les finances de la maison avec un
d6sinthressement qui lui fit combler certain d6ficit, non
seulement de ses revenus, mais de ses capitaux personnels. De plus, il s'ing6nia pour que le Comith
d'administration fCft toujours compose de membres
d6voues au Berceau; il y reussit admirablement, bien
que souvent ces messieurs fussent d'opimons politiques
tres differentes.
Sa nouvelle charge ne le detourna pas de sa chore

-

io68 -

Ecole apostoliqu•. 11 continea de s'ea occuper avec
la mime assidaith et la meme simplicit6. Quand on Juj
proposa de donner des seaaces de projections et de
phonographe aux 61ves pour les distraire les jours
de pluie, il s'y opposa d'abord. 11 consentit n6anmoins
A ce que l'on en donnit une A titre d'essai : elle eut
un vif succes. Des lors, puisque la chose faisait plaisir
A ses enfants, il se mit lui-mame A I'~uvre, parcourant
les catalogues, achetant des vues, consultant les gens
experimentds, classant les cliches et redigeant des
conf&rences : puis il donna des seances qui itaient
tour k tour instructives (inventions et decouvertes
modernes), pieuses et artistiques (Rome, les Cglises
consacr&es a saint ttienne) on r6criatives (aventures).
II se mit aussi A agrementer ces reunions d'auditions
phonographiques : pour cela il avait charg6 un confrere de faire la commande de I'un des plus grands et
des plus sonores gramophones alors existants; il ne
regardait pas a la d6pense, da moment qu'il s'agissait
de procurer a ses enfants un utile agriment.
Toutes les autres ameliorations qu'il apporta depais
cette 6poque a 1'cole apostolique furent d'ordre
presque exclusivement spirituel.
II recommandait aux l6eves les d6votions en usage
dans la Congregation, comme le Sacr&-Cceur, la Sainte
Eucharistie, la sainte Agonie, la sainte Vierge (mkdaille et divers scapulaires, y compris celui de la
Passion); il conduisait & Notre-Dame de Buglose, A
Lourdes; ii recommandait la Propagation Je la Foi,
la Sainte Enfance, etc. La conscration du monde
entier an Sacri-Coeur, ordonnae par Lion XIII, lui fut
i grande consolation, et il voulut nous y preparer, a
dit un ancien klive, en nous parlant de ce sujet A plusieurs reprises: il nous proposa d'apposer notre
signature au has d'une protestation dans laqwelle on
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promettait d'aveir tonujours one grande dAvotion & ce

-divin Cceur et de promouvoir son culte. Ces signatures devaient &treenvoyes au Souverain Pontife. La
chose me frappa parce que personnellement j'eus une
hesitation provenant de ce qu'il insistait beaucoup et
-qu'it tait rare que j'eusse t signer des piiees semblables. II placa a la maison de saint Vincent uue
statue du Sacri-Ceear qu'il tint a orner lui-meme;
tandis qa'il rarrangeait, il me raconta comment il
I'avait acqmise. Un premier vendredi du mois d'aofit,
alors que les 6lives -taient en vacances L -Pouillon et
qu'iI devait s'absenter d&s la veille, il n'y eat que pea
ou presque pas de communions et le soir point de
salut. -A -son retour, il s'enquit de la maniire dont
s'6tait pass&e cette fete; il apprit la r6alit~, il manifesta one vive contrarietY. Le premier vendredi du
mois suivant, on organisa une messe avec chants et, le
soir, une benidiction du Saint-Sacrement pour laquelle
te sacristain avait multipli6 les fleurs et les bougies.
Quand on lui raconta la chose, sa figure s'illumina et
il poussa on soupir : a Ah! c'est bien-! o d'un ton qui
montrait qu'on -4i enlevait comme un poids de dessus
le cceur... C'est que cette devotion au Sacr6-Cenr itait
enracin6e dans son propre ceur depuis longtemps;
car -d&s 1884 ii 6crivait i sa consine qui soignait sa
mire mourante : ( Que maman offre bien ses peines
an bon Dieu et surtout qu'elle ait beaucoup de
confiance dans Ie Sacre-Caeur et la tres Sainte
Vierge. ,)

11 avait aussi one devotion particulibre -envers
I'Immaacule-Conception; c'est i la Vierge -de la
Mtdaille miraculeuse qu'il voulut d6dier la petite
ehapelle de Pouillon. En 1897, il-voulut arriver t -Paris
avantia in de l'octave du couronnement de la Vierge
de 1'Apparition. Rien n'egala sa joie lorsqu'il put
0
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emmener tous ses enfants s'agenouiller devant la

grotte de Lourdes.
Est-il besoin de dire qu'il avait aussi un grand culte
envers saint Vincent de Paul et tout ce qui se rapportait A l'ap6tre de la Chariti? Il en itait devenu chercheur et, quand ii avait d6couvert quelque chose a son
sujet, il ne tarissait plus: pendant une de ses maladies
qui le retenaient au lit, il composa une brochure sur
le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, dans laquelle il
avoue n'avoir pas 6t6 itranger a toutes les publications
qui avaient eti faites depuis vingt-cinq ans sur ce
grand saint.
A la vie du bienheureux Perboyre, il preferait celle
du bienheureux Clet. II semble pourtant qu'il eit df
naturellement avoir plus de penchant pour la figure
plus douce du premier. Cependant lors des fetes de
la beatification du bienheureux Clet, il avouait sa joie,
sa grande joie,qui depassait de beaucoup celle deji
bien grande pourtant qu'il avait 6prouvie A l'occasion
de la glorification du bienheureux Perboyre. " Et
encorer disait-il, cette derniire avait ete due en
majeure partie A ce que le bienheureux Perboyre avait
6te le premier des Enfants de saint Vincent qui montit
sur les autels, et non pas A l'inter&t que lui inspirait la
personne ou la physionomie morale de ce dernier. »
Peut-etre ,voyait-il dans le bienheureux Clet une vie
plus pratique, un missionnaire ayant aime ( Dieu a la
sueur de son front et aux depens de ses bras ,, tandis
que le bienheureux Perboyre n'avait travaille en Chine
que quelques ann6es et que toute sa vie ressemble
plus A celle d'un saint Louis de Gonzague, enlevi
jeune A la terre ne malitia mutaret intellectum.
II s'interessa a toutes les causes de beatification de
la double famille. Appelka faire sa d6position au
proces de la sceur Catherine Labour6, il en concut une

grande joie. II avait
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M. Chinchon et il aimait a rappeler ses confidences :
il recueillait avidement tout ce qui se disait A ce sujet
et it fit lire avec une satisfaction marquee la vie de
sceur Catherine, dont ii avait retenu a l'avance une centaine d'exemplaires.
II1prit un intre~t tout particulier aussi & la cause de
la soeur Rutan, martyris6e & Dax sous la grande R6volution. II ne parlait plus que d'elle, de son supplice et
de sa tombe. II racontait une foule de petits d6tails
et fit editer une courte biographie (Paillart), qu'il
distribua abondamment aux 6leves comme r6compense.
II fut appelM comme t6moin au tribunal de l'Ordinaire
et obtint du maire de Dax qu'on lui c6dat une statue
de la tris Sainte Vierge, statue en bois, de grandeur
naturelle et qui avait 6ti faite autrefois sur la commande de la soeur Rutan. II alla lui-meme & Bayonne
pour la faire peindre : elle en revint (. rutilante n. II

la fit placer a la maison de saint Vincent en l'environnant de lis et de marguerites. II voulut aussi prendre
une part active aux recherches qui furent faites pour
determiner 1'endroit precis oit avait et inhum6 le
corps de la martyre. On crut un instant avoir d6couvert le veritable emplacement dans un certain terrain
vague; on y aurait mame fait quelques fouilles et ii
n'6tait rien moins question que de l'acqu6rir; mais les
proprietaires en exigeaient un prixtrop 6lev6... quand
on apprit que'ce n'etait pas la l'endroit veritable : if
se trouvait plus loin dans une villa voisine. II fit longtemps prier les enfants pour que l'on retrouvat les
precieux restes de la seur; on demanda aussi plusieurs
graces par l'intercession de cette servante de Dieu et
il la priait lui-meme avec confiance.
Selon la recommandation de saint Vincent, ii avait
une grande soumissionau Saint-Siege. On 6tait frapp6

-

1072 -

de l'insistance et du respect profond avec tesquels it
parlait aux Clves de la d
devotion , an Pape. Pie IX
semblait son Pape de predilection, il en fit faire lecture de la vie a table. A la fin du repas, il commentait
certains faits ou compl6tait par certains d6tails omis
par I'auteur, ou bien il faisait lire en lecture spirituelle des traits nouveaux qu'i apprenait par la
presse, comme les progres de la cause de btatifcation
oil le r6cit de faveurs attribu6es k son intercession.
Pie X avait sa part, lui aussi, i ce cuite : non seulemeat M. Serpette l'admirait et Phonorait, mais on pent
dire qu'il l'aimait vritablement. Quand parut le decret
sur la communion des enfants, les bl&ves ktaient en
vacances i Pouillon avec quelques professeurs : ceuxci faisaient pirt de leurs impressions et certains s'inquietaient des quelques difficultis qui nattraient de
son application en France, oi I'on' tait tres attache
aux c6r6monies de la Premiere Communion. M. Serpette 6couta, puis, a la fin, ii dit en souriant : " C'est
le Pape, c'est bien. , Du reste, mme avant les directions pontificales, M. Serpette autorisait volontiers la
communion frequente, sans toutefois y pousser outre
mesure. Les injures envers Notre-Seigneur le faisaient
particulierement souffrir, surtout les d6fections des
personnes consacries a Dieu; un jour m&me il en
tomba malade et dut avouer ensuite : 4( Je ne puis pas
supporter de pareilles choses : elles me tuent!i
Son respect pour le Pape s'btendait aussi aux
iveques. Apres la mort de Mgr Delannoy, tons les
pasteurs du diocese d'Aire et de Dax qui se sent succ6d6 ont montr6 une chaude bienveillance A I'CEuvre
du Berceau. M. Serpette ne pouvait y etre insensible.
II faut faire une mention sp6ciale de Mgr Touzet :
Mlme de ce pr6lat semblait tout particulierement apte
A bien comprendre M. Serpette; on pent dire qu'ils

- 1073 s'aimaient veritablement. C'&tait un spectacle charmant de les voir converser ensemble; Monseigneur le
prenait par Ie bras avec une familiarit6 pleine de
vinaration; M. Serpette parlait a son Cveque avec effusion; et les deux amis correspondaient souvent. Nous
avions les echos de toutes les bonnes choses que nous
soubaitait Monseigneur. Chacune des visites de Sa
Grandeur procurait une promenade aux eleves et,
pour la Saint-Francois, c'6tait un cong6; mais M. Serpette s'entendait a merveille pour faire des dettes de
conges et, a la fin de i'ann&e, il faisait compter la
m&me sortie pour deux on trois. Quand le bon prilat
fit une chute dont les suites devaient 6tre mortelles,
M. Serpette en fut vivenient impressionn6 et ne cessa
de le recommander aux prirzes : il faisait part des
am6liorations passageres qui survenaient, mais qui
n'empchirent pas le dinouement fatal.
A la pi6t6 de M. Serpette, il faut rattacher son z&le
remarquable pour la liturgie. Un cierge venait-il a
- s'6teindre en pleine grand'messe, si le c6remoniaire nel'avait pas remarqu6 on qu'il fft employ6 ailleurs,
M. Serpette n'h6sitait pas a quitter sa stalle et &
I'aller rallumer lui-m&me; au besoin il retirait la souche
et se rendait a la sacristie pour en prendre une autre.
De m&me, il fallait que les processions se fissent dans
le plus grand ordre : si quelque chose n'allait pasbien, il le disait a haute voix o bien se derangeait en
personne. Dans ce dernier cas, il ne le faisait pas
toujours avec une douceur extreme : si, par exemple,
c'itait un l66ve qui n'6tait pas a Ialignement, le d6linquant se trouvait vite transport6 & la bonne place
(souvent mame au dell) avant d'avoir devin6 ce qui se
passait. Certains disaient : , Heureusement qu'il n'a
pas de crosse! , Un dimanche des Rameaux, Ie sousdiacre ayant frapp6 timidement i la porte de la cha-
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pelle, M. Serpette lui arracha la croix des mains et
frappa 6nergiquement lui-m6me. II aimait les benidictions solennelles et n'en omettait aucune : le gazogene,
les deux murs pour jouer a la pelote basque, I'agrandissement de 1899 furent benis par lui, de m&me qu'il
binit ensuite la nouvelle cour de recreation. Pendant
que les 61eves en groupes chantaient des cantiques, it
parcourait 1'espace a grands pas, en jetant abondamment I'eau b6nite, du geste large qui lui etait habituel
a toutes les aspersions du dimanche. II entendait que
le plus grand ordre r6gnit a la chapelle, et il y veillait
particulierement dansles occasions o I'lon pouvait davantage craindre quelque surprise, comme le dimanche
des Rameaux on bien aux splendides c6remonies de
la messe de minuit a Noel. On le voyait se mouvoir
an milieu de la chapelle archicomble et 6blouissante
de lumieres ; ii circulait, placant les paysans accourus
A la c&remonie, donnant l'ordre de commencer les
chants, surveillant 1'allumage des cierges, chassant
les chiens et ne s'acheminant vers la sacristie qu'au
dernier moment pour aller rev6tir les ornements sacr6s.
A une 6poque, il se chargeait, malgr6 ses nombreuses
occupations, de preparer lui-meme les reposoirs pour
la F&te-Dieu : il s'y prenait a l'avance A la salle des
retraites. II y mettait tout son coeur et dirigeait pour
le mieux le petit bataillon d'&l1ves qu'il avait pris sous
ses ordres; c'ktait ordinairement < la Confrbrie de
Sainte-Patraque ,, ainsi qu'il appelait volontiers les
malades ou les 6clop6s qui ne pouvaient aller en promenade. Tout n'6tait pas du goit le plus raffin6 dans
son ornementation; mais ii faisait cela avec tant de
satisfaction qu'on le trouvait presque beau; d'ailleurs,
il suffisait pour les 616ves que cela vint de M. Serpette pour que ce fft bien. II en 6tait de meme pour
son chant : il n'etait pas maitre de sa voix et pourtant
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il voulait chanter juste. Aussi, bien des fois, avant de
se rendre i la sacristie pour chanter la grand'messe,
il appelait F'ldve charg6 de l'accompagner i l'harmonium et le priait de lui donner une r6p6tition. Mais si la
r6p6tition allait bien, arriv6 i la chapelle il avait des
intonations qui n'6taient pas de la plus grande justesse,
sans que les enfants parussent Ie remarquer. Lui-meme,
du reste, etait tres d6licat envers ses confreres, au
point que Fun d'eux a avoui s'8tre 6tudi ia pr6venir
son salut et n'avoir jamais pu reussir a prendre les
devants; c'etait lui, Sup6rieur et Visiteur, qui avait
toujours le premier la barette a la main.
On s'est plu rip6ter souvent que M. Serpette 6tait
peu entendu en ce qui concerne l'education. Si l'on
vent dire par 1k qu'il eit etk bien en peine de composer un trait6 m6thodique sur cette matiere ou que
son genre n'aurait pas r6ussi dans un lyc6e on un
collIge de 1'tat, on pent le croire aisement. Mais si
l'on a voulu dire par li qu'il n'6tait pas tres pratique
et tres perspicace, on s'est grossibrement tromp6. Sans
doute, il semblait se preoccuper fort pen des t me-thodes n de pedagogie et d'6ducation les plus pr6ndes;
mais sa longue experience des enfants, 1'affection
qu'il leur portait et son ardent d6sir de leur faire du
bien le faisaient naturellement agir conformement aux
conseils des pedagogues les plus autoris6s. Quoi qu'il
en soit, nous pouvons appliquer ici le principe de
Notre-Seigneur : « On juge de l'arbre-par ses fruits. ,
Nous pouvons dire de M. Serpette qu'il eut une maniere
de faire qui donna de bons, d'excellents rssultats.
L'esprit du Berceau 6tait un esprit de famille que l'on
doit attribuer en grande partie & M. Serpette, car il a
contribu6 puissamment a l'6tablir et a l'y maintenir
pendant les 40 ann6es qu'il dirigea en fait le S6minaire et 1'cole apostolique. C'est lui qui a 6tabli cette
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belle tradition de confiance fliale des el1ves envers
leurs maitres. Cet esprit ne s'etait pas cr66 tout seul
et il devait reposer sur quelque chose. Saint Vincent
ne nous dit-il pas que c'est le Superieur qui fait la
maison? M. Serpette voulait etre pire et traiter les
eleves en ils aimis; il ne lui en cottait peut-&tre pas
autant qu'I d'autres temperaments; cependant il a du
necessairement, en un si long espace de temps, faire
souvent des efforts peu ordinaires de patience devant
cette monotone continuit6 des mkmes occupations. Les
enfants, d'autre part, considerant son affection et son
d6voament, le lui rendaient tout naturellement par un
attachement et une confiance qui se traduisaient dans
leurs relations avec lui et un pen aussi avec leurs professeurs. Si I'un de ces derniers r6primandait un pea
trop vertement un 6&lve, en lui disant par exemple :
< Mais, mon ami, veritablement je ne comprends pas
votre conduite I ,, tout naturellement I'6live aurait 6t&
tent6 de faire la r6flexion (qui fut faite du reste)a M. Serpette nous comprend bien, lui! I, On a pricisiment fait un grief de cela a M. Serpette, on lui a
reproche d'atre tout dans la maison au d6triment de
l'action qu'aurait pa exercer, chacun t sa place et
dans sa petite sphere, cela va sans dire, le corps des
professeurs... La chose ne semble pas avoir entrain•
de gros inconvinients par rapport a l'CEuvre. 11 pouvait, par les qualit6s spiciales dont Dieu l'avait doae
et par sa longue exp6rience, Atre tout sans rien giter.
Si quelques confreres capables et d6voucs, eux aussi,
ont cru en 6tre genes pour donner toute leur mesure,
si de la eurent lieu des lacunes inbvitables (car quel est
l'homme qui pent tout embrasser?), il le faut regretter
en principe; mais il n'en demeure pas moins vrai que
l'euvre de M. Serpette fut magnifique, qu'il fit un bien
immense, qu'il cut sur les 6leves une influence large
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et bienfaisante, aussi profonde que durable. II 6tait
plus pere que chef d'institution; mais il reussit a merveille ea dirigeant sa maison paternellement : n'eit-il
pas 6choui en adoptant une autre mithode? II n'y
pensa heureusement pas. Nombreux sont les enfagts
du Bercean qui sont arriv6s au sacerdoce; nombreax.
sont ceax qui sb't entr6s dans la Congr6gation; dn
vivant de M. Serpette, on en comptait deji deux cents :
tout cela lui fait honneur.
(L. B.)
(A suivre.)

ANGLETERRE
FONDATION
A

D'UNE MAISON DE CHARIT9
t LEIGH ON SEA

f

11 y a plusieurs ann6es, une pieuse et riche dame qui

possedait une jolie proprietd dans cette petite ville,
an bord de la mer, a ane heure de Londres par chemin de fer, ayant perdu son mari et cherchant i se
consoler de ce malheur en s'adonnant a des aevres de
charitE, organisa des patronages et reunit dans un des
bitiments un certain nombre de jeunes filles et femmes
que l'ige, on la misere, exposait a de graves dangers.
Un peu plus tard, Dieu lui ravit son unique ille, toute
jeune encore, son aide devouee dans toutes ses charit6s, et qui etait sur Ie point de suivre sa vocation
en entrant chez les Filies de la Charit6 -La pauvre
mare, accablie de douleur, ne pensa plus qu'a se livrer
plus compltement encore au service de Dieu et des
pauvres. Avec la benediction d'En-Haut, tout allait
bien, ell recueillait les fruits de sa vie de charit6,,
qaand r',ge et la maladie vinrent I'avertir d'assurer
1'avenir de ses ceuvres.
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Ce fut ainsi qu'en 1922 elle offrit sa proprieti a la
Communaut6 en priant que les Sceurs entreprissent de
continuer le bien commence par elle et sa fille bienaimee. La Communaut6 accepta avec reconnaissance,
et, le 3o octobre 1922, quatre Sceurs y furent installees.
En janvier 1923, la Sceur servante 6crivait: a Leigh
n'est qu'une petite ville, pen friquentie, sauf en &ti
quand les bains de mer attirent beaucoup de personnes, surtout des institutrices, ouvrieres, bonnes,
qui viennent quelques jours ici pour se reposer des
fatigues de I'ann6e. Nous sommes en mesure d'en recevoir 5o ou 60 . un prix modere, et nous ferons ce qui
depend de nous pour que ce ne soit pas sans profit
pour leurs ames. Les catholiques sont peu nombreux,
;oo tout au plus; une seule 6glise, un seul pretre, le
cure, actif et ze6e, qui a entrepris la construction
d'une autre grande et belle, pensant que dans un avenir pas trop eloign6 les fideles la rempliront d'un
bout a I'autre, car la population augmente de jour en
jour. Les pauvres sont rares, nous ne connaissons que
3 ou 4 families, mais la population en general est
extremement pauvre des biens spirituels. Pas de communaute religieuse, sauf les Bernardines,qui dirigent
une ecole secondaire de flles; elles sont presque toutes
francaises, et sont obligees d'employer des maitresses
laiques breveties. Pour les garcons, il n'y a que
l'6cole communale ou des etablissements protestants.
Une ecole catholique 6tait un besoin pressant; aussi,
avec la permission des Superieurs, nous avons ouvert
une petite ecole dans une dependance de la maison,
et avons commence avec 12 6e1ves, dont seulement
2 sont protestantes; bient6t elles 6taient 35. Une Soeur

brevet6e, de faible sant6, aid6e par 2 maitresses
laiques, en a la direction. Bien que ni religieuses, ni
Filles de la Charit6 ne fussent connues & Leigh avant
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notre arrivee, on nous regarde avec bienveillance. I1
y a quelque temps, deux petites filles en se promenant
rencontrerent une de nos Sceurs sur leur chemin :
, Oh! crierent-elles, une Hollandaise, une Hollandaise! , La Soeur s'approche, leur parle, et apprend
que leur institutrice leur avait dit quelque chose des
chapeaux hollandais: elle les invite a venir la voir a
la maison Sainte-Edith, ainsi nommee en m6moire de
la fille de la fondatrice, promettant de leur montrer
de vrais chapeaux hollandais; elles acquiiescerent,
mais ne vinrent pas. Tout recemment, la rencontre se
renouvela dans la rue; les deux enfants accoururent
en -r6clamant les chapeaux. u(Mais, dit la Soeur, vous
n'etes pas venues les chercher; venez, vous serez bien
reCues. )) Elles arriveront probablement quelque jour
en se rendant au cin6ma.
Pas mal de protestants viennent nous trouver r6gulibrement pour recevoir l'instruction religieuse...
Autant de convertis, espdrons-nous. - On nous envoie
parfois des enfants pour t re pr6par6s a la premiere
communion. Le cure d'un des quartiers les plus
pauvres et les plus populeux de Londres, un saint avec
un coeur de pretre et d'ap6tre, nous demande de recevoir, pendant dix jours, 40 jeunes garqons d6fectueux
de corps et d'esprit, afin de leur donner le moyen de
remplir le devoir pascal. Nous avons dit oui; cela nous
donnera du mal, mais c'est pour le bon Maitre, et
notre fervent cur6 offre de leur donner une retraite
d'un jour entier. Nous r&vons dej! au bien qui pourra
se faire avec le temps et la b-nediction de Dieu. Le
local occup6 maintenant par les femmes est trop resserr6; il faudrait construire un grand bUtiment pour
abriter les personnes qui viendront se reposer ici pendant la saison des bains; puis, l'oratoire, a l'tage le
plus 6lev6 de la maison, ne peut pas servir aux r6u-
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nions des Enfants de Marie (quand 1'Association aura
etC organishe), ni pour les patronages; il faudrait une
grands chapelle au rez-de-chaussse. L'ecole aussi aura
besoin d'agrandissement et de diveloppement. Pour le
moment, il faut nous contenter de ce qui est a notre
portbe pour nous rendre utiles au prochain, et continuer, scion notre pounoir, a glorifier le Seigneur!
Notre picuse Fondatrice, encore vivante, sarabonde
de joie enpensant que ses intentions, comme celles de
sa chbre enfant, sont si bien comprises et si fidilement excautes.. Encore derairement, elle a &critanx
Superieurs de Mill Hill avec une humilitt touchante
pour exprimer sa vive reconnaissance du service qu'ils
lui ont rendu en acceptant son offre. Seon son desir,
elle a et6 affiliee a la Communauti, ce qui a mis le
comble a ses pieuses aspirations.

DANEMARK
Lettue de la Swur LAENNEC, Fille de la Chariti i La
Trls Hoorw7e Mkre INCHEUL,
Supirieure.
Maison Sainte-Marie, 8, Nygade,
Helsingor, 13 mars 19gA

MA Tats HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je viens vous rendre compte des efforts que nous
avons faits dans le but d'amkliorer notre situation
financiere. La permission de faire la qu&te dans la
ville nous a &tA refuske par le ministare de la Justice.
La Providence voulait nous venir en aide, sans que
nous nous en mclions. Le jour mnýme oi je recevais
cette r6ponse, j'apprends que quelques dames (protes-
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tantes) de la ville, 6mues de nos difficultis, avaient
un comiti pour nous venir en aide et qu'un
formn
concert a notre benefice itait organis6 pour le 15 mars;
ce concert a tres bien r6ussi et nous aurons environ
yoo couronnes (2 8oo francs). Ce qui est touchant, c'est
ia bonne volont6 qu'on a pour nous de tous les c6tss;
la plus belle salle de la ville a &tC mise gratis a la disposition du Comit6; les journaux ont fait des articles
trbs favorables et des annonces gratis, de sorte que
les frais ont 6th &peu pros nuls. Le public est venu
nombreux et sympathique, et plusieurs personnes,
empechies de venir au concert, nous ont envoy& leur
aumone; ce matin, un monsieur, que je ne connais
pas du tout, est venu m'apporter to couronnes et
comme je lui demandais son nom, il s'est esquiv6 en
souriant sans vouloir se faire connaitre. Jusqu'a un
pauvre homme, recueilli dans un asile de vieillards,
et dont nos sceurs ont soigne la femme autrefois, qui
a tenu a nous donner son obole. Et depuis une quinzaine de jours nous avons recu des dons en nature de
tous c6ts : viande, poisson, fromage, 6picerie; cette
semaine nous n'avons eu que du pain a acheter. II
faut reconnaitre que si les Danois ne sont pas port's
A la pi&t6, ils sont du moins doues d'une grande
bonta naturelle qui se manifeste par des actes et d'une
fawon bien pratique. Nous prions Dieu de leur rendre
en grices de conversion tout ce qu'ils font pour nous;
car il est a remarquer que ce sont tons des protestants.
Une des dames, qui s'6tait charg6e de placer des billets pour le concert, est venue ce matin pour savoir si
nous 6tions contentes. Elle nous a dit : a Mais, mes
socurs, vous n'etes pas aimbes en ville, vous etes
ador6es. n Pardonnez-moi 1'expression, ma Tres Honor6e Mere, je voas la rephte comme elle nous 'a dite. Elle
,
a ajout6 : ( On pr6pare encore autre chose pour vous.
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Mais elle n'a pas dit quoi. De plus les catholiques de
la ville, qui sont pourtant bien pauvres, ont tenu a
feter, le 29 f£vrier, le vingtieme anniversaire de notre
arrivie i Helsing6r, et avec quelques personnes amies
de Copenhague ont organist une petite fete intime.
Ils out demande la clef de notre salle des fetes qu'ils
out tres gentiment decoree et nous ont invitees A venir
le soir a sept heures. II y a eu des chants, des pieces
de vers; enfL un petit garcon de six ans m'a reniis,
au nom de la paroisse et des amis de Copenhague, une
enveloppe contenant 765 couronnes.
Soeur LAENNEC.

ESPAGNE
Le titre de basilique mineure a et6 conferb it l'glise
Saint-Vincent-de-Paul de Madrid.
M.

TUBEUF,

RECTEUR

DE

SAINT-LOUIS-DES-FRANCAIS

Le vicomte de Fontenay vient de donner une reception a l'ambassade de Madrid a l'occasioi du jubili
sacerdotal de M. Tubeuf, Lazariste, recteur, depuis
plus de vingt ans, de l'glise nationale de Saint-Louisdes-Francais. Tous les Francais r6sidant en Espagne,
tous les amis de la France se sont associ6s avec joie
A I'hommage si merite rendu au v6n6r4 jubilaire, A qui
est di l'heureux d6veloppement des oeuvres catholiques
francaises A Madrid et dont la Epoca, le grand journal conservateur, 6crit avec justice qu'il est , une des
personnalit6s qui travaillent le plus efficacement pour
rendre plus intimes les relations entre la France et
l'Espagne et aussi pour gagner des ames A l'1glise n.
-Le journal ajoute ces lignes dont ceux qui connaissent bien M. Tubeuf savent l'exactitude : a Sa
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modestie l'a toujours empAch6 d'accepter aucun des
honneurs auxquels sa vertu, sa culture et son zMle
apostolique lui donnaient droit. n Ad multos annos!

B. C.

Lettre de M. VERDIER, Supirieurginiral,aux FILLES DE
LA CHARITE
Paris, le 3o aoft 1924.

MES BIEN CHERES SCEURS,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec vous pour jamais '

Le respectable M. Salat, qui, depuis dix-huit ans, se
d6voue a la direction de votre Province, a la bonne et
prudente marche de vos ceuvres, au progres spirituel
de vos maisons, m'a renouvel6, en ces derniers jours,
la demande d'etre relev6 de ses fonctions. Plusieurs
fois dbji j'avais df examiner pareille demande et
toujours il m'avait semble que l'heure n'6tait pas
arrivie de l'accueillir. Sans doute 1'age venait et surtout venaient les infirmit6s, plus pricoces que 1'age,
infirmitis toujours plus frequentes et plus fortes; mais
enfin l'6nergie morale compensait suffisamment les
d6faillances des forces physiques. Celles-ci, loin de
s'accroitre,semblent plut6t destinbes A diminuer, rendant trop difficiles au bon M. Salat le travail et la
fatigue ins6parables de la direction d'une province :
voyages, visites, conferences, relations avec les autorites eccl6siastiques ou administratives. Dans ces conditions, je n'ai pas cru pouvoir rejeter encore une fois
la nouvelle et plus instante demande que m'a adrcssde
votre devoue directeur et j'ai du lui accorder ce que
son humilit6 considere comme une faveur, mais que
vous autres,bons juges de ses qualitbs, considererez
comme une perte pour votre chore province.
Et vous avez bien raison. Votre province fait une
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grande perte en demenrant privie des pricieux services que M. Salat lui a rendus par sa prudence, son
tact, sa connaissance des sujets et des ceuvres; surtout
par son esprit de foi qui lui faisait tout considerer et
tout dicider en Dieu, dans la seule vue des inthrets
spirituels de la Communaut6 et du plus grand bien
des pauvres. Heureusement la peine que vous causera
le d6part de M. Salat sera largement attinu6e par la
connaissance du nom de son successeur. J'ai fait choix,
en effet, de M. Ballester et l'ai nomm6 directeur de
votre province en remplacement de M. Salat.
M. Ballester vous est connu et vous I'appricier
toates, comme il m6rite de l'tre. Lui-meme connait
dij d'une facon plus quesuffisante la province entiere.
Depuis plusieurs annees collaborateur de votre ancien
directeur, sa collaboration a itt plus intense et plus
efficace depuis qu'il a ete nomme sous-directeur, arec
assistance au Conseil provincial.
En conflant A son zie et A son divouement votre
province et ses oenvres, je suis suir de les mettre en de
bonnes mains; et s'il plait a Dieu de binir ce zele et
ce d6vouement, la province connaitra, pour la plus
grande gloire de Dieu et le plus grand honneur de
saint Vincent, de precieax accroissements. Le aombre
des vocations augmentera, je veux 1'esp6rer; mais surtout s'augmentera !a ferveur des soeurs,tantcelles qui,
an S6minaire, se forment aux oeuvres de la Compagnie
qae cetles qui, dans les maisons, se donnent au service
des pauvres.
Aa prochain mois d'octobre, je me propose, Diet
aidant, d'aller visiter les maisons et oeuvres des missioanaires et des Filles de la Charit" d'Espagne; non
pas toutes les maisons et ceuvres, vI lear grand
nombre; da moins une certaine partie, insufisante
sans nul doute a votre gr;; mais vous soupconnez bien
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les limites que le temps, tonjours trop pressant impose
Smes meilleurs dsirs. C'est done une ben&diction et
un an revoir , et an atbient6t n queje vous envoie,
mes biea ch-res securs, en terminant cette lettre.

F. VERDIER.
ITALIE
ROME
Letre de ma seua

MARCHISIO

& la Trks Honorie Mi'e INCHELIN
In avril 9ga4.

MA TRts HONoRtE MERE,
La grdce de NVotre-Seigneur soil avec nous pour jamais
Je pense vous faire plaisir en vous donnant quelques

petits details sur l'inauguration de l'Oratorio di Sam
Pietro, qui a eu lieu le 9 courant, mais je crois qu'il
est bon de commencer par le petit historique, qui vous
montrera, ma Tres Honor&e Mere, combien le Seigneur a b&ni 1'hamble et fervent labeur d'ane ame
vraiment sacerdotale.
Mgr Borgongini, ayant remarqu6 que les enfantsde
ce quartier restaient hors de la sphre. d'action des
oeuvres institudes en d'autres paroisses, ressentit dans
son ceur un-graad desir de leur faire du bien, et, le
13 mai 1917, rtanit quelques enfants dans la chapelle
du seminaire de Vatican, dont it etait le directeur
spirituel, et commenqa l'oeuvre du catichisme dominicaL II s'occupait directement des garoens, tandis
que deux religieuses (lesquelles 6taient chargies de la
lingerie et de la cuisine du sdminaire) faisaient le catrchisme aux petites filles. Mais poar developper cette
oeuvre naissante, il fallait des bases solides, aussi
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Mgr Borgongini s'adressa a notre Respectable Mire
Marie Maurice pour avoir le concours des Filles de la
Charite. Notre bonne Mere, ayant ripondu a cette
demande avec sa bienveillance accoutum 6 e, aprbs
avoir obtenu la permission du Saint-Pere, il fut d6cide
que les enfants se r6uniraient d6sormais a SainteMarthe. Les dimanches et fetes, apres le catichisme
et la benediction du Saint-Sacrement, les seurs faisaient jouer les petites filles, tandis que Monseigneur
emmenait les petits garcons sur la place pour jouer
au ballon, et il n'6tait pas rare de voir le grand prelat,
comme un autre saint Philippe de Neri, oubliant ses
serieuses occupations, prendre une part active A une
partie de jeu avec les enfants de son ceur. Cependant
le besoin d'un local mieux adapte se faisait sentir et
la Providence y pourvut de la maniere que voici. Les
chevaliers de Colomb risidant A Rome (ainsi nomm6s
car l'Association est 6tablie sous les auspices du
grand navigateur italien Christophe Colomb), voulant
faire un don a Sa Saintet6 Pie XI, accepterent l'id6e
de faire batir un local pour le patronage. Ces vrais
chevaliers d'honneur et d'amour du Saint-Sibge, selon
l'expression du Saint-Pere, heritiers de la foi et du
zele de leur incomparable Patron, firent 6lever en
moins de deux ans un bitiment capable de recevoir
cinq cents enfants, avec classes, pr6au immense, instruments varies de gymnastique, thaitre, etc., le tout
a l'am6ricaine. Ce batiment se compose de deux
parties, separees par le theatre. L'une est reservee aux
pretres qui s'occupent des petits garcons, I'autre aux
Filles de la Charit6 chargees des petites filles. A
l'heure actuelle, quatre cents enfants des deux sexes
fr6quentent 1'oratorio. Durant les trois premiers mois
nos petites filles ne venaient qu'au sortir de I'6cole
communale, mais depuis les vacances nous les prenons
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toute la journie. Le matin nous leur faisons une heure
de cat6chisme et une heure de classe, et I'apres-midi
nous leur apprenons A travailler, leur fournissant le
calicot aux frais de ladministration. De ces ouvrages
nous ferons ensuite une petite exposition pour les
montrer aux chevaliers de Colomb et ensuite chaque
petite fille emportera son petit butin chez elle. Durant
la journ6e elles ont, a tour de r6le, une heure de gymnastique que leur enseigne une professoressa, sans
compter que tous les dimanches on les accompagne
faire de bonnes promenades toujours bien vari6es et
choisies de preference dans les environs si pittoresques
de Rome. Le dimanche matin,elles viennent toutes i
la messe, pendant laquelle plusieurs font la sainte
communion.
Voile, ma Tres Honor6e Mere, un petit resum6 des
commencements de l'ceuvre; le d6veloppement de ces
derniers mois a ravi le coeur du Saint-Pere lui-meme,
qui la suit avec amour.
11 me reste maintenant a parler de 1'inauguration et
je vous dirai, ma Trbs Honor6e Mere, que tout d'abord
il 6tait question que Sa Saintet6 Pie XI y vint. Je

vous laisse deviner les preparatifs qui ont 6te faits et
avec quelle emotion tout le monde 1'attendait. Malgri
toutes les precautions prises, le secret avait.t6 d6voile
et les terrasses et fen&tres voisines 6taient pleines de

monde. Mais voilk que, h peine une heure avant la cre&-

monie, Sa Saintet6 a fait dire qu'elle ne venalt pas.
Quelle d6ception apres une telle attente! C'est que,
dans le but d'6viter d'inutilcs appr6ciations, Sa Saintet4 voulut s'assurer si le lieu oi s'6leve le nouvel

oratorio 6tait dans les limites des palais apostoliques
du Vatican, et ayant constate qu'il se trouvait au dela,
il voulut se priver de cette douce satisfaction et priver
de sa presence tous les coeurs qui l'attendaient. Sa
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Saintete a envoyi Le cardinal secrttaire d'ttat pour
le remplacer. Onze cardinanx l'accompagnaieua,
escortis de plusieurs prelats et chevaliers. Les deuz
cardinaux ambricains, l'Em. card. Mundelein et l'Em.
card. Hayes, oat bini les deux chapelles, celle des
petites flles et celle destinee aux garrons. Cette derniere est 'ancienne 6glise de San-Salvatore, dont les
travaux de restauration, menis & bonae fin avec um
rare talent, lui donnent, non seulement la splendeur
de 1'art moderae, mais aussi la richesse.d'un bijou de
grande valeur historique ct artistique. Dans le magnifique thiAtre on a donni une petite seance de cinimatographe pour montrer les diffbientes ceuvres des
chevaliers de Colomb en Amikrique en faveur des
pauvres. Apres cela on a offert aux invitis le champagne d'asage dans la grande salle de gymnastique,
puis tout le corttge partit pour retourner aux appartements pontificaux, ot le Saint-Pere attendait pour
prononcer; en presence des cardinaux, le discours
d'inauguration.
Le Saint-Pere fait l'6loge de cette oeuvre que u Ie
genie bienfaisant des chevaliers de Colomb a su 6ri-

ger si rapidement et si magnifiquement sur les limites
et au seuil du Vatican, de cette ceuvre splendide au
point de vue de l'architecture et de 1'art, mais encore
plus pricieuse si I'on pense aux nobles intentions, aux
buts si saintsqu'ils se sont proposes d s le commencement: F Vous avez pu voir, - continue le Saint-Pere, contempler de vos yeux le splendide accomplissement
d'une ceuvre magnifique que Nous suivimes avec
1'attention du cceur. CEuvre doublement chere, puisqu'elle est dcstinee &P'education physique et morale,
i la formation chritienne, catholique, d'une partie de
ce bien-aimb peuple romain, qui nous est d'autant
plus chere qu'elle nous est si proche, et, dans cette
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mn-me partie, A la jeanesse, joyeose esp&rance et belle
promesse d'avenir, objet des predilections du Divin

<ceur, et, par imitation toute de devoir, du cceur de
son iadigne Vicaire. Presque instinctivement nous
V'avons appel Y'Oratorio di San Pietro : Oratorio (oratoire) : cette appellation Nous dit, d'une maniere que

Yon ne pourrait d6sirer plus parfaite, le but et la
grandeur de I'euvre, considirSe &son plus haut sommet: c'est Fame qgi prie et sur les ailes de la priere
plane vers le eiel, tandis que le corps se fortifie par
les exercices physiques. Oratorio : nom qti nous relie
A des traditions cheres a notre Rome et chores tnotre
Milan, cheres comme les noms de saint Philippe de
Neri et de Friedric Borrombe. Di San Pietro : ce nom
du prince des ap6tres, du premier pape nous explique
de la maniere la plus suggestive, tous les biens qui
unisserit et uniront toujours l'ceuvre nouvelle et son
action avec ce Saint-Siege, avec Notre Personne, avec
les Personnes de ceux qui nous succ&deront. n
Naturellement, ma Trbs Honoree Mere, nous
sommes restkes bien cachies tout le temps dans
Pappartement des saurs, en compagnie de notre
V6nri&e Mbre Marie, nvus contentant de regarder an
travers des persiennes.
Soeur MARcaISIO.

Lettre de la mime 4 la mime
x6 septembre 1924-

Nous avons eu, dimanche, l'audience particulitre
-do Saint-Pire pour to-te la maison, et sachant avec
quel interbt maternel vous suivez les progres de cette
ceuvre, si chere aucceur de sa Sainteti, je me fais us
dotx devoir, ma M&re, de venir vous en donner une
et
petite relation. L'audience etait pour quatre heures
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demie. A quatre heures nous partions de la maison

avec cent cinquante enfants, toutes vetues et voilbes
de blanc, depuis les toutes petites de cinq ans jusqu'au grandes de vingt ans. En rang, quatre par quatre,
nous arrivimes an Vatican, ou on nous fit ranger

tout autour de la Sala Regia. Le Saint-Pere passa
d'abord dans la Sala Ducale, o.-deux cent quatrevingts petits garcons et jeunes gens le recurent avec
force battements de mains et acclamations de (, Vive
le pape

).

II fit le tour de la salle, donna l'anneau a

baiser a tous et dit quelques paroles pleines de cceur
et de satisfaction, puis il passa dans la Sala Regia
oi nous attendions. Les enfants se mirent a genoux
en battant des mains et devant ces petites figures
rayonnantes le Saint-Pire s'imut. II fit 6galement baiser l'anneau a toutes, mais il s'arreta plus longtemps
que chez les garcons. II r6pita plusieurs fois qu'il
6tait trbs content de l'oratorio et que cet oratorio
devait devenir le premier du-monde, car il est le plus
pros de son coeur et de sa maison Puis, avant de se
retirer, Sa Saintet6 se retourna encore du c6t6 des
saeurs et spontaniment offrit sa main a baiser pour la
seconde fois. Mgr Borgongini etait fier de ses fils,
mais peut-etre encore plus de ses filles, car pour
l'occasion elles avaient un maintien si correct que
toutes, toujours si bruyantes, semblaient chang6es
en statues de sel. La plus petite, Ag4e seulement de
trois ans, un peu 6pouvantie de tout ce mouvement,
se cacha la figure, regardant le Saint-Pere au travers
de ses doigts : alors, paternellement, en souriant, le
pape posa longuement sa main sur la thte de la petite.
Sa Saintet6 a dit que c'etait la un beau moment, tres
consolant pour son coeur, car elles sont les plus proches
de la maison du Pere. EEn vous regardant - poursuit Sa Saintete - Nous respirons comme un parfum.
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de puret6 virginale. Soyez done toujours bonnes et

toujours meilleures et vous correspondrez a la grande
grice que le coeur de Jesus et le ceur de Marie vous
ont faite, en vous ayant pr6par6 un lieu oi vous pouvez
soigner votre education, votre vie chritienne, et
apprendre ce que .c'est'que la science des sciences, le

cat6chisme, la sainte religion qui nous sauve de tous
les maux. Souvenez-vous que le pape est avec vous,
qu'il vous suit presque jour par jour; mais non seulement I'oeil du pape est sur vous, mais aussi l'ceil de
J6sus et l'oeil de Marie; soyez done diligentes dans
vos devoirs et dans l'Ntude : un jour viendra oh vous
comprendrez combien est utile tout ce qui vous est
appris et recommand6 B l'oratorio. a
Soeur MARCHISIO.

POLOGNE
RELATION SUR LA VISITE DU TRES HONORE PERE

(Suite)

Apres Cracovie, c'est Tarnow qui eut le premier
I'honneur d'avoir la visite du Tres Honore PNre. A la
gare, missionnaires et Filles de la Charit6 6taient
reunis, attendant son arriv6e avec impatience. La
princesse de Sanguszho avait mis a la disposition des
missionnaires sa calIche, attel6e de beaux chevaux
arabes qui nous enleverent en un clin d'oeil, et d6poshrent I'h6te tres honor6 la porte de la maison des
missionnaires, qui se trouve a proximite de la gare.
Ceux-ci le conduisirent tout d'abord a l'6glise
faisant partie de leur maison. Apres un court repos,
le Tres Honore Pere se rendit tout d'abord a l'h6pital
de la ville, confi6 aux soins de nos Sceurs. Celles-ci
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l'attendaient, avec le m6decin en chef de l'hpital,

qui, lui mrme, entourC d'autres fonctionnaires, lui fit
voir le pavilion chirurgical. Partout les malades lui
faisaient fite, lui jetant des fleurs sur son passage. I!
passa ensaite quelques instants avec les S<eurs, leur
promettant de revenir le lendemain y dire la messe.
En reveaant, il entra A la cathidrale, oii, a ce moment,
quelques cerimonies de mariage ayant lieu, il s'y
interessa, et resta quelques instants A observer.
L'Uvique de Tarnow itant absent, il lui laissa sa carte
de visite.
De Ia, il se rendit i Gumaiska, situi a quelques
kilomitres de la ville, pour rendre visite i la princesse
de Sanguszho. C'ktait elle qui nous avail ced le terrain sur lequel s'eleve aujourd'hui l'6glise et la maison
de nos missionnaires a Tarnow. C'est aussi avec les
egards les plus respectueux qu'elle accueillit, ce jourla, chez elle, le successeur de saint Vincent de Paul.
Pendant le goiter, qu'elle nous avait gracieusement
offert, elle raconta, entre autres, que pendant la
guerre, elle se trouvait a Biarritz et a Pau, oi elle fit
la connaissance des Filles de la Charite qu'elle freqaentait et avec lesquelles elle entretenait des relations amacales,

meme -

dit-elle -

faisait en leur

compagnie des visites aux pauvres, ce qui lui donnait
le dr'oit de se regarder comme une de ses Filles Sur
quai, le Tres Honore Pere lui affirma qu'il la recoanak pour telle et qu'au plus tot possible, i lui enverra
le diplbme, comme quoi elle est agregCe a la famille
de saint Vincent de Paul; ce qu'elle accepta avec joie
et reconnaissance. Le Jour mime, notre Trbs Honore
Pire envoya un courrier a Paris pour demander ledit
dipltne, qui arriva juste avant son depart pour la
France. It eat doac la satisfaction de le lai faire
semettre, avant de quitter la Pologne. La princesse
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l'en remercia, dans une lettre qu'elle expedia, lorsque
notre Tres Honor6 Pere fut de retour a Paris.
Le lendemain 25 juin, comme il I'avait promis,
notre Trbs Houore Pere dit la messe chez les Sceurs
de P'hpital de Tarnow et, a huit heures et demle, il
prenait 1'express pour Leopol. A Rzeszow, station ol
le train s'arrktait un instant, les Sceurs de l'bhpital
sont venues pour recevoir, au moins en passant, la
benadiction de leur Pere. Plus loin, Prz'eworsk, petite
station, o& le train n'a qu'une minute d'arret, une
riception inattendue nous frappa d'6tonnement et de
plaisir. Tout le quai de la gare etait rempli de jeunes
enfants et de jeunes flles habill6s comme pour une
grande fEte. C'6tait l'6ccble dirigee par nos Sceurs, les
enfants deMarie, les orphelines et les petits de I'asile
qui s'6taient riuais en compagnie des Soeurs pour
saluer leur bon PFre. A leur tete, la Superieure de
la maison, appuyie sur sa canne, a 1'air d'un brave
chef. Hilast une minute d'arret, et la pluie qui commence a tomber! Mais le chef de gare, voyant
1'enthousiasme de cette jeunesse rennie, eut ta bont6
de prolonger I'arrtt du train; ce dont tous profitirent pour s'approcher du wagon oa nous nous
trouvions. En un instant, il itait couvert de flewrs.
De plus, on offrit,en l'honneur du Tres Honor4 Pere,
une belle corbeille, remplie de piches, et quelques
provisions pour le voyage. II est tout naturel que cette
fete ait eveill6 la curiosit6 des voyageurs, qui se
penchaient par les portieres des wagons pour mieux
voir. Notre Tres Honore Pere, attendri, b&nit toute

cette jeunesse et les Sceurs qui l'accompagnaient et

leur distribua des images en souvenir. Le conducteur
do train vint noas trouver et demander aussi la b&endiction du Pere et une image; comme celles qu'll avait
distribu6es aux enfants en souvenir; ce trait de
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simnpliciti toucha beaucoup notre Tres Honor6 Pere.
Liopfl. - A une heure et demie, nous arrivions a
Leopol. La, comme ailleurs, les missionnaires attendaient I'arrivie de leur Pere. II ne manquait pas non
plus, a l'appel, de cornettes blanches. U en descendit
aussi quelques-unes du meme train qui nous amenait.
C'itait celles qui accompagnaient notre respectable
Sceur visitatrice de Cracovie, qui avait voulu, elle
aussi, faire le voyage de L-opol. Ici, comme a Cracovie, le programme etait impitoyable, ne laissant au
Tres Honore Pere aucun r6pit. II se rendit d'abord a
la maison des confreres, rue de Dwernicki. Apres un
repos, relativement bien court, succedant au diner,
vers quatre heures, il alla visiter l'-glise oh travaillent
les Pr&tres de la Mission, puis la place donn&e par la
ville oh on doit 6lever, dans l'avenir, une nouvelle
6glise. Une visite an panorama de Raclawice, puis a
la place int6ressante des a Marches d'Orient ,,pour

se diriger apres a l'atelier artistique de peinture, de
M. Batowski, voisin et grand ami des missionnaires.
Avant de se readre a la seconde maison des missionnaires, c'est-k-dire au petit seminaire de l'archev&che
de Leopol, il fit encore une petite visite & M. Grabowski, Wojewoda de Leopol.
Le lendemain, mardi, des les six heures du matin,
il se trouvait d6jA chez les Soeurs de la maison de saint
Vincent, ouh taient r6unies les Soeurs d'autres maisons
de Leopol, qui sont au nombre de sept. II y en avait
done un assez grand nombre qui s'etaient rang&es en
ligne, de la porte d'entr6e a la chapelle. Les d6corations de la maison, en l'honneur du bon Pere, 6taient
magnifiques, la chapelle presque pleine. Apres la
messe et le d6jeuner, les Sceurs, reunies toutes a la
chambre de communaute, firent un accueil plein d'enthousiasmc a leur cher Pere. Apres quoi, il se rendit &
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une salle pr6paree pour une reception que lui devaient
faire les enfants de Marie; ensuite ilvisital'h6pital pour
donner aux malades une parole de consolation. Apres
avoir requ les Sceurs, pour leur communication spirituelle, il reprit le chemin de sa demeure. En traversant la ville, notre Tres Honor6 Pere voulut visiter

quelques 6glises, entre autres celle des Peres dominicains, c6lLbre par son architecture, puis la cath6drale
armino-catholique en style oriental et la cath6drale
catholique romaine. Rentr6 a la maison, a onze heures,
il dut tout de'suite recevoir les reprisentants des conferences de Saint-Vincent-de-Paul, avec leur president,
M. Wrabec, venu pour lui rendre compte de l'6tat et
de I'6tendue des ceuvres de charit6. Notre Tres Honor6
Pere leur laissa, comme souvenir, les Lettres de saint
Vincent. Enchantes d'avoir vu le successeur du grand
Saint, ils se retirerent, reconfortis par sa parole. Deux
de ces messieurs furent invit6s a diner, pour qu'iis
eussent le loisir d'etre encore un' moment en la
presence de notre cher h6te.
A deux heures et demie, visite a 1'h6pital, le plus
important de la ville, oi travaillent soixante Soeurs de
la Charit6. A l'entree du Tres Honor6 Pere, on
entonne le Magnificat, qui retentit joyeusement dans
les murs de la chapelle. Que de joie encore a la
chambre de Communaut6, oi les Soeurs reunies 6coutaient les paroles que leur Pere leur adressait avec
tant de bont6! La distribution des images-souvenirs
ne causa pas moins de plaisir. Apres une visite a
l'h6pital, oil il admira l'immense construction des
bitiments, notre Tres Honor6 Pere, ayant pris conge
de ses Filles, se dirigea vers un 6tablissement succursale de la ville, pour les incurables. La, passant quelques instants avec les Sceurs, il alla
porter quelques paroles de consolation aux pauvres
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infrmes, parmi lesquels un grand nonabre d'enfants.
Les S•curs de la maison appelee de a Marie-Madeleine ,, parce qu'elle itait exclusivement la prison des
femmes, attendaient, elles aussi, l'arrivie de Tres
Honore Pere. 11 est vrai que cette prison devait etre
bientot sapprimee. Le gouvernement, ayant jugi que
le batiment ne possedait pas les quaitis ncessaires
pour une prison, avait dicide qu'on transporterait les
prrsonaieres dans d'autres locaux, en attendant qu'on
en baiisse ane nouvelie. Quant i la maison, elle devait
servir a l'agrandissement de l'Icole polytechnique, qui
est a c6ti. Mais les Seurs, en attendant qu'on leur
assigne une nouvelle tache, so'nt occuapes pour le
moment i rendre compte de leur administration dans
la naison, aujourd'hui deserte. 1 faut ajouter que
I'administration, d'ailleurs satisfaite de leurs travaux,
a demande qu'elle ler fift reservee, dans I'avenir,
pour continuer leurs ceuvres aupris des prisonnitres,
aussit6t que les nouvelles prisons seront Olev~es.
Notre Tres Honori PEre n'avait pas voulu les priver
de sa visite; c'est avec un grand intr&t qu'il, contait
es recits que les Seurs lui faisaient an sujet des
prisonnibres, entre autres, les conversions assez fr6qtentes de ces demibres et lear attachement vraiment
sincre aux Sceurs qui se dBvouent pour elles. Elles
l'ont pronev, en effet, quand il fallut s se parer de ces
derni•res.
Malgre l'agriment de la conversation, il fallait
pourtant prendre congt,quoique a regret, des Seeurs,
ear le temps pressait. A six heures, les Dames de la
Chariti s'ataient donn6 rendez-vous chez nos Sceprs
de la maison a Saint-Vincent-de-Paul , et attendaient
avec impatience I'arrivde du Trbs Honor& Pire. La
rCunion fat tris intiressante et avait son cbt6 touchant. L'entretien, pendant la seance, cut lieu en
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langue fran;aise. Les Dames de la Charite s'btaient
r6unies en trts grand nombre, ayant a leur t&te leur
directear M. Iwszkowski, Superieur des missionnaires.
Le compte rendu de la conference eut un grand
succs et le Tris Honor6 Pere, dans un discours oiu
sa parole vibrante ravissait tous les cceurs, develop-

pait avec precision les devoirs que nous impose la
charit6 chretienne. II parla longuement au milieu de
cet anditoire attentif qui tAchait de ne pas en perdre
ua seud mot. Puis il distribua des images en souvenir
de sa visite en Pologne, et chacune de ces Dames
demanda qu'il y mit lui-mcme sa signature, B quoi il
se pr&ta de bonae grace. 11itait tard d-jA lorsque la
seance prit fin, mais notre bon Pere se pr&ta A la
demande de ces Dames qui le priaient de faire le tour
de la maison, batie, leurs frais, pour certaines oeuvres
de charite qu'elles dirigeaient.
Le 27, mercredi, notre Tres Honor6 Pkre disait la
messe dans la chapelle de l'Itablissement Saint-Casimir! 11 va sans dire qae 1'gglise 6tait remplie de
cornettes. Les Sceurs des maisons de LUopol voulaient tootes profiter le plus possible de la presence
de leur Pere parmi elles. La maison Saint-Casimir est
un orphelinat. C'est done A ces panvres enfants qu'il
consacra le plus de temps possible. Daas 1'ouvroir,
qw'on avait par6 et embelli, elles 6taient tootes r6unies
pour rendre leurs hommages au successear de saint
Vincent, ce qui leur valut la promesse d'un souvenir
particulier.
A neuf heures une voiture l'emportait vers Kalparkdw, asile d'alinbs situ6 dans les environs de
LUopol. Cet ktablissement de dimensions assez grandes,
repr6senle en lui-meme comme une petite ville; quarante Fifles de la Charite y sont occup6es. Ayant tout
d'abord visit6 la chapelle, notre Tres Honork Pare
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fut invite & se rendre A la chambre de Communauti,
oii les Sceurs reunies attendaient que leur bon Pere
prit place au milieu de sa petite famille. II y passa un
temps assez long, qui pourtant a toutes parut trop
court. I1 leur cita quelques guerisons obtenues grace
a l'intercession de leur bienheuieuse Mere et leur
parla du progres que fait la cause de beatification de
Catherine Laboure.
Quelques malades, parmi ceux des alien6s, moins
atteints et plus tranquilles que les autres, formulirent
le d6sir de voir, eux aussi, l'honorable Visiteur. On

leur procura volontiers cet agrement et l'un d'eux
s'exprima gentiment en langue francaise, offrant ses
hommages en son nom et au nom de ses compagnons.
La reponse que lui fit Notre Tres Honore Pere fut
traduite par lui en polonais, et ripet-e aux autres.
Tous d'une voix unanime chanterent c( Vive le Tres
Honore Pere ». L'un d'eux qui se ditt tsar ,, musicien
improvise, apanach6 de ses plus beaux habits, nous
'
d'une musette pastorale. On
donna un concert laide
passa ensuite dans la salle des femmes, oh l'une d'elles,
pianiste assez habile, s'acharnait a un air de marche
joyeuse. Elle s'arr&ta un instant pour donner le temps
de laisser la parole a une des autres malades, qui
offrait, au nom de toutes, un magnifique bouquet au
Tris Honor6 Pere; apres quoi,elle continua sa musique
a la grande joie de son entourage. D'autres malades
s'approchaient de notre Pere, lui adressant toutes sortes
de prieres, entre autres, l'autorisation dZetre recues en
Communaut6, etc. Lui, avec sa souriante bont6, repondait a toutes de bonne grice, leur promettant de tout
arranger. II s'en alla laissant derriere lui beaucoup
de joie.
I1 lui restait encore une maison A visiter, celle des
incurables de la fondation

"

Bilinski n. La pluie qui
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tombait, malheureusement, gita le plaisir qu'auraient
eu les Soeurs de lui faire un accueil plus magnifique.
Mais la joie, pour cela, n'en fut pas moins grande,
Apres un'repos a la chambre de Communaut6, qui
avait, grice au bon goft des soeurs, I'aspect d'un jardin, il alla visiter tout d'abord le pavilion r6serv6 aux
enfants. Ceux-ci formaient une sorte de r6giment,
soi-disant anglais, avec leurs casques militaires,
ayant comme chef un bambin de quelques pouces de
hauteur. Le g6nAral de cette petite arm6e fit un signe
et aussit6t commenca la revue du r6giment; apres
quoi on d6posa aux pieds du Tres Honor6 Pere
g6neral une belle corbeille de fleurs, mais si grande
qu'une Soeur dut venir en aide . ces pauvres petits,
trop faibles pour la soulever. En quittant cette jeunesse, il se rendit a la salle des vieillards et infirmes,
porter sa b6nediction et quelques paroles de consolation.
Nous retournions a la maison sous une pluie per.sistante, pour trouver r6unies les personnes de la ville
qu'on avait invities en l'honneur de Notre Pere. Depuis
la mort de feu Mgr l'Archev&que Biiczewski, le diocese 6tait encore priv6 de son Pasteur. Le Vicaire capitulaire, Mgr Twardowski, etait absent pour quelques
jours, appel6 a prendre part a une reunion episcopale,
a Czestochowa. Pour le remplacer, au nom du clerge,
M. ie doyen du chapitre Jajchawski se rendit i
notre invitation et prit part au festin. De meme, le
Wojewoda de Leopol, absent, a cause des receptions
qu'on pr6parait au roi de Roumanie, fut remplace par
6
M. Roszot. La ville 6tait repr6sent e par le president
M. Neuman. Nous edmes aussi le plaisir d'avoir parmi
nous le consul de France, M. Vautier.
Pendant le repas, Notre Tres Honore Pere porta
un toast, remerciant Messieurs les repr6sentants du
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clerge et les personnes des autoritis civiles de la
ville de la sympathie qu'ils vouent anx deux families

de saint Vincent de Paul et en particalier aux Fillesde la Charite; ce qu'il avait eu le loisir de constater
lui-m~me pendant ses visices aux htpitaux et autres
institutions. II les remercia de leur g6narosit6 pour
que la ville avait fait
les missionnaires et du doe
d'une nouvellc
l'ilivatiou
pour
pr6par6
du terrain
eglise. Le President de la ville, touchb des paroles
pleines de sincirit6 qu'il venait d'enteadre, repondit
de amme, exposant la valeur des travaux accomplis
par les enfaots de saint Vincent de Paul et les profits
qu'ils apportaient. II assura que la visite du Tres
Honore Pere avait rejoui tous ceux qui s'6taient
approchAs de lui, et qu'il avait ravi tous les cours;
que sirement, s'il restait un temps plus long parmi
nous, on ne le laisserait plus partir. La conversation
qui suivit le repas dura assez longtemps; tows se
retirerent contents et pleins d'admiration pour le successeur de saint Vincent quiavait su s'attirerl'affection
de ceux qui s'btaient approchs de loi !
Biasy-Kamiea. - II avait 6t, d6cidd que I'on prendrait un auto qui conduirait Notre Tres Honord Pere
k Biasy-Kaumien, us des plus grands tablissements
queposside la Communauth a la campagae. On devait
faire un detour et visiter Nowosiolki, oa se trouve
1'cole appartenant aux Sgears; mais la- maladie da
Pere nous avait obliges de modifier nos
Tres HonorF
plans. Pr6voyant la fatigue qu'occasioanerait ux
voyage en asto. ýa cause du mauvais 6tat des routes, et
no pouvant refuser aux Smurs de Biasy-Kamien, qui,
elles aussi, demandaitat leur part de la joie commune,
on d6cida qu'on prendrait le train de Leopol jusqu'i
la station la plus proche : Kniasie, et de Uh, en voiture
jusqu'a destination. M. le Visitear Slominski et M. le
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Sup&rieur Knyrkowski l'accompagnerent. Le voyage
fut p6nible, d'autant plus que la pluie tombait tout le
temps. La nuit arrivait d6ji lorsque nous entrimes
dans la cour des Soeurs a Biasy-Kamien. Aussi 1'accueil
et la r6ception qu'on avait prepares, avec tant de
peine, n'avaient pas riussi. La pluie et les t6nibres
avaient tout gait. Ni la dcoration de la porte d'entree,
I'are detriomphe, ni les rahgs quie devaient fortner les
gens de la campagne et les Enfants de Marie, n'avaient
reussi. On dut aussi remettre au lendemain la r6ception qu'avaient preparbe les Enfants de Marie, vu les
fatigues de la route et I'heure avanc6e de la journee.
Apris avoir &t6 rendre visite au Saint-Sacrement et
b6ni ses Filles, Notre Tres Honors Pere prit son repas
du soir; apres quoi il se rendit a la maison de nos
Confreres pour y passer la nuit. Nous 6tions inquiets
que sa sante n'ait a souffrir de ce voyage, mais, Dieu
merci, le lendemain, il se leva frais et dispos. La
pluie avait cess6, le temps s'annonqait splendide,
done il y aurait beaucoup de joie pour tons. Notre
Trbs Honore Pere dit sa Messe a la chapelle des
Sceurs, lesquelles 6taient aussi reunies en grand
nombre. II y en avait qui etaient arrivees de LUopol
avec la Sceur Visitatrice, d'autres, des environs de
Tarnopol et Zaloziec. Les enfants de la maison, en
costumes tricolores, jouirent en presence du Pere
g6n6ral, une piece repr6sentant quelques traits de
la vie de Jeanne d'Arc. L'apotheose de Jeanne d'Arc
rbussit on ne peut mieux. Quelques-unes diclambrent
quelques vers en langue francaise, avec un accent si
vrai que Notre Tres Honor6 Pere 6tait persuad6
qu'elles comprenaient le francais, donc aussi les paroles
qu'il leur adressait pour les f6liciter de leurs bonnes
intentions et de leur succes; mais elles r6pondirent
bien gracieusement qu'en v6riti elles ne comprenaient
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pas le franCais, mais qu'elles comprenaient parfaitement le langage du coeur qui se manifeste par l'accent
et la physionomie pleine de bon:t, et que leur coeur
devine ce qu'elles ne comprennent pas.
Dans le parc qui entoure la maison, les Soeurs
avaient fait graver, sur un piedestal tailli dans une
pierre, le nom de leur Tres Honore Pere et la date
de sa visite a Biasy-Kamien, en souvenir de cet heureux
&venement. Une statue du Sacri-Cceur y avait 6et
d6posie, et ce simple monument avait pour but de

perpituer a jamais le souvenir de la grace obtenue
et la reconnaissance que ses Filles vouaient au Sacr&Caeur de J6sus, anquel elles attribuaient le bonheur
de cette visite. La statue f ut benite par Ie Tres Honore
Pere lui-meme; les missionnaires 6taient presents aussi
a la cr&nmonie. 1I se prfta volontiers, et avec sa bontc
naturelle, a se laisser photographier dans le cadre
familial des Lazaristes et des Sceurs de la Charit&. Un
coup I'oceil jet6 sur ia facade de la maison, une visite
chez les malades, i laquelle succeda une joyeuse
scene dans l'asile des enfants. Ceux-ci, avec leurs
frimousses 6veilles, leurs jeux et leurs exercices plus
que comiques, 6taient bien a m&me de porter A la gait6
les plus m6lancoliques.
Nous d6sirions que le Tres Honore Pere eat une
id6e genirale de 1'6tendue de la propri6t6 en terre et
bUtiments de 1'itablissement. I1 jeta done un coup
d'ceil sur la ferme et son inventaire, le moulin et la
distillerie; il put voir a l'entour les immenses forets
qui ont une surface de 2000 arpents; les apercevant
de loin seulement, il n'eut pas la disillusion de voir
les dgiats, causes par la main destructive des Allemands, qui pendant la guerre avaient campe lU. En se
rendant a la gare, il put admirer les champs Sooo arpents -alors couverts de leurs belles recoltes.
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I1 prenait cong6 de tout le monde, Missionnaires
et Filles de la Charitb, qui 6taient heureux d'avoir
possedd chez eux, quelques heures, le successeur de
lear Saint Fondateur. Il remarqua, en passant, les
traces des incendies, jusqu'alors encore visibles, que
les Russes avaient laissies en passant par 1l. Le chateau d'Olesko qui fut le berceau de notre roi Jean
Sobieski, se dessinant a droite de la route, attira
1'attention du voyageur ; de mnme les ,c cerkiew n,
Cglises des Uniates, dans ces environs bien nombreuses, donnaient une bonne reponse aux calomnies
jet6es contre notre nation, comme quoi ceux-lk sont
soi-disant pers6cut6s dans leur religion par les n6tres.
A trois heures et demie, nous arrivions & Leopol.
Une visite A l'gvque,absent d'ailleurs, auquel notre
Tres Honore Pere laissa sa carte. Les religieuses du
Sacr6 Coeur, parmi lesquelles se trouvaient quelques
Francaises et leurs Sup&rieures, reclamaient l'honneur
d'avoir la visite du Pere venu de France, d'autant plus
qu'elles-m&mes sont de grandes amies de ses Filles.
Avec sa condescendante bonte, il acceda a leur
demande. A proximit6 du couvent, s'elve l'Yglise
de Saint-Georges, cath6drale des catholiques grecs,
et le palais de leur M6tropolite Mgr Szeptycki. II
eat done le loisir d'observer 1'architecture de ces idifices, oh un obus lanc6 par les Ruthenes, lors de leur
offensive contre la ville, avait laiss6 une ouverture
beante. Ce fut le terme de nos visites a L6opol, le
lendemain devant nous trouver en route pour Varsovie. Le temps pass6 dans cette ville avait 6t6 tres
restreint, mais tous avaient eu leur part, done tous
etaient contents.
Sa derniere Messe, notre Tres Honore Pere voulut
la dire a la Maison de Marie-Madeleine, d6sirant, de
cette facon, recompenser les Sceurs qui, pendant de
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tongues annaes, avaient travaill6 as milieu de ces
maiheareuses prisonuitres, leur rappelant la promesse
de Notre-Seigneur: a J'ktais prisonnier et vous m'avez
visith,, etc. 11 voulait aussi remercier lui-mrme, ea
lear nom, la Vierge Immaculde de toutes les graces
qa'elle lear avait obtenses et de sa protection particuliire.
En quittant cette maison, il se rendit directement a
la gare, oi s'etaient, i l'avance, donn6 rendez-vous un
certain nombre de Soers et de missionnaires. Notre
respectable S&eur visitatriceelle-m&me voulait prendre
cong6 dn Tres Honorc Pire, a oii finissait la province
de Cracovie, qui est la sienne. L'autre partie appartient d6ja k la province de Varsovie. A neuf heures
trente-cinq le train emportait bien loin notre Pere, du
c6t6 de Lublin. Comme on passait encore par Przeworsk, les Sceurs 6taient venues avec leurs orphelilis,
poor saluer une fois de plus leur bon Pere. Cette fois
letrain avait dix minutes d'arr6t. Le Tres Honor6 Pere
put descendre un instant pour r6jouir ce petit monde
et le benir. II b6nit aussi les Securs, qui avaient amen 6
en voiture leur superieure; cette bhnidiction devait
etre encore pour toutes les maisons de cette province
de Cracovie, dont celle de Przeworsk 6tait la dernimre
sur son chemin.
Lublix. - A cinq heures vingt dans 1'apres-midi,
nous arrivions a Lublin. Le directear des Filles de la
Charit&de la province de Varsovie, M. Sowinski, attendait a la gare. Quelques instants apres, nous sons trouvions devant l'&glise et I'h6pital du nom de saint Vincent, oi s'ataient reunies les Sceurs, an nombre de So,
de toutes les maisons de la ville. La respectable Sorer
visitatrice de Varsovie, Sceur Obecka, s'y trouvait aussi,
en compagnie de la Superieure de l'h&pital SaintOchocka, dkji bien ag6e, mais que le bonheur sea-
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blait rajeunir. Les enfants des differentes institutions

que dirigeet nos Soeurs formaienc un demi-cercle, et
plusieurs tenaient fihrement quelques 6tendards aux
couleurs varides. Quelques groupes de passants s'arretalent, 6tonnis de cette animation inusitee. Quelques
photographes pr6paraient leurs appareils et les braquaient sur les groupes que nous formions.
Une Sceur, pr6sente

a l'arriv6e du Tres Honort

Pere, dit elle-mnme ses impressions : ( Ce fut tout
d'abord notre cher Pere qui descendit le premier de
la calhche. Son air de grande bonte, son sourire qui
attire et ravit en meme temps le ccear, nous rassura de
suite quant aux apprehensions qui avaient pu se soulever dans nos esprits. Nous sentions toutes que celui
qui venait chez nous n'6tait pas seulement un Sup&rieur, mais avant tout un Pere. n - D'une seule voix,
les enfants jethrent le cri de a Vive le Pere gen&ral! ,
- Soyez le bienvenu! >,- De lear c6te ses Filles le
conduisaient a la chapelle iclairte pour la circonstance. Aprbs avoir pri6 un instant, il alla rejoindre a
La res1'oratoire les Sceurs qui l'y avaient pr6ec&di
remerIe
pour
parole,
la
prit
visitatrice
Sceur
pectable
de sa
r'honneur
de
Filles,
ses
cier, au nom de toutes
visite; sur quoi notre Tres Honore PNre rdpondit que
lui-meme se trouvait tris heureux de se voir aa milies
de ses Filles de Pologne et en particulier I Lublin.
oh, jusqu'a ce jonr, aucua des Sup6rieurs gendraux
n'avait pu se rendre, puis ayant fait signe qu'il va
donaer sa bijidiction, toutes tomberent a genoux pour
la recevoir. 1 fat pri6 de se rendre au refectoire,
que Ies Soners avaient d6cor6 avec beaucoap de goft.
Au-dessas do fauteuil oui le Tres Honore Pire devait
prendre place, ellesavaient place unbeaumonogramme
a ses initiales, combinies de leurs et de verdureEnhardies par la grande boat6 du Pere, elles s'avan-
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caient tour a tour pour recevoir de ses mains des
gateaux et autres friandises. La gait6 et la joie etaient
an comble; on se sentait en famille et plus d'une
comprit la promesse de Notre-Seigneur Jesus-Christ:
a Qui aura quitt6 son pere, sa mire et ses sceurs recevra au centuple ,, etc. Apris cette reunion recreative,
les missionnaires accompagnirent le Tres Honor6
Pere pour Ie conduire aux appartements qu'on lui
avait prepares, et les Soeurs se disperserent, portant a
celles qui 6taient absentes la bonne nouvelle que le
Pere est si bon!
Le lendemain, samedi, a six heures, I'6glise 6tait
dbja remplie de cornettes et d'enfants des institutions
de la ville ou les Soeurs sont occup6es. A six heures
et demie, notre Tres Honor6 Pere disait la messe, pendant laquelle de beaux cantiques furent chantes, tour
a tour, par les filles et les garcons des 6tablissements.
Apres le dejeuner, on lui fit visiter l'h6pital,dont les
bitiments, ancien monastere ayant appartenu aux
Carmelites, I'interessirent particulierement.
11 recut aussi la communication spirituelle des Sceurs
qui le demandaient; apres quoi, il voulut visiter les
autres maisons des Filles de la Charite, rendrp visite
aux deux 6veques et,en passant, voir l'Universit6 catholique, oh, la veille, I'avait invite le recteur M. Woroniecki. C'est vers l'h6pital Saint-Jean-de-Dieu qu'il
dirigea d'abord ses pas, oh 1'attendaient les Sceurs,
entourbes de leurs malades. La, comme auparavant,
on voulut avoir des photographies; a quoi il se pr&ta
de bonne grace. Une courte visite de l'h6pital et
quelques instants passes chez les Soeurs et il se rendit vers trois autres maisons qui, du reste, sont situies
dans la meme rue. C'est vers l'asile des vieillards et
infrmes qu'il dirigea tout d'abord ses pas. LU 1attendaient les pensionnaires de la maison, r6unis dans
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une salle a manger; les enfants, de leurs voix claires,
entonnerent quelques chants. Notre Trbs Honor6
Pere les en remercia et donna a tous sa benediction.
Les Soeurs, qui I'attendaient chez elles, furent heureuses de pouvoir lui offrir une le6gre collation,
qu'elles avaient pr6paree.
L'autre 6tablissement, nommn salle des orphelins
de Saint-Vincent, &taittout prts; c'est lU qu'il se rendit.
Les orphelines, v6tues de blanc, ayant chacune un
bouquet de fleurs des champs, faisaient comme une
guirlande de fleurs. Une petite de cinq ans avait
appris par coeur un compliment en francais et le recita
bien gracieusement, pendant que ses compagnes
jetaient leurs fleurs aux pieds du Pere general, si bien
que tout le chemin qui conduit a la chapelle 6tait jonch6 de fleurs. Apres le Magnificat qui fut entonn6 a
la chapelle, on se rendit i la chambre de communaut6,
on alla rejoindre les fillettes, qui s'6taient r6unies dans
une salle decor6e de fleurs. L'u'ne d'elles r&cita une
jolie poesie, dans laquelle toutes disaient les sentiment qu'elles vouaient a leur cher Pere. Les plus
grandes chanterent le cantique Ad multos annos.
Encore la b6endiction du bon Pere et celui-ci s'en
allait deja vers une autre destination, a la maison
appelke : a Maison de travail ,, qui occupe aujourd'hui
le bAtiment appartenant jadis aux Peres Dominicains.
Les garcons entonnerent avec verve la Marseillaise;
I'un d'eux dCclama.a son tour et tous criaient A tuette : c Vive le Pere g6neral, vive la France! » An fond
de la salle on avait prepar6 une table, oi 6taient
exposes divers ouvrages manuels, executes par tout ce
petit monde, entre autres, de jolies corbeilles tress6es
en tiges de roseaux; puis on pouvait admirer le travail
bien r6ussi de brosses, de chaussures et d'objets de
menuiserie.
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Apres la visite aux Sceurs, chez lesquelles ii troura
certains anciens tableaux repr6sentant saint Vincent
de Paul et quelques images de la vie des Sreurs, ce qui
1'intiressa beaucoup, ii alla rendre une petite visite
a l'ancienne 6glise dominicaine, of l'on peut voir une
relique de la sainte Croix d'une asset grande dimension. Enfin encore une visite P'h6pital de lEnfantJesus, oiu tons reeurent sa benediction paternelle.
II 6tait une beure de l'apres-midi lorsque notre Tres
HonorE PNre revenait chez lui a la maison de saint
Vincent. II lui fallut se laisser photographier encore
une fois avant le repas, auquel 6taient invites
Mgr 1'eveque Fulalan et son chor6veque Mgr l'vevque
Jesowicki, le recteur de l'Universite M. Woroniecki
et M. le recteur du Seminaire M. Kurik. Les Seaurs
elles-m&mes remplissaient I'office de Marthe et
faisaient les honneurs de I'hospitalit6 en servant a
table. La respectable Saur servante 6difiait tout le
monde par sa gait6 et sa bonne humear.
A cinq heures, aprbs avoir donn6 encore une fois
sa ben6diction, it prit conge de ses enfants pour
prendre le chemin de Varsovie.
SLOMINSKI.

(A suivre.)

AFRIQUE
MADAGASCAR
FORT-DAUPHIN
par M. CANITROT
CRAPITRE II.
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LEs ANTAXOSY (suite).

Gens simples? oui. Its sont simples d'habits. Les
hommes portent une ceinture autour des reins (anaketsy) et une brasse d'itoffe flottante (salampy) sur
"les 6paules. L'anaketsy n'est qu'un voile de pudeur,

et le salampy sert a la.fois de manteau et de drap de
lit. Tel est le costume des grands jours et celui de
chaque matin. Poor le rendre 6legant, il suffit d'ajouter A cet habit si portatif un chapeau canotier et, chic
supreme, un parasol.
Les femmes ont pour tout v6tement une pike d'&toffe
courte qui sert de cotte, et une autre plus longue qui,

serrke autour de la poitrine, part des aisselles pour
retomober sur les genoux.
Les enfants s'habillent du bronze de leur epiderme,
patina, malgr6 leurs tendres ann6es, d'une antique
poussiere, et bravent ingenument les regards des
passants.
Un collier de perles autour du cou des petites filles,
des perles en sautoir sur la poitrine des jeunes gens,
une laniere de cuir d6cor6e de tetes de clous en cuivre
ou de boutons de chemise, serr&e au-dessus du biceps,
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quelques bracelets d'argent d'un dessin s6evre, tels

sont leurs bijoux.
Ils sont simples dans leur nourriture, dans leurs
goats: une marmite de riz, une autre d'herbages a
difaut de bouillon de viande, et voila leur palais flattW,
1'estomac rassasi6, le ventre heureux.
Mais cette simplicit6, qui est le parfum de la virit6,
le constant rayonnement de la sincerit6 et de la franchise, la rencontre-t-on sur les sentiers de 1'Anosy?
Non, elle ne court pas les chemins pourtant si agrestes
du pays.
Un mot sans cesse entendu parce que sans cesse
: asany est la r.ponse aussi instantanee qu'ineripetp
vitable que l'on regoit a toute question, ni trop genante
ni trop importune. Cet-asany qui signifie : ce n'est pas
mon affaire... je ne sais pas... vas-y-voir .. , est la

defense inconsciente de la personnalit6 tanosy. Cette
facon de ne point se compromettre en n'exprimant pas
sa pens&e par une r6ponse ferme, I'indigine la doit-il
a une habitude innee du mensonge? C'est probable :
.omnis homomendax. II est aussi a peu pres certain qu'il
a acquis cette habitude; il la tient de ses parents :
une gmeeration le s6pare de l'esclavage. Ceux qui
n'etaient pas esclaves se trouvaient sous la dependance
d'un suzerain qui n'admettait ni L'insubordination ni
la r6plique; il fallait etre de son avis toujours.
Aussi le tanosy en r6pondant asany, - je ne sais pas,
- sans avoir la pretention de se rencontrer avec nos
penseurs, (c l ou Montaigne eft dit : Qu'en sais-je?
et Rabelais: Peut-&tre ,, voulait-il exprimer par la
qu'il n'avait pas d'opinion personnelle sui la question,
et qu'il itait de l'avis de... son maitre.
Donc, I'indigene ne ment pas; il n'a pas d'opinion,
voilk tout.
Gardez-vous de lui poser une interrogation qui
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demande une r6ponse ferme, affirmative ou negative.
Vous n'obtiendrez que l'af frmative. Au lieu de demander: a Fera-t-il beau, aujourd'hui? Pleuvra-t-il? »
Quel temps aurons-nous? n Apres
interrogez plutt : Q
le asany d'usage, vous aurez peut-&tze son opinion.
L'indigene s'armait done du a qu'en sais-je? D pour
defendre sa pense, comme il tenait toujours sous la
main sa lance contre tout agresseur subit. Il ne s'aventurait jamais sur les chemins sans une arme defensive :
la javeline ou la hache.
Nulle part il n'6tait en sfiret, pas meme dans l'enceinte palissad6e de son village. Les cloisons si freles
de sa case ne le mettaient pas A l'abri du dard d'un
voisin vindicatif. Ne voit-on pas d'autres peuples plus
civilis6s tirer le lit au milieu de leur demeure, par
crainte de recevoir un mauvais coup a traversla
cloison ?
Cette defensive contre l'attaque toujours possible
d'un ennemi inattendu se manifeste encore de nos
jours par la circonspecte prudence qu'ils mettent a
passer devant une case qui ne leur est pas familibre,
ou bien par la precaution qu'ils prennent d'observer,
en se dissimulant au coin de leur habitation, la venue
d'un etranger; de suivre a travers les fentes multiples
des cloisons de la case, les mouvements de leurs voisins.
Ils ne retirent la porte de leur maison, pourtant si
accueillante, qu'apres s'8tre rendu compte de visu,a
travers les falafa, de la qualitk du visiteur 6tranger.
Le h6ron, ce solitaire arpenteur des mar6cages silencieux, dresse la t&te sur son col etir6 au bruit de vos
pas lointains, et, immobile au milieu des joncs avec
lesquels il se confond, suit anxieux votre marche,
avant que votre ceil ne l'ait aper<u. De m&me le tanosy,
au marthlement du sol par vos talons, s'abrite a l'angle
d'une case, et, son ceil d6passant seul le montant,
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enregistre la direction et I'allure devos pas pour p6n6trer vos intentions.
Vraiment, le soir, quand la nuit est tombue et que
le feu flambe dans les cases en feuiles, le tanosy,assis
pres di foyer oii il discourt A haute voix, semble bien
etre a la merci du r6deur ennemi. Jadis, quand le sentier tortueux s'enfongait dans la for&t on dans la
brousse, offrant a chaque detour une embuscade,
quand la tribu voisine, hier encore amie, pouvait arriver aujourd'hui traitreusement, voler les boeufs, piller
le village, enlever les habitants pour les vendre au
bateau negrier de la c6te prochaine, le tanosy n'avaitil pas quelque juste motif de se tenir sur le qui-vive?
Pent-on lui reprocher amerement cette habitude de la
defensive, alors que, ces jours passes, venu a la ville
pour vendre la cire, le caoutchouc on des peaux de
boeuf, il a constat6 de ses yeux jusque-lA inexp&rimenths en I'usage des poids et mesures, que le marchand
indienou meme le trafiquant malgache se servaient de
faux poids ou truquaient leurs balances ?
Est-il cruel? on I'a dit. Cauche 6crivait an dixseptimae siicle : Le premier qui peut attraper celui
qui est d&clar coupable tient a honneur d'en etre
l'exicutear, ce qu'il fait A grand'peine, pour lui et pour
la plus grande souffrance du condamne, avec le fer de
sa lance trqp ktroit et trop l6ger. II scie piut6t qu'il
ne coupe le con, pendant que deux hommes tiennent
le corps du criminel sons leurs genoux.
4 La nuit, le village d'Ambolo, comme sont tons les
autres villages, &taitenclos de palissades et I'eclos
ferm6 d'un fagot d'6pines. A peine etions-uous en
train de manger que les antsives commeacereat i
sonner effroyablement an signal d'un feu que les
voisins avaient fait d'une montagne a une autre pour
les avertir de I'approche des ennemis... Les habitants
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s'armirent amssit6t. Le chef se couvrit la tete d'un
bonnet de paille auquel pendait une queue cordelee de
la m&me matiere, qui lui descendait jusques aux
fesses... Puis, ayant saut6 sur sa lance et ses dardilles,
il fit ouvrir la barriere,suivi des siens... Au bout de
deux heures, trois des soldats d'Andriambola apporthrent au bout du fer de leurs lances autant de tetes
de leurs ennemis, qu'ils jetirent au milieu de la place
du village, oi elles furent maltrait6es par les femmes
et les enfants,qui en crev6rent les yeux,en arracherent
les cheveux, et, aplres les avoir fouldes aux pieds, les
brfilerent hors de leur village d'Ambolo. ,
Lors de la r6volte de 1904-1905, les antavaratra de
Manambondro d6pecirent tout vivant un traitant de la
R6union, dont ils avaient, disaient-ils, a se plaindre,
et en jetirent les morceaux aux chiens sous les yeux
da malheureux expirant. Un pasteur lutherien fut le
temoin oculaire de cette horrible scene.
Cruel, il le serait plut6t a la maniere de I'enfant
abandonn6 a ses instincts, et a qui 1'rge n'a pas encore
appris la ptti6. La piti6 est un sentiment chr6tien. Le
tanosy ne s'apitoie guare. Tout accident qui survient
a son voisin le fait souvent sourire et 1'emeut raremeat. 11 ne prend un visage grave que lorsqu'il visite
les parents d'un mort, et cette tristesse n'a pas de

duree; elle ne depasse pas la porte de la case du
defunt.
Le vieillard n'eveille pas plus de respect en son
ccearque l'infirme dont il rit.
La case d'un ami brdle-t-elle? Vite on fait Ia part du
feu et on laisse flamber... C'est un r6gal pour les
yeux, n'est-ce pas, qu'un incendie? On s'interpelle A
travers les flammes; les voix s'6chauffent. Quand les
derniers poteaux de la pauvre case s'abiment dans le
brasier, une rumeur joyeuse s'6elve. Lorsque enfin les
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flammes sont tombees et qu'elles ne mettent plus en
peril les habitations voisines, les jambes des spectateurs, degourdies par la chaleur, danseraient
volontiers.
Un jour, un vieux p&cheur disait i un missionnaire
inexp6riment6 qui s'6tait rendu en pirogue de FortDauphin au Vinany-be, non sans avoir pris un bain
sale : it Ne prends plus la mer, les pirogues y sont
instables et le vent est subit... Les Malgaches se tirent
toujours de l'eau, mais les vazaka!... Au retour a la
maison, tes maromita riraient en disant: 11lest mort
a dans l'eau, le vazaka! n... Le vazaha n'a jamais oublie
ce : uils riraient ). Est-ce a dire que les maromila
auraient laisse couler au fond de l'eau leur patron sans
lui pr&ter des mains secourables? Que non pas !
Plumer les poulets vivants, casser les ailes on les
pattes au gibier blesse, est un geste irrfl&chi. Ils
regardent souffrir b&tes et gens avec la meme indifference que celle du cuisinier jetant les crevisses
vivantes dans I'eau chaude. Au fait, ils souffrent euxmemes sans se plaindre. Ils supportent la douleur avec
un calme qu'on ne peut qu'envier. Leur ipiderme,
moins delicat que le n6tre, les met dija & I'abri de
bien de nos souffrances. Quand on panse leurs plaies,
leur visage demeure impassible.
En courant & la poursuite d'un bceuf que l'on devait
6gorger a l'occasion d'une haravana, un adolescent
avait roul6 & terre si malencontreusement que le coutelas qu'il tenait a la main s'itait enfonc6 dans
l'6paule. Comme, quelques jours apres, on lui nettoyait
l'entaille beante sans trop de m6nagements et qu'on
lui demandait : ,a a fait mal? n, il n'avait pas ouvert

la bouche, que son pere, pour ramener les sensations
de son fils a une juste appr6ciation de la douleur,
repondait : t N'est-il pas homme? ,

-

1115 -

Nous avons vu des femmes, des enfants ayant bras
on jambes d6chiquetCs jusqu'aux os par la dent des
caimans, ne pas pousser une plainte.
Des leur jeune age, ils ont pris leur repos sur la
dure. Toute leur vie, ils n'auront pour couchette que
la planche ou la natte 6tendue sur des gaulettes.
Cuit et recuit par le soleil, l'6piderme s'est 6paissi;
le crane tant6t rase, tant6t recouvert d'une toison
touffue, s'est durci i tous les vents. Comment le cceur
de 1'enfant pourra-t-il apprendre a s'attendrir, alors
que tout et tous autour de lui ne paraissent avoir
aucune sollicitude pour 6duquer son ame, comme ils
n'ont aucun souci de revetir son corps et de le prot6ger? Toute tendresse lui sera inconnue, de meme que
resteront insouplonnies de ses parents les caresses
que nos meres nous ont prodigu6es.
Rancunier comme tous les humains qui ont subi
quelque offense grave, le tanosy serait peut-etre moins
vindicatif que d'autres. Peut-etre aussi que la crainte
d'un plus grand mal le dissuade de poursuivre ouvertement et avec trop d'acharnement sa vengeance.
C'est par une arme invisible, le poison, qu'il essayait
de se d6faire de ses ennemis. Quand un homme tomnbait subitement malade et mourait rapidement, le
voisinage ne manquait pas d'attribuer son tr6pas a
quelque poudre on infusion v6neneuse. Des bananes
donn6es subrepticement a un petit enfant par des
voisins jaloux lui 6taient souvent funestes.
Mais c'etait particulibrement sur les bceufs sans
surveillance que la vengeance s'exerqait. Profitant des
tenebres on de longues journbes pluvieuses, 1'homme
ennemi coupait les jarrets d'un troupeau paissant dans
les collines, rentrait all6grement chez lui avec une
6
charge de bois et attendait sans remords - mais plut t
avec l'espoir assure d'un bon repas - que le propri-
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taire da troupeat l'invitAt a des agapes immidiates.
C'6tait un moyen de savourer a la fois sa vengeance
et de bons morceaux en festoyant durant plusieurs
jours an ditriment de son ennemi.
Dans leur temperament ii y a plus d'apathie que de
douceur, plus d'indiffirence que de bienveillance.
L'attachement pour les parents n'a pas cette sensibiiiti delicate ni surtout cette duree que nous ressentons
pour les n6tres et.qui, dans les cceurs bien nes, reste
par dela la tombe. C'est un sujet d'etonnement pour
I'Europien que la mobilit6 avec laquelle le tanosy
dl1aisse sa femme pour en prendre une autre, meme
apr&s en avoir eu de nombreux enfants.
Quel attachement, en virit, pourrait-on attendre
d'une race qui naguire -

et de nos jours encore -

livrait a la mort ses nouveau-nis parce qu'ils 6taient
venus an monde sous une mauvaise itoile ? Quelle dalicatesse d'affection pourrait exister dans les families
,dont les peres et mires, des qu'elles devenaient nombreases, s'empressaient de distribuer les enfants aux
parents et amis qui en voulaient? L'adoption si commane i Madagascar n'est-elle pas, a elle seule, la

preuve des frles attaches qui relient le pire a
I'enfant ?
Les enfants, I'indigine les nourrit, ii ne les,leve
pas. L'enfant suit a pea pris tous les caprices de son
age. 11 obbit s'il vent, il travaille si ga lui plait. On ne
pent rien tirer d'un enfant des qu'il a dit : Malaixa.
(aane me va pas!I - a Je ne veux pas! , Les
parents disent en riant:: II a dit Malaina a. Ce malaina

eat sacr6.
On n'a pas encore vu dans 1'Anosy un enfant corrig6
par ses parents. Aussi, quand, dans les classes, une
chiquenaude est alloune a un 6leve trop fantaisiste ou
trop bruyant, le gamin diguerpit au plus t6t devant

-

l11i

-

cette maniere forte et insoupjonate du respect di A
I'antorit, et ses compagnons dicernent a I'unanimit6
le titre de michante a la main qui chitie. Bien des
peuples oat compris qu' a il est bon i I'homme de
porter le joug dts sa jeunesse a (Lament. 3). Le tanosy
n'a pas mrme essaye de mettre le joug a ses bmeufs.
Si les enfants sont volontaires et inconstants, leurs
aines ou leurs parents ne le sont pas moins. Hommes
et femmes, les femmes surtout, se s6parent de leur
conjoint pour un rien. Aussi la polygamie successive
est-elle la caractiristique du. pays. De leur propre
aveu, le dixieme a peine des tanosy mari6s pourrait
redire le verset des Proverbes :. Mets ta joie dans la
femme de ta jeunesse. , Des que la bronille s'est.
assise an foyer d'un minage, il est bien difficile de
I'en chasser; les conjoints le deserteront plut6t, taut
ils craignent, dans la reprise de la vie commune, un
ressentiment deguisC.
Tel ce vieux Renahaka de Soanerana a qui on
demandait recemment poarquoi il n'avait pas gard&
sa female, dont il avait eu unit enfants : a Eh ! ne sais-

tu pas, se recria-t-il, qu'on ne saurait vivre avec une
femme qui s'y refuse? Elle a t6t fait de mettre du.
poison dans les aliments. v S'ils n'on.t pas tous peur
du poison, tons, hommes et femmes, trouveront plus
facile d'allumer an foyer nouveau, que d'entretenir

I'ancien par des accommodements ou des concessions
incompatibles av.rc leur inconstance.
Les polygames propremeat dits ne sont pas nombreux; ce ne sont ni les plus intelligents ni les plus
actifs. Les a parvenus n, assez sots pour singer les

chefs de jadis, sont A peu pris les seuls a entretenir,
selon le sens du mot mam*iraly qui les designe, la
querelle dans la famille.
Est-d besoin d'ajouter qu'il en est du tanosy comme

-

Itli8 -

des antiques Hibreux? La virginiti, chez lui, est une
vertu inintelligible. Jamais intellect madicasse n'aurait
pu imaginer une telle abstention. II est vrai que cette
vertu excellemment chritienne ne peut etre comprise
que par ceux qui ont entendu la parole du Maitre :

Qui potest capere, capiat. Leurs oreilles n'ont pas meme
oui le cri de saint Jean cinglant les degradations de
la nature : Foris canes !
D'une faton g6enrale, la femme tanosy est plus

independante, moins soumise au mari, et peut-ktre
moins diligente que ses voisines antavaratra et
ant androy.
Aprýs un accouchement, la mrre reste aupres du
.foyer miam-patana deux, trois, quatre et jusqu'a six
mois. Le mari est devenu son humble serviteur; lui
de veiller a tons les besoins du m6nage, d'aller prendre
de l'eau, chercher du bois, laver le linge. La dame du
logis, enferm6e dans un r6duit tendu de nattes oii elle
trouve a peine place pour s'ttendre a c6tA du nouveaun6, cuit contre le feu, ruisselle de sueur, la face jaunie
par le safran. Elle est vraiment la maitresse de la
maison.
Si la famille de la femme habite une autre contree,
c'est dans sa famille que la femme se retirera pour
les couches. Le mari fera bouillir tout seul sa marmite
durant six mois. Aussi arrive-t-il parfois que ce dernier, apres des visites et des appels au retour multiplies, las d'attendre, abandonne la feinme a la famille
et en prend une autre. I1 faut ajouter

a sa d6charge

que plus longtemps la femme demeurait am-patana
pres du feu, et plus elle passait pour personne de
qualite.
Le lien le plus durable est celui qui attache les frires
de sang. Quand un tanosy a dit de quelqu'un : a C'est
mon aty-hena , (mon foie), il a exprimi le superlatif
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de l'amiti6. Tout indigene respectable a deux, trois
frires de sang et plus s'il le d6sire. Ce lien, qui semble
i leurs yeux, conferer une parent6, se contracte aussi
bien entre hommes que entre hommes et femmes,
marins on non.

La ciremonie de cette fraternisation ne differe
guare du fatidra commun a toute File.
Les deux sujets se placent de chaque c6te d'un plat
rempli d'eau dans lequel on a m6lang6 un pen de suie
et de la cendre recueillie aux quatre coins du foyer.
Ils posent la main sur un couteau dont la pointe s'appuie
sur un tison de bois qu'on a jeti enflammes dans l'eau,
tandis que les imprecations sont faites par un assistant. Puis, d'un coup de rasoir, ils se font une ligere
coupure an bras, en retirant du sang qu'ils milangent
dans une tasse a un peu d'eau du plat, et ils boivent
mutuellement quelques gouttes du sang de leur cher
frere. A l'avenir, les deux ati-kena se preteront appui
et assistance.
ktre assis et parler, est-il de plus doux passetemps? L'indigene estime, avec les anciens Grecs de
1Agora et avec quelques parlementaires du Palais
Bourbon, Ait-on, que c'est, apres avoir bien dine, le
tout de l'homme ou sa plus noble occupation.
A 1'ombre courte de la case, sous le manguier ou le
v6n6rable tamarinier du village, se tiennent les assises.
Elles revetent un aspect plus ou moins solennel selon
6
le d6lit on la personnalit des parties, mais elles ne
consentent jamais a n'etre pas bruyantes.
Assis sur le pas de sa porte ou accroupi sur un.mortier a riz renverse, le chef du village a mis sur son
6
visage cet air de noble gravit que la magistrature
conserve en tout pays. I1ecoute et dirige les d6bats.
Les parties ne manquent pas d'avocats : toutes les6
bonnes langues de la famille sont la; elles ont jur
36
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d'&tre iloquentes. L'absence de lois et de toute juris-

prudence rendaient, jadis, ces assises non seulement
tumultueuses, mais souvent grosses d'orages. Lorsqu'il
ne s'agissait que d'une dette a faire rentrer, d'un carre
de manioc devaste pendant la nuit, d'une rizikre

encore en herbe tondue par la langue des bceufs;
petits dommages, courtes chicanes. Mais si, duraat
les tinibres, le parc a boeufs avait &t6 forci, si, au ,
paturage quelques btes avaient &t6 d&tournes du
troupeau, c'itait Je kabaro dans toute son ampleur.
La moitii du village vole se transportait dans le
village voleur. D'ordinaire les flots d'iloquence repandus durant une demi-journme ne parvenaient pas k
emporter la conviction du chef de village : ce magistrat d'occasion itait trop interessi dans l'affaire pour
admettre le delit que l'on reprochait a ses concitoyens.
Rentris chez eux, les vols revenaient par une nuit
propice ritablir la justice en leur faveur par des compensations qu'ils d6siraient toujours supirieures aax
pertes. Si la ruse ne suffisait pas, ils recouraient a la
force.
Dans les cas graves et toujours infamants de sorcellerie et surtout d'empoisonnement attribue i des sortilIges, I'accus~ tait passible d'tne 6preuve judiciaire :
misangy ou misoaky. Les r6cifs qui sont a l'embouchure
de l'lavibolo et particulibrement la roche d'Ambatoabo
sur le rivage de Lokara au phare d'Itapera servaient a
ces ordalies. Tant6t le coupable debout sur la roche
devait resister trois fois a la vague qui diferlait; tant6t,
comme ' Ambatoabo, il devait nager jusqu'a l'ecueil
voisin, detacher une moule et revenir sans accident, Si
le personaage etait int6ressant et qu'on voultt le
sauver, on choisissait pour subir l'6preuve une matinae
oiL la mer calme venait expirer sur la roche. Une mer
agitee etait la condamnation de l'accusk.
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Une autre 6preuve fort ancienne chez les tanosy,
taait naguere encore en honneur chez les Mahafaly
-loignes de la mer.
Un ombiase chauffait au rouge un fer qu'il passait
a plusieurs reprises sur un cylindre de cire, oly
grossier, appele Mamaky-arivo. Apres quelques
objurgations a l'oly, accompagnees d'entrechats, l'ombiase passait une derniere fois la lame rougie sur
Mamaky-arivo et l'appliquait aussit6t sur la langue du
patient. Si, aprEs huit applications du fer, de la langue
tumnfile il ne coulait que de 1'eau, le patient 6tait
absous; si, au contraire, le sang jaillissait sous le fer
brulant, 1'accus6 6tait declar6 coupable.
Telles furent, jusqu'a nos jours, les formes de la
justice en Anosy.
D'un peuple qui n'a pas de religion, on ne saurait
exiger que les vertus naturelles.
Chez un peuple qui n'a jamais connu de lois, on
serait ktonn6 de trouver autre chose que la licence.
La fomba, la coutume, 1'habitude, voilh toute sa
gouverne. Si ces habitudes ancestrales pouvaient
encore, le retenir! Mais les liens en sont si fragiles
qu'ils ne resistent pas A un caprice.
Aussi le tanosy se laisse vivre. 11 vit sans restrictions : un peu a la fanon de son bceuf. Cette vie de
libert6, que seules les necessitts de la subsistance
viennent limiter, lui plait splendidement.
Le tanosy consent difficilement ex6cuter un travail
de mercenaire. II a vu passer tant de maitres d'humeur in6gale! Ses bmeufs, sa riziere, sa case suffisent
A circonscrire ses convoitises et son ideal.
11 n'accepte de travailler pour autrui, lui, 1'ennemi
6
de tout effort, que lorsque la ncessit l'y reduit.
Quand sonne le quart d'heure de payer 'imp6t, il
s'engage pour un mois, et, le salaire touch6 et verse a
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l'administration, ii revient chez lui, il court i la
barriere du parc a l'teure oah rentrent les bceufs.
Toujours de loisir, une chose lui plait, lui agree
infiniment entre toutes: le travail fait... Durant des
lunes et des lunes, les piquets de la case qu'il construit attendent le toit, le toit attend les cloisons, les
cloisons ne seront termin6es que lorsque la saison
froide l'y contraindra.
Toute sa vieil restera ce qu'il fut dans sa jeunesse;
il s'interessera, ils'attachera, I la maniere
travaillera,
il
des enfants.
Ce qui"est nouveau les captive; ils s'en desintressent avec la mime insouciante desinvolture de l'enfant abandonnant un jouet pour courir apris un autre.
D'une grande indipendance de cceur, selon i'expression bienveillante de Mgr Crouzet, ils illustrent a
leur manibre, parfois d'une facon d6concertante, le
donec felix ens qu'il serait-bon de traduire ici: Tant
que la marmite fumera chez vous, la multitude des
amis s'ecrasera i la porte de la cuisine. ,
Partageux, les enfants eux-memes distribuenta leurs
camarades, sans se faire prier, d'un mouvement naturel, les bonnes aubaines qui leur tombent sous la main.
Hospitaliers, pretant avec bonne grice les ustensiles
Sdont le voyageur a besoin, lui offrant volontiers les
fruits qu'ils ont cueillis, mettant leur case a sa disposition, h6bergeant a la fortune du pot quiconque se
recommande d'une connaissance lointaine, ils estiment
avec simplicit6 qu'ils ont quelques droits a recevoir de
1'tranger plus riche qu'eux ce que eux-memes dans
l'opulence lui accorderaient.
Heureux mortels! Les avez-vous iencontres au
detour de la rive, sur les roches plates qui bordent
1'6tang et s'enfoncent lentement dans les eaux? Pres
du rivage, les petits enfants prennent leurs 6bats,
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nageant, s'6claboussant. Un peu plus loin, les cadets,
accroupis sur les pierres qui 6mergent ou assis dans
la pirogue, lancent et ramenent la ligne, tandis que
l'ain6 sur la rive opposee, dissimul6 dans les hautes
herbes, prombne entre deux eaux un poisson en bois
attach6 a une longue gaule : son bras droit repli6 est
pret a lancer le dard.
Le pere et la mure, assis sur la roche, beats, boivent
le soleil toute la matinee dans l'attente d'une friture...
Mortels fortunes, a qui chaque saison apporte ses
fruits! Pour eux point d'hiver. Ils amassent tant6t le
manioc et tant6t la patate. A peine ont-ils fini de cueillir les mangues, qu'ils savourent d6ja les premieres
oranges. Le riz mfrit durant pres de six mois, de
d6cembre i avril, dans les terres humides. Mais, haricots, arachides, etc.. s'ajoutent aux piments, tomates
et brhdes de toutes sortes.. La mer, les 6tangs saumatres, les frais ruisseaux oiu se rencontrent meme les
6crevisses, fournissent le poisson en abondance...
Que leur a-t-il manqu6 pour vivre dans la prosperit ? Une seule chose, indispensable il est vrai: le
travail.
La moindre s6cheresse, de septembre a novembre,
les met dans la d6tresse, tant ils ont pris 1'habitude
de vivre au jour le jour. Ils ont pourtant des greniers,
mais si reduits pour la plupart que leur contenu suffirait a peine a nourrir, par an, trois douzaines de
poules.
Sans manger leur riz en herbe, il leur arrive d'en
hater la maturitL en passant a la marmite les 6pis
encore verts. Rapidement dords par la vapeur, les 6pis
6
sont shch6s au soleil et ecras s au pilon.
Apres un d6frichement, lorsqu'on brile les broussailles seches, le feu n'est pas encore 6teint, que le
corbeau vorace ou la buse aussi rapace tourbillonne
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au-dessus des tisons fumants, a la recherche des
insectes cuits a la flamb&e. Plus presses encore sont
les indigenes; la saison est k peine commenc6e qu'ils
en ont deja recueilli les fruits. Les fruits ne mirissent
enAnosyqu'en echappant aux regards.
Bien qu'il soit ne sur les bords de I'ocean, le tanosy
est marin moins habile et bien moins courageux que
les antavaratra. Ces derniers, du reste, manient le five
ou rame courte avec une telle vigueur et nagent avec
tant d'aisance qu'on croirait qu'une pirogue fut leur
berceau.
La mer est si souvent ridie par les vents, que 1'indigine abandonne volontiers a d'autres le plaisir de
voguer sur les flots amers. Les eaux calmes..des itangs
s'harmonisent mieux avec son aarniente.
Sa pirogue fluette, ce monoxyle .prehistorique,
allong6e sur la rive, est toujours prkte a le balancer
sans fatigue sur la nappe immobile du lac oui il jette
la ligne et tend la nasse vovo sans crainte du caiman
qui ne se plait qu'en eau douce. Sa femme ramene
petits poissons et crevettes dans l'entonnoir d'une
nasse portative landrokotsy, tandis que les jeunes
enfants foot la sieste en s'essayant i la nage.
C'est la grande jouissance des enfants, que la baignade a'ussit6t le repas achev6. Est-ce besoin qu'ils
6prouvent de reagir par le bain contre la chaleur des
aliments et de la boisson qu'ils ont absorbes brfilants?
Durant des heures entieres ils prolongent le bain en
plein soleil pendant que la digestion se fait.
Le soleil qui assomme et tue 1'Europ6en, le soleil les
habille, le soleil les anime, le soleil les r&cree.
La case 6troite et basse n'est'pas faite pour le travail : le tanosy ne l'a bitie que pour y dormir et y
manger. Son grand foyer, c'est Ie soleil. Le soleil
disparu, il allume son petit feu, et toute la nuit, roule
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dans son lamba, il sommeillera B l'abri des moustiques,
dans ce d6licieux engourdissement que provoquent
les tisons en se consumant lentement a ses pieds.
Ne se souciant jamais du lendemain, le coeur libre
de toute attache, le cerveau vide de toute science,
aussi legers que courts vktus, quelle entrave connaitraient-ils? Et par cela mime, ils sont le jouet des
sikidy et les esclaves reconnaissants de 1'ombiase.
Pouvant produire sur ses terres riz, manioc, patate,
mais, etc., tous les arbres de l'ile fructifiant chez lui
aussi bien qu'ailleurs, le tanosy devrait regorger de
biens. Et c'est pourquoi il crie souvent famine et
preche toujours misere.
Ambaniandros, betsil6os, antavaratras viennent
chercher Ia prosperit6 dans l'Anosy, et Ie tanosy, lui,
deserte sa terre, s'enfonce dans I'Androy, court chez
les Mahafaly pour y vivre avec ses boeufs... Des bceufs,
cela lui suffit. Pourquoi? Parce que les troupeaux
dispensent de penser au lendemain. En les contemplant s'engraisser et s'accroitre, le tanosy est sar de
1'avenir. Plus confiant en ses boeufs qu'en une nombreuse et vigoureuse famille, il n'a qu'a les garder,
et, sans travail, sans soucis, aujourd'hui, demain, ses
bceufs lui donneront renom de richesse et consid&ration auprbs de ses voisins.
Maitre de baeufs, il se croira maitre du temps et son
unique maitre a lui-m&me.
CANITROT.

(A suivre.)

AMERIQUE
ETATS-UNIS
LES MISSIONNAIRES DE LA PROVINCE DE POLOGNE

par M. SLOMINSKI

Dans 1'Anlrique du Nord, les missionnaires polonais travaillnt depuis dix-neuf ans pour le bien spirituel de leurs compatriotes. Ilsy possedaient quatre maisons. A Erie, en Pensylvanie,il existe, depuis l'annie
1912, un college pour les jeunes gens polonais. D'autre
part, A New Haven, dans 1'6tat de Connecticut, et a
Derby nos confreres, s'adonnent aux travaux de la
paroisse dans Ie diocese de Hartford, depuis 1'annte
19o5; de meme a Philadelphie depuis l'an 1908. Outre
ce genre de travail, qui a pour but 1'iducation de la
jeunesse et le pastorat des Polonais 6migr6s, les missionnaires se d6vouent aux missions, qui est leur but
principal. Ceux-ci habitaient en partie a Erie, en
partie a Derby. Mais, en 1922, des difficultks qui surgissaient et paralysaient, pour ainsi dire, 1'action de
nos missionnaires, nous forcerent i nous retirer de la
paroisse de Philadelphie et h fermer la maison. Mais
de par un dicret de' la Providence divine, I peine

s'itaient-ils retires que les missionnaires furent rappeles par I'6veque de Brooklyn (N. Y.) pour entreprendre une nouvelle euvre de paroisse, chez les Polonais, a Saint-Stanislas-Kostka. C'est la plus ancienne
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et la plus grande paroisse polonaise de ce diocese,

possedant une magnifique et grande eglise et une
icole qui, malgr6 ses grandes dimensions, est actuellement trop petite pour contenir les I 200 enfants qui
doivent la frequenter. La cure est assez grande et

assez confortable.
De grandes difficultes et des tracas de toute sorte
avaient decid6 Mgr i'eveque Molloy a rappeler les

missionnaires auxquels il confiait le soin de cette
paroisse, leur demandant d'y etablir l'ordre et d'y
travailler pour le plus grand bien des ames. Au bout
d'une ann6e de travail, ils pouvaient djai r6pondre
au d6sir de 1'eveque et constater une amelioration
dans la paroisse. Leur sejour la-bas n'6tait pourtant
pas stable; il se trouvaient, pour ainsi dire, comme en
mission.
Lors de ma dernitre visite en Am6rique, en septembre et octobre de I'ann6e pr6c6dente, j'avais l'intention de retirer les missionnaires de Brooklyn,
jugeant leur mission termin6e. Mais l'6evque s'y
opposa formellement, me priant de n'en rien faire.
Je me rendis a sa demande et, de plus, lui mmme

s'engagea, par contrat, g rendre d6finitivement la

paroisse aux missionnaires.
Notre Tres HonorA Pere donna son approbation,

comptant cette maison comme appartenant g la Con-

gr6gation de la Mission, et y installa un supirieur en
la personne de M. Wanko, qui est aussi vice-visiteur
de la province polonaise en Am&rique du Nord. En
meme temps nous fondions une autre maison en Amerique, pour les confreres qui, revenant des missions,
ontbesoin de prendre du repos. Tout d'abord ils habitaient chez leurs confreres de Derby, ce qui n'etait
pas pratique et provoquait certains inconvinients. A
Erie, ou, il est vrai, la maison appartient &la Com-
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munauti, 1e manque de place 6tait aussi un obstacle
A ce qu'ils vinssenb .y passer leurs vacances.
II fut done decid6 qu'on achtterait une maison qui
pft servir de residence aux missionnaires et de
maison de repos en meme temps pour les autres
membres de la Communauti. Justement une maison
qui avait les qualitis ntcessaires pour cet emploi 6tait
A vendre a Whiteston. C'est un endroit situi vers
Long Island, tout pres de la mer et poss6dant une
'grande quantit6 de jardins, et pas tres eloigne de
Brooklyn (une heure en m6tro ou en tramway). Cette
habitation, composee de huit chambres et entour6e
d'un petit jardin, posside tout ce qu'il faut pour procurer un repos bien merite, apres le travail 6puisant
des missions dans ces pays-la, et,permettre aux missionnaires de reprendre des forces nouvelles pour tes
prochaines missions.
I1 est vrai que cette residence avait etC achetee par
nos confreres une ann6e auparavant, mais elle n'etait
pas, dans le vrai sens du mot, maison de la Communaute. Pendant la derniere visite dont il est question plus haut, cette question fut reglee et notre
Tres Honor6 Pere nomma M. Antoine Mazurkiewicz
superieur de la nouvelle maison. Ce dernier, qui, jusqu'a ce moment 6tait provisoirement cur6 de Brooklyn, est en meme temps le directeur des missions,

ayant comme auxiliaires, pour ce travail, quatre confreres. C'est ainsi que le nombre de nos maisons en
Amnrique du Nord s'kleva jusqu'a cinq.
Le college a Erie se d6veloppe avec succes. On
6leva, I'ann6e derniere,une salle de gymnastique, qui
etait indispensable, car, en Amerique, ui college sans
cette salle n'est pas admissible. Le nombre des lives
internes est de 3o, dont 4 font deja partie de la Communaut6. Tous les quatre firent leurs 6tudes et leur
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seminaire a Cracovie. L'ann6e derniere deux furent
ordonnes pr&tres; aujourd'hui ils travaillent comme
professeurs, dans ce meme college.
A New Haven, nos confreres accomplirent dernierement une oeuvre d'une grande importance. Au prix
d'une somme-considirable, il est vrai (2 1ooo dollars),
ils firent 6lever une magnifique 6cole paroissiale, et
cela grace a I'energie et au d6vouement du supreeur
de la maison et de ses deux confreres, qui y mirent
toute leur bonne volont6. Dans le cours d'une annie,
ce batiment fut ilevi; tres spacieux, il possede deux
6tages, mesure 195 pieds de longueur, go de largeur
et 5o de hauteur. 11 renferme 18 salles d'6tudes, un
asile, une ecole de cuisine, une salle de jeu de quilles,
une salle de billard, une de jeu de paume, une chambre
pour l'infirmiere et une immense salle pour assemblies
et representations, contenant des places assises pour
I ooo personnes, plus 16o dans les galeries. II est a
noter qu'un bgtiment de ce genre ne peut etre construit aussi vite qu'en Amerique, oiI le cr6dit joue un
grand r6le. Une partie de la d6pense fut r6alis6e par
les paroissiens, par des quotes, des jeux de loterie,
organises pendant l'el6vement de 1'6difice. La benediction de cette ecole eut lieu le 7 octobre, avec
l'assistance d'un nombreu; clerg6 et de l'6veque de
Hartfort. Le maire de la ville, dans un discours qu'il
pronon;a a cette occasion, affirmait que cette 6cole
est une des premieres de la ville, au point de vue
d'architecture magnifique et des exigences actuelles
que r6clame l'6ducation dela jeunesse dans les icoles.
1] remarqua de m&me que, si cet edifice avait &t6
l6eve aux frais de la ville, il aurait fallu au moins y
mettre la somme de 5oo ooo dollars.
La qufte qui fut faite pendant la cer6monie de Ia
consecration, rapporta I 400 dollars.
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Ce sont des seurs de la Congr6gation polonaise
nazareenne qui remplissent les fonctions d'institutrices dans cette &cole, comme dans celle de nos deux
autres paroisses a Derby et a Brooklyn. Le nombre
des missionnaires en Ambrique du Nord s'elive a
21, dont 8 a Erie, 5 i Whiteston, 3 i Brooklyn, 3 a
New Haven, et 2 a Derby.
C. SLOMINSKI.

MEXIQUE
Nous n'avons pu rendre compte des revues idities
par les confreres; nous mentionnerons cependant une
nouvelle revue': Boletin de las Hijas de Maria lnmaculada, dont M. de las Heras nous a envoy6 quelques
numiros et qui parait bien int6ressante.

BRESIL
LES MISSIONNAIRES DE LA PROVINCE DE POLOGNE
MISSION CHEZ LES INDIENS
par M. SLOMINSKI

Il y a vingt ans passes que les missionnaires de la
province de Pologne entreprenaient les travaux suivis
d'une mission au Br6sil. Cette mission 6tait alors d'une
grande importance et des plus urgentes, vu ie grand
nombre d'6migris polonais, qui, ayant fonde dans ce

pays des colonies, se trouvaient alors sans aucun
secoars spirituel a cause du manque de pretres qui
pussent leur donner, en langue polonaise, Ics consolations de la religion.
L'initiative de cette mission est due au premier
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iveque de Curityba, Mgr Joseph Camargo. Animi
lui-meme d'un zele et d'une devotion remarquables,
il s'adressa & notre tres regrett6 Pere Fiat, lui demandant avec instance de lui envoyer des missionnaires
polonais, qui voudraient bien 6vangiliser les Polonais faisant partie de son diocese.
Les missionnaires polonais r6pondirent A l'appel
du Pere Fiat et se rendirent bient6t au Bresil, oh ils
possedent aujourd'hui quatorze stations de mission
sur les immenses terres de Parana, Santa-Catharina
et Rio Grande do Sul et y travaillent avec beaucoup
de succes pour les Ames de leurs compatriotes. Outre
cela, ayant pris connaissance de Ia langue du pays, ils
se devouent pour les Bresilieus qui appartiennent a
la paroisse. Citons : Saint-Matheus, Prudentopolis,
Itayopolis et Guarany, oi ils ont r6gulierement des
sermons en langue du pays, exclusivement pour les
indigenes du Bresil. De plus, les excursions qu'ils
entreprennent de temps en temps, pour visiter certains groupes de Br6siliens disperses dans les
immenses forets qu'ils habitent, leur causent beaucoup de peines et de fatigues.
Non seulement le bien spirituel de leurs compatriotes est I'objet de leurs efforts, mais aussi leur
developpement intellectuel leur tient a cceur. Aussi
font-ils publier deux journaux catholiques en langue
polonaise, A Curityba, qui est la capitale de Parana.
Ils travaillent aussi a I'6ducation de la jeunesse, pour
leur procurer dans l'avenir de bons instituteurs catholiques. Les Filles de la Charit6, qui possedent la six
itablissements, sont, dans cette tAche, des auxiliaires
intelligentes et d6vou6es.
Cependant, nos missionnaires, des leur arriv6e au
Br6sil, revaient aussi d'accomplir une autre mission,
diff6rente, il est vrai, de la premiere, mais non moins
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importante : une mission parmi les Indiens vivant
dans le paganisme. Ces derniers habitants du Brisil,
disloques en divers groupes par la colonisation europ6enne, qui se repandait an fur et i mesure dans leur
pays, s'etaient petit a petit retires jusqu'au fond des
for6ts, voulant' viter de la sorte 1'influence de la civilisation des Europ6ens et de la chretient6, qui se
repandait a mesure que la colonisationx avancait.
Quelques tribus, pourtant, n'y r6sisterent pas et se laisserent gagner dans les quelq:es siicles pr6cedents.
I1 en resta cependant quelques-unes qui, vivant cachbes
dans les forets comme dans des forteresses, se
d6fendent encore avec acharnement contre l'influence
de la chr6tiente. Parmi celles-ci on rencontre celle des
Botocouds, habitant les forkts frontieres des Etats
du Parana et Sainte-Catherine. Ils y vivent en 6tat de
sauvagerie complIte, ne se laissant en rien influencer

par la civilisation voisine. Le gouvernement du Bresil
avait maintes fois cherchi A se rapprocher d'eux, pour
les convaincre et leur faire comprendre que les
c blancs , ne sont pas leurs ennemis, an contraire,
mais en vain.
Ce que le gouvernement brisilien avait en vain
entrepris, pour le rapprochement des Botocouds et
des bl.acs, ce fut l'intrepide Eduardo de Lima Silva
Hoerman, qui tenta lui-meme de le faire, il y a dix
ans, et il y r6ussit. Apres des difficultis sans nombre,
mais avec une inergie inapuisable, il eut le courage
de s'approcher de cette peuplade sauvage. Apres de
longues tentatives et des essais de rapprochements
tres interessants, mais dont on ne parlera pas ici, il
r6ussit enfn a gagner la confiance d'une partie des
Botocouds qui le prirent pour chef de la tribu. II leur
apprit a travailler et crea chez eux une espece de village, l1oign6 cependant des blancs, avec lesquels ils
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ne veulent pas vivre. Le gouvernement lui-meme donna
son approbation ; son ~( Pasto dos Indios , et au
besoin Iui procure les secours necessaires. Dans le
voisinage des forets des BotocQuds, s'6tendent les
colonies polonaises, qui sont sous la direction spirituelle de nos missionnaires de Itayopolis. Depuis
longtemps, ces derniers avaient essayi de s'approcher
de ces Indiens. Meme & plusieurs reprises ils s'6taient
avanc6s, avec beaucoup de prudence, dans la profondeur de leurs for&s, mais il 6tait impossible de nouer
avec eux aucune relation.
Quelques annies auparavant, le Superieur des
missionnaires, M1 Kominek, avait, en compagnie d'un
certain nombre de ses paroissiens, fait une excursion
et atteint la montagne sacr6e des Botocouds, connue
sons le nom de Tayol, et, 1a, y avait c6l6br6 le saint
sacrifice de la Messe, a l'intention de ces paiens, pour
les gagner a Notre-Seigneur Jesus-Christ. Enfin, il
r6&ssit a s'approcher de ce c Posto » du chef Eduardo,

.avec lequel il lia connaissance et fut bient6t son ami.
De cette facon, il put aussi se rapprocher des Botocouds, ses sujets. La seconde expedition entreprise
fut couronn6e de succes, puisque 98 de ces- paiens
requrent de ses mains le bapteme. Dans une longue
lettre du 22 novembre 1923, il me d6crit les phases de

1'exp6dition et son grand bonheur, a lui, d'etre devenu
i'apbtre de paiens. VoilU des fragments de cette
lettre :
c Je viens de rentrer de ma seconde expedition
chez les Botocouds, h Rio Plate. Avant d'entreprendre
le voyage, j'avais ecrit une lettre a Edouard, chef des
Botocouds, lui annoncant mon dessein d'arriver le
23 octobre de l'ann6e courante, & (( Posto , et lui

demandant s'il n'y mettait pas d'obstacle. II me repondit
bien,poliment, m'invitant J venir; il me demandait
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seulement de ne pas m'entourer de beaucoup de gens
et surtout que ces derniers ne soient pas armis, ce
qui ordinairement inquiete et irrite les Indiens.
Je me rendis a cette demande et emmenai avec moi
quelques personnes seulement. Le 23 octobre, dans la
soiree, nous 6tions a destination. J'allai tout d'abord
rendre visite i tduardo qui me rebut a bras ouverts,
me demandant pardon de ce que la premiere fois it
m'avait recu assez froidement, s'excusant, disant que
les circonstances i'avaient oblige d'agir de la sorte.
Apres avoir pris un pen de repos, il nous conduit
dans toutes les parties de son a Posto Pn,nous montrant
tout son petit m6nage. Partout regne l'ordre et la
discipline. Quoique nous ayons pris pour nous assez
de vivres, il nous invite a prendre nos repas chez lui,
ce que nous acceptimes bien volontiers. Le manger,
tres simple, est bon, prepare avec soin et tres proprement, mais sans sel.
Apres le repas du soir, tdouard nous parla des
Botocouds, de leurs moeurs et coutumes, de ses difficultks et miseres, endur6es surtout pendant les trois
premieres annees pass6es parmi ces sauvages. Nous
coutions avec un tel interet, que nous n'avions pas
meme remarque que minuit approchait. tdouard nous
accompagna lui-meme i notre lieu de repos. Nous
6tions fatigues, car le voyage avait ete tres p6nible et
notre arr6t de nuit precedent a Bom Successo n'avait
pas 6t6 fameux; aussi nous ne fimes qu'un somme
jusqu'a six heures du matin. A peine 6tions-nous
habillks qu'igdouard vint nous prendre pour d6jeuner,
pendant lequel il me demanda si je ne voudrais pas
baptiser quelques families de Ia tribu qui le d6siraient.
Je lui ripondis que non seulement je suis pret ,i me
rendre a cette demande, mais que je lui suis tres
reconnaissant de me faire cette agr6able surprise.
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Jusqu'a ce moment, je n'avais pas meme eu l'espoir
d'avoir, dans ma vie, l'occasion de baptiser un Botocoud. Par bonheur, j'avais sur moi les huiles saintes,
un surplis et une itole, de plus de l'eau pour bapteme
et mon rituel. Apres le dejeuner, il me conduisit dans
une autre maison, oi, a ma grande surprise, je vis,
dans une grande salle, un autel qui avait ete prdpare
avec beaucoup de soin. J'ai su plus tard qu'a cette
intention, il avait fait venir un Italien qui, pendant un
temps assez long, avait 6t6 serviteur chez les Salesiens,
oi il remplissait le r6le de sacristain. C'est alors que
je regrettai de n'avoir pas pris avec moi des habits
sacerdotaux, j'aurais pu y dire la Messe. Mais comment devais-je privoir une chose pareille? Vers neuf
heures, Eduard fit venir tous les ouvriers occup6s
aux champs et dans la cour. Lorsque tous furent k
l'appel, il leur dit que, pendant ces deux jours, il est
defendu de travailler, en l'honneur de cette journ6e,
ou quelques Botocouds recevront le sacrement du
bapteme; done a ( Posto n, il y aura grande fete.
C'est, dit-il aux Indiens ruunis, pour notre t Posto ,
un jour remarquable et exceptionnel dans son histoire,
et c'est pourquoi j'exige et ordonne que ce jour soit
pour tous un jour de grande fete. Puis il ordonna &
quelques ouvriers de retourner au piturage et d'amener
deux bceufs gras, destin6s a un festin pour les Indiens.
Les filles des Botocouds, elles, pr6paraient des vetements pour ceux qui devaient recevoir le bapteme.
Quelques instants apres, on voyait arriver du c6te
du bois lesy Indiens, dfilant un & un. A leur t&te,
marchait un vieillard aux cheveux blancs, qui, disaiton, avait cent vingt-six ans. II marchait d'un pas rsolu,
tenant une lance dans sa main droite, Ia main gauche
lui manquait. Quelques annees auparavant, une vipere
l'avait mordu au doigt de la main gauche et, malgr6
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tons les soins et les remndes qu'on y avait apportes, il
avait perdu Favant-bras jusqu'au coude. II tait presque
nu, n'ayant sur lui qu'une itoffe jetke par-dessus les
6paules et noue sous le menton. MalgrE les remontrances d'Edouard et ses persuasions, ce vieil Indien
n'a jamais voulu consentir i mettre des vetements,
meme lorsqu'il vient an , Posto n. Chez eux, dans
leurs cabanes, ou lorsqu'ils vont au bois faire la chasse,
tons les Botoconds ne portent aucun vetement; mais
lorsqu'ils viennent an 4 Posto ,, ils doivent se vetir.
La plupart se conforment a cet ordre, mais un grand
nombre des Indiens, des plus ages, pour'rien au
monde ne veulent se plier i cet usage; car, disent-ils,
les v6tements les genent dans leurs mouvements. Ce
vieillard faisait partie de ces entetrs.
A sa suite venaient les hommes, les guerriers,
habill6s tant bien que mal, et chacun d'eux tenait entre
ses mains des lances, des arcs, des fliches, des gourdins. Apres les hommes, venaient les femmes, portant
sur leur dos tout ce qu'elles possedent de richesses.
Elles portaient chacune une espece de hotte on un sac
suspendu a une ceinture de filament qu'elles passaient
et attachaient autour de la tete. Dans cette hotte ou
sac, la pauvre femme Botocoud.porte toute sa propriit'. An fond du panier, elle d6pose les vetements,
ou plut6t des guenilles, des chiffons sans valeur et
bons & rien, des vivres, une 6cuelle pour manger et
par-desss tout cela, un, deux on trois enfants qui
s'accrochent de toutes leurs forces aux cheveux de
lear nmre. Pauvres femmes! malgr6 ce fardeau qui
pese fort, elles semblent ne pas sentir la fatigue. Pres
des vieux gambadaient un grand nombre d'enfants
tout nus. Lorsque tous arriverent au t Posto ,, ils
s'installkrent sons un hangar et y d6poserent leurs
bagages. Chaque famille choisit son coin. Ils nous
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observaient avec curiositi, et mon habit noir - ma
soutane - surtout les interessait. Quelques hommes,
avec leur capitaine en t&te, s'approcherent de moi et
m'entourerent, faisant tout haut des r6flexions qui
durerent assez longtemps, dans leur langage que,
naturellement, je ne comprenais pas. Le capitaine
deboutonna ma soutane sur la poitrine, y plongea son
regard attentivement a plusieurs reprises, puis me fixa
dans les yeux en branlant la tete. Les autres qui m'entouraient firent la meme chose; a la fin, il me tapa
amicalement sur 1'Ppaule, affirmant solennellement
que je suis un ami, un frere. Tour a tour, ils examinaient mes v6tements : la soutane, l'Ncharpe; tout cela
6veillait leur curiosit6, car ils branlaient la tete d'un
air Atonna. Ils fouillbrent meme mes poches, en un
mot, ils m'examinerent du haut en bas. Mes compagnons de route subirent la meme revision.
Apsrs le repas de midi, les Indiens se r6unirent, car
on devait distribuer des vetements i ceux qui recevraient le bapt&me. Aux hommes, des pantalons; aux
femmes et -aux filles, des robes. Deux vieux Botocouds ne voulurent accepter ni vetements ni se laisser
baptiser. Surtout. le vieillard dbnt j'ai parl6 plus
haut, qui avait perdu la main gauche, itait scandalise de ce qu'il appelait la demoralisation de la jeunesse Botocond, qui ne reste pas fidele aux coutumes
primitives de la tribu et s'affublent de chiffons sans
valeur. La verit6 est que beaucoup de jeunes gens,
filles et garqons, qui habitent constamment le " Posto n,
non seulement ne se couvrent pas de chiffons, mais
s'habillent avec une certaine coquetterie. Les femmes
et les files Botocouds aiment les parures de clinquant,
comme peignes, agrafes de cheveux, bagues, 6pingles,
une
miroirs, etc. Toutes ces bagatelles ont chez elles
procurer
s'en
valeur sans prix et elles rivalisent pour
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le plus possible. J'avais dans mes bagages une assez
grande. quantit6 de ces objets que j'avais I'intention
de distribuer entre les enfants; mais, outre les enfants,
les vieilles femmes et m&me les hommes reclamaient
leur part de presents. En moins d'une demi-heure,
j'avais tout distribu, y compris mon canif et quelques
mouchoirs de poche. Quand ils virent que je n'avais
plus rien a donner, ils me harcelerent de demandes
et de pribres, de ne pas oublier d'apporter la prochaine fois une plus grande quantite de cadeaux;
chacun d'eux avait un autre desir qu'il me r6pttait des
douzaines de fois.
Vers les trois heures de l'apres-midi, Zdouard fit
appeler tous les Indiens et non Indiens, qui se rcunirent dans la salle oi etait pr6par6 le petit autel.
Les cierges furent allumbs, puis on aligna les neophytes, chacun selon son sexe : d'un co6t, les hommes
et les garcons, d'un autre c6te, les femmes et les, filles.
Les parrains, composes de quelques couples, se tenaient
derriere les neophytes. M. Charles Reway et l'Italien,
dont on parle plus haut, remplissaient les fonctions
de sacristain. Pour les premiers, au nombre de huit,
M. ]duardo de Lima Silva Hoerman, a pacificador
dosBotocudos ,, servit de parrain,et sa femme, Franciska de Lima Silva Hoerman, de marraine. Je croyais
tout d'abord que la c6r6monie serait troubl6e par le
Smanque de discipline parmi les enfants, qui, je supposais, feraient du tapage et du desordre, d'autant plus
que la cerimonie du bapt&me devait durer plus de
deux heures. Quatre-vingt-dix-huit paiens attendaient
le sacrement du bapteme que je devais lear administrer. Contre toute attente, les visages sirieux et d'une
tranquillit6 parfaite des plus Ag6s demontraient combien ils 6taient p6nitrts de l'importance du moment.
Meme les enfants, pendant tout Ie temps, se tenaient
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tranquilles. Moi-m&me j'etais 6mu; lorsque je commengai la ceremonie du bapteme, on pouvait voir tous
les visages resplendissants de joie. C'etait, je puis le
dire, pour moi, le plus beau jour de ma vie de pretre.
La plus grande partie des neophytes garderent le
nom qu'ils portaient dbjA. D'autres en requrent de
nouveaux, comme :.Aristide, Therese, Nicolas, Basile,
Marie, etc. D'autres conservaient leurs noms indiens :
P6p6, Vafiori, Govaca, Creudo, Ndiri, Vanchem,
Covicran, etc. Comme je ne connais pas les noms
botocouds et qu'il est difficile et de les prononcer et
de les &crire, je priai M. t~duardo de m'inscrire les
noms, 1'age et les noms de famille *des nouveaux
chritiens. II accida a ma demande bien volontiers et
quelques jours apres, il m'envoyait 98 actes de bapteme, 6crits a la machine. Chez lui resta un exemplaire qu'il garde dans les archives de ( Posto ", et
l'autre, que j'ai requ, pour mes livres de paroisse. La
ceremonie avait dure deux heures et demie, mais je ne
sentais pas de fatigue; au contraire, j'6tais heureux
d'avoir moi-meme eu cette chance inespEr6e et imm6rit6e de gagner, par le sacrement du bapteme, 98 ames
sanctifies aujourd'hui. et de les offrir a NotreSeigneur Jesus-Christ, comme premiere offrande de
cette tribu sauvage des Botocouds.
Lorsque tous furent lav6s par Feau du bapt&me,
tduardo s'approcha de moi, - et on pouvait voir
que lui-meme 6tait 6mu,- me felicitant qu'en ce jour
j'avais gagne ces premiers Botocouds i l'Eglise catholique. Je lui serrai la main, le remerciant chaleureusement de la surprise qu'il m'avait m6nag6e et de ses
felicitations. « Ce sont, dit-il, les premiers, mais,
j'espere, pas les derniers. C'est a peine la sixieme
partie de la tribu des Botocouds que vous avez gagn6e,
mais c'est un pas en avant. Les autres, attires par
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I'exemple, demanderont aussi a lear tour le sacrement du bapt&me, except tune dizaine des plus vieux.
Moi, de mon c6te, je ne puis faire de propagande ni
pour, ni contre la religion. Le sixieme paragraphe des
instructions qui m'ont eti donnies par le gouvernement m'interdit, d'une maniere absolue, d'engager les
Indiens a adopter telle ou telle religion, ou de les
empecher d'adhirer a tels ou tels principes. LU-dedans
je suis oblige d'etre neutre. Mais cette loi n'empkche
pas mon aide, Preie, de la tribu des Corvados, venu
de Parana m'accompagner ici et qui, depuis le commencement de ma mission, habite avec moi ces forkts,
partageant decneme ma bonne et mauvaise fortune. 11
est chr6tien depuis longtemps, il a ett maried 1'6glise
catholique, a Parana, et ses deux filles adolescentes
sont aussi baptisies. Aujourd'hui, vous avez baptis6
ses deux plus jeunes enfants. II m'avait deji demand,
de le lui permettre si un jour vous veniezs

u Posto ,.

Non seulement j'accedai a sa demande, mais encore
je l'engageai & user de son influence pour amener les
Botocouds i recevoir le bapt6me. C'est done lui qui,
depuis un temps assez long, instruit les Indiens, leur
donnant les premieres notions de la religion catholique; il leur enseigne quelles sont les v6rites les plus
importantes de la foi catholique et, &ceux qui devaient
recevoir le bapteme, la signification de ce sacrement
et les devoirs qui en decoulent. Done Preie remplit le
r6le de cat&chiste a ( Posto ». 11 parle bien la langue

bresilienne. n Je remerciai ce dernier de ses efforts et
de son travail, le priant d'etre, A I'avenir, encore
l'ap6tre des Botocouds. Je lui promis d'envoyer, quand
'occasion s'en pr6sentera, de beaux cadeaux, pour
qu'il les dpnpe a sa petite fille et & son garcon, en
souvenir de leur bapteme. II m'en tm&oigna sa joie,
me promettant de continuer ses lecons de catichisme.
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'a Je suis, dit-il, apres Eduardo,'qui est le chef du
m Posto u, le premier qui ait de l'influence et de I'autorit, sur les Botocouds, mais jusqu'a ce moment je
ne possede pas de montre, qui pourtant me serait bien
utile et qui rehausserait ma valeur morale aux yeux
des Botocouds, s'ils voyaient que, moi aussi, je
possede one montre comme Eduardo. » Sachant a
quoi il en voulait venir, je lIi promis une montre.
t De plus, dit-il, un coutelas 1 ma ceinture me serait
bien n6cessaire. - Eh bien, tu auras ton coutelas,
mais aie soin des Botocouds! , Je dois tenir ma promesse afin de me faire un auxiliaire, ce qui simplifiera
ma tUche pres des Botocouds. C'est petit a petit que
ces pauvres Indiens parviendront a connaitre les
mysttres de la foi catholique. Ils se rapprocheront
aussi des Brisiliens et d'autres nationalitds; de cette
facon ils perdront aussi leurs coutumes sauvages, et,
oubliant peu a peu les erreurs du paganisme, deviendront des catholiques pratiquants. a Cette journe,
nous disait Eduardo le soir, pendant la collation qui
nous reunissait, est d'une importance tris grande
pour mon c Posto >. C'est une journee d6cisive dans
l'histoire des Botocudos.,
Une autre tribu indienne, aussi paienne, habite le
Nord-Est de Parana, pres de Salto da Uba, h l'af fient
des deux rivieres, Ivahy et Ubazinho. Plus loin, A
l'Est, dans les montagnes de Serra de Pitanga, sur les
terrains immenses qui se trouvent au nord de Guara
Puava, on en rencontre un nombre assez important.
C'est la tribu connue sous le nom de Mansi, ce qui
veut dire a apprivois6s n. Ceux-ci ne vivent plus a
1'Ftat de sauvages; ils ont meme des relations avec les
blancs, et s'aventurent jusqu'. la capitale du pays de
Curytyba, pour obtenir des secours de la part du gouvernement. Le territoire qui fait partie de la paroisse
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oit travaillent les missionnaires, est dans leur voisinage.
Eux aussi oat reussi a s'approcher de ces Indiens, et
leurs efforts portent deji des fruits. Voila ce qu'kcrit
M. Komander, dans une lettre qu'il m'adresse le i d&cembre 1923 : « Le travail que j'ai entrepris prend de
plus grandes proportions. Le lieu qui, sur la mappemonde, est indiquA sons le nom de Apucarana 2* secca6
(entre les rivieres d'Ubazinho et Ivahy) se peuple de
colons. Pour le moment ce sont d'anciens colons qui
s'y installent, plus 12 families allemandes, arrivees
de Tch&coslavie. Nous en attendons encore un plus
grand nombre; on prepare les routes, on bitit une
petite ville, on mesure le terrain. Je me suis r6serv6
une place pour I'eglise, la cure et l'icole. Pour l'instant,
on dispose de la place pour 6tablir 700oo families. Pendant mon dernier sejour 1~-bas, j'ai entrepris une expedition speciale chez les Indiens qu'on a chassis de
Serra da Pitanga (munic. Guara Puava).
La plupart sont d6ji baptises, mais ils n'ont pas la
moindre notion de la religion catholique; en cela iIs
ne different en rien des Brisiliens, habitants des for ts,
avec lesquels ils entretiennent des relations, s'unissent
par les liens du mariage et adoptent leur a soi-disant )
civilisation. Plus de quarante se sont prbsentes pour
obtenir le bapt&me. Parmi ceux qui sont d6ej baptisis,
il y en a qui se sont mari6s a l'indienne avec des
paiens. 11 me fallut legaliser ces mariages. Tous
parlent, ou plut6t ecorchent le portugais. Ils sont
contents que le a divino , - c'est moi - soit venu les
voir chez eux. Pour me faire plaisir, ils ont execut6
devant moi leurs danses nationales, accompagn6es de
chants indiens.

C'est ainsi que les desirs de nos missionnaires polonais ont kt6 accomplis, puisqu'il leur tombait en partage
une mission ad genies.

C. SLOMINSKI.
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CHILI
Lettre de M. VERDIER, Supirieur gienral,
aux FILLES DE LA CHARITE.
MES BIEN CHERES SCEURS,
La grdce de otore-Seigneursoit avec vous pour jamais!
Dieu vient d'envoyer a votre province une bien douloureuse 6preuve. Le respectable M. Marius Fargues,
qui depuis vingt et une annees dirigeait avec prudence
et sagesse votre province, nous a 6t# enlev6; Dieu l'a
rappel6 i Lui pour recevoir dans le Ciel, pres de Dieu
et pres de saint Vincent, la recompense due a ses nombreux m6rites.
Depuis longtemps sans doute sa sant6 6tait 6branlke
et, a plusieurs reprises, vous avez craint de le voir
succomber. Mais pr&cisement ces oscillations d'une
delicate sante, toujours heureusement resolues, permettaient d'espirer que la derniere crise, celle qui l'a
emport6, se r6soudrait, elle aussi, comme les pric6dentes, par un retour a la sant6, c'est-i-dire au travail,
aux oeuvres et au zele. Lui-meme, le v6nere malade,
l'esp6rait fermement, si j'en crois les recits oraux on
6pistolaires qui m'ont kt6 faits de ses derniers moments..
II attendait la guerison, fft-ce meme par le moyen
d'un miracle.
Mais Dieu, dans sa divine mis6ricorde, avait fixi le
jour et I'heure oiu son pieux serviteur, ayant termine
son ceuvre sur terre, irait an Ciel jpuir du repos 6ternel, dans la joie de son Seigneur. - Si les jours de
notre regretti defunt ne furent pas tres nombreux, du
moins ils furent des jours pleins, plelns de travaux, de
bonnes oeuvres et de m6rites. Combien nombreux furent
les services rendus par M. Fargues h toute la chere
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province du Chili, a vos maisons, a vos ceuvres, a vous
toutes, vous le savez. Vous savez aussi quels etaient la
prudence et la sCret6 de ses conseils, I'esprit de foi
et la pitie qui animaient toute sa conduite, le d6vouement et le zele qui le rendaient infatigable dans l'exercice de son office si important de repr6sentant du
Superieur de la Compagnie aupres des Filles de la
Chariti du Chili.
Et, en retour, quelles 6taient votre confiante reconnaissance et la profondeur de votre estime pour sa
personne et ses vertus, j'ai pu le voir moi-meme, lors
de la visite qu'il me fut donni de faire a votre province, voil~ d6ja quelques annes, visite dont le souvenir est loin d'etre efface dans ma m6moire. Ce me

fut une grande consolation, au cours de cette visite,
de voir vos belles oeuvres et d'en faire remonter le
merite, aprbs Dieu, au digne directeur qui pr6sidait si
sagement aux destinees spirituelles de votre province.
II eut la dilicate, et peut-6tre fatigante, bont6 de
m'accompagner partout, de me faire, ea quelque sorte,
les honneurs de cette province qu'il aimait, qu'il voulait toujours plus riche en ceuvres et en sujets, mais
surtout toujours plus fervente et plus ginbreuse. Partout en admirant vos ceuvres et votre deference

a

Sl'gard de votre directeur, je pus admirer aussi de
quelle sympathie il jouissait aupres des autorites tant
eccl6siastiques qu'administratives. Et lorsque, a Talcahuanu, je pris cong6 de lui, j'emportai I'impression
que la province du Chili 6tait confiie a de trbs bonnes
mains, celles de M. Fargues, son directeur, et de la
respectable visitatrice d'alors, Seur Giffard, si bien
continuie par la Sceur Montigny, votre visitatrice
actuelle.
Le. souvenir de M. Fargues vivra longtemps parmi
vous, mes cheres Sceurs. Et aussi longtemps que vivra
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ce souvenir, vos prieres monteront jusqu'i Dieu pour
le repos de son ame, si tant est qu'il ait besoin de ces
prieres, dont Dieu reversera la charite sur vos maisons
et sur vous toutes.
Ai-je besoin de vous assurer que lui-m6me, pres de
Dieu et pres de saint Vincent, pensera a vous, priera
pour vous. Vous le connaissiez trop pour avoir besoin
d'une assurance quelconque A ce sujet. Entre la province du Chili et la grande famille de ia Charite de
Ik-haut, il se fera un 6change de puissantes intercessions et de surnaturelles interventions, toutes A la
gloire de Dieu, au bien des Ames, au salut des pauvres.
Ces puissantes et surnaturelles interventions, je veux
dire vos prieres et celles de votre regrette directeur,
s'exerceront aussi en faveur de celui a qui je viens de
confier Ia delicate succession de M. Fargues. J'ai fait
choix, en effet, pour directeur de votre province, de
M. Gustave Houi llier qui dja depuis de longues annees
se d6voue au Chili ettout r6cemment ASantiago meme.
I1 n'est donc pas un inconnu pour vous et il me
semble que, si quelque chose peut adoucir pour vous
le regret d'avoir perdu M. Fargues, c'est la nomination
de M. Houillier. De celui que vous pleurez a juste
titre, il continuera les traditions et l'activit6; il aura
sa prudence et son zele; il aura pour vous et pour vos
maisons le m6me et entier d6vouement.
F. VERDIER.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
22. Bonnerue (Jean-Marie), prktre, d6c6ed le 18 avril
1924, A Belletanche; 75 ans d'age et 39 de vocation.
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23. Miruri (Cyprien), coadjuteur, 4 mai 1924, Alcorisa; 71, 46.
24. Covisa (Firmin), coadjuteur, 7 avril 1924, Manille;
88, 61.
25. Lees (Jacques), coadjuteur, 18 mai 1924, Graz;
64, 37.
26. Marrone (Dominique), pr&tre, 19 mai 1924, Sienne;
58, 1427. Goncalves (Claude), archeveque, 27 mai 1924, Rio
de Janeiro; 83, 62.
28. Litjens (JUr6me), pritre, 27 mai 1924, La Paz;
31, i3.
29. Tufarelli (Janvier-Maria), pr&tre, 3 juin 1924,
Naples; 69, 40.
3o. Bergerot (Denis), pretre, 18 juin 1924, Monastir;
61, 4031x Earley (William), coadjuteur, 16 juin 1924,
Lanark; 70, 41.
32. Pintes (Gabriel), pretre, 20 juin 1924, Budapest;
49, 21.
33. Mercandino (Francois), coadjuteur, 21 juin 1924,

Cagliari; 75, 48.
34. Sega (Francois), pr&tle, 20 juin 1924, Ljubljana;
25, 8.
35. Fargues (Marius), pr&tre,. I" jaillet 1924, Santiago; 63, 43.
36. Demuth (Emile), pr&tre, 9 juillet 1924, Revel;
52, 33.

37. Mac Donnel (Jacques), pr&tre, 8 juillet 1924, Castleknock; 58, 37.

38. Bowman (Guillaume), clerc, 23 juin 1924, Germantown; 23, 3.

39. Govezynski (Francois), clerc, 6 aofit 1924, Cracovie; 20, 3.
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Tseou (Augustin), pretre, 20 aoft 1924, en Chine;

73, 48.
41. Salazar (Jr6me), pretre,
62, 43.

16 aoft 1924, Verin;

42. Foley (Thomas), pretre, 26 aofit 1924, Germantown; 32, 7.
43. Hocquet (Euggne), pr&tre, 8 septembre 1924,
Amiens; 53, 33. ,

44. Corrado (Dominique), coadjuteur, 6 septembre
1924, Lecce; 62, 39.

45. Colacicco (Joseph), pr.tre, 17 septembre 1924,
Naples; 83, 41.

46. Amoros(Jean), pretre, 13 septembre 1924, Madrid;
63, 35.
47. Cojean (Frederic), coadjuteur, 14 octobre 1924,

Paris; 64, 44.
NOS CHERES SCEURS
Maria Aussens, dUced6e a Ans (Belg.); 65 ans d'age, 71 de
vocation.
Marie Marwa, A Beyrouth; 59, 36.
Thirese Zeidan, a Broumana; 63, 40.
Anne Remiller, a Clichy; 72, 46.
Melanie Ecorchon, a Moulins; 69, 5i.
Marie Maisonnial, a Lyon; 65, 44.
Maria Ceide, a Vigo (Esp.); 69, 42.
Filomena Pamies, a Gerone (Esp.); 78, 58.
Antonia Penilla, a Valdemoro (Esp.); 78, 51.
Rosalia Carcia, h Hoznayo (Esp.); 5o, 32.
Mauricia Gutierrez, a S. Pedro de Nos (Esp.); 64, 40.
Angile Kirchmayer, a Cracovie; 54, I8.
Stanislas Poplawska, a Glowna (Pol.); 63, 37.
Tancreda Rocchi, a Sienne; 76, 47.
Henriette Whelan, a La Salle (it.-Un.); 62, 43.
Jeanne Dobek, & Inowroclaw (Pol.); 26. 3.
Sarah Fealy, Buffalo (Etats-Unis); 77, 51.
Caroline Bernheir, I Cracovie; 64, 31.
Marie I.e Leuch, a Saint-Servan; 54, 34.
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Marie Saubot, a Marmande; 5o, 29.
Guillhermina Gomes, a Marianna (Bresil); 60, 29.
Catherine Rybarczyk, A Cracovie; 57, 33.
Marie Robin, A La Pomme; 71, 49.
Edwige Wloczewska, A Inowroclaw (Pologne); 35, 14.
Maria Casagli, a Sienne (Italie); 63, 40.
Rosalia Budija, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 42, i8.
Marguerite Zupancic, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 42,
Agnes Cretnik, a Ljubljna (Yougo-Slavie); 56, 35.
Hiline Piechowiak, a Wagrowiec (Pologne); 3i, 1o.
Marie Pecker, A Paris; 6r, 31.
Marianne Klossowska, a Cracovie (Pologne); 87, 53.
Marie Benoit, I l'Ha j; 87, 63.
Quintina Rebagbiati, a Turin (Italie); 36, ii.
Marie Meyer, a Alger (Algirie);54, 3x.
Sophie Mioto, a Scarnafigi (Italie); 68, 43.
9lisabeth Langlet, a Angers; 57, 20.
Antoinette Jardon, a Cointe (Belgique); 54, 29.
Suzanne Marek,,* Troscianec (Pologne); bt, 39.
Fulvia Ragni, a Sienne (Italie); 63, 42.
Barbara Miller, & Aix-la-Chapelle; 32, 1.
Eudoxie Pequeno, a Rio-de-Janeiro (Bresil); 40, i3.
Marie Maldonado, a Quito (Equateur); 70, 48.
Marthe Prendergast, a Drogheda (Irlande); 89, 57.
Catherine Hullen, A Boston Spa (Angleterre); 54, 34.
ClImence Lefrancq, a l'Hay; 70, 46.
Rose Megevet, a Clichy; 72, 58.
Augustine Laschamp, a Bruxelles; 78, 56.
Marie Mac Gee, a Emmitsburg (ttats-Unis); 64, 33.
Marguerite Pastori, a Turin (Italie); 33, 9.
Rose Narra, a Moutolieu; 45, 23.
Rose Croceri, a Sienne (Italie); 29, 5.
Segunda Jimenez, a Jativa (Espagne); 38, 14.
Rafaela de Arresse, 1 Sestao (Espagne); 40, 16.
Emilia Gonxalez, a Hoznayo (Espagne); 62, 43.
Ceferina Chicot, i la Havane; 28, 9.
Teodula Blanco, a Valdemoro (Espagne); 36, i3.
Felisa Mercader, A Seville (Espagne); 51, 27.
Marie Gilly, a Saint-ttienue; 85, 66.
Mathurine Le Barre, a Vannes; 55, 36.
Anne Guillou, a Dieppe; 65, 24.
Claude Claesen, a Hoboken (Belgique); 42, 18.

23.
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Jeanne Porsch, A Constantinople; 72, 5i.
Maria Pizzorno, a Genes (Italie); 61, 36.
ltisabeth Koncz, A Pecs (Hongrie); 46, i3.
Anne Hollo, a Budapest; 57, 28.
Marie Taulle, a Barcelone; 76, 53.
Marie Hadot, a Nolay ; 85, 6.
Laurentine Curtelin, a Constantinople; 34, i3.
Jeanne Meche, a Madrid; 72, 51.
Jeanne Vinatier, a Limoges; 37, 12.
Leontine Houdebine, A Smyrne; 8S, 59.
Jeanne Obst, a Dammartin; 74, 56.
Jeanne Ozun, a Clichy; 43, 20.
Marie Charmey, a Paotingfu (Chine); 57, 34.
Irma Monin, a Saint-Mao ; 69, 47.
Marie Elegido, a Chiteau-l'Evque; 85, 64.
Thfrtse Baillaud, a Cuevas de Vera (Espagne); 79, 56.
Cicile Koppi, a Schwarzach (Autriche); 63, 4o.
Aloisia Arras, i Schwarzach (Autriche); 69, 46.
Catherine Huttegger, a Ebbs, Tyrol (Autriche); 32, 1 .
Elisabeth Gruber, a Schemberg (Autriche); 82, 48.
Josefa Hassa, a Graz (Autriche); 8o, 53.
Maria D'Albis, a Chieti (Italie); 81, 56.
Elisabeth Audouin, a Pikin; 32, 1I.
Marie Tabouriech, i Montolieu; 78, 6i.
Marie Teyssonnitre, a Clichy; 62, 40.
Gabrielle Dehaene, a Fontenay-le-Comte; 45, 2o.
Berthe Lourdeau, a Clermont-Ferrand; 44, 22.
Rose Hopkins, i Troy (Itats-Unis); 57, 34.
Clementina Bivona, a Giovinazzo (Italic); 68, 40.
Maria Morettini, k Sienne; 77, 5z.
Josiphine Pangercar, a Graz; 53, 31.
Remigia Gomez, a Cali (Colombie); 49, 28.
Madeleine Michelsz, a Nagykomloson (Roumanie); 58, 39.
Gabrielle Dos Santos, a Rio-dc-Janeiro; 72, 54.
Rafaela Garrido, Victoria (Espagne); 5o, 25.
Rosa Cargol, L Puerto de Santa Maria (Espagne); 69, 43.
Margarita Ecola, k Badajor (Espagne); 54, 35.
Mathilde Sluzewska, a Czesiochw (Pologne); 52, 3i.
Jeanne Grosdenis, a Montolieu; 73, 48.
Marguerite Dogonnet, a Lyon; 81; 64.
Franioise Trouillet, a Moatolieu; 86, 68.
Rosalie Chorier, a Cusset; 70, 47.
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Marianna Horgan, Nouvelle-Orldans; 70, Si.
tmilie Bigagli, k Syracuse (Italic); 71, 42.
Trinidad Becerra, a Santiago (Chili); 86, 58.
Marie Tries, a Mont-Saint-Jean (Belgique); 36, s3.
Jeanne Andre, a Clichy; 36, 12.
Antoinette Granet, a Clichy; 82, 6a.
Florentine Seigle, a Clichy; 88, 68.
Marthe Poiret, a Amiens; 45, 24.
Mariette Flachat, a Montolieu; 83, 6o.
Frangoise Briotet, a Montolieu; 8;, 66.
Charitas Buchel, a Tranava (Tchbco-Slovaquie); ig, 2.
Vincent Carlevaris, a Sienne; 76, 53.
Marguerite Mattei, a Lucca (Italie); 48, 26.
Gina Ambrosino, a Livourne (Italie); .2, i.
Maria Vidal; a Grenade (Espagne);'74, 47.
Maria Gabilondo, I Olot (Espagne); 69, 41.
Eusebia Fernandez, a Cadix (Espagne); 78, 5o.
Maria Soler, a Manille (Iles Philippines); 74, 47.
Teresa Proj, a Sienne; 79, 57.
Giuditta Liverotti, a Rimini (Italie);3i, 9.
Catherine Da Silva Bargado, a Gallipoli (Italie); 82, 64.
Rosa Imboden, a Sienne; 48, 26.
Rosa Fernandes, A Icaraby (Bresil); 65, 45.
Jeanne Dolenec, & Dult (Autriche); 32, 12.
Marianna d'Ecclesiis, a Aquila kItalie); 82, 63.
Anne Marty, a Moulins; 75, 52.
Lucie Girard, a Saint-Jean-de-Luz; 31, 3.
Lucie Cottaki, a Constantinople; 8r, 61.
Jolan Gyorffy, a Marianostra (Hongrie) ; 4, 14.
Carmen Pampin, &Oleiros (Espagne);3o, 6.
Theophile Robak, a Cracovie (Pologne); 65, 42.
Marie Kulerska, &Abranches (Bresil); 52, 1o.
Catherine Kelly, & Los Angelos (Etats-Unis); 57, 36.
Teofila Salazar, A Flores (Buenos-Aires); 6o, 38.
Marguerite Albis, & Grugliasco (Etalie); 38, 3,
tva Burek, a Malacky (Tcheco-Slovaquie); 63, 41.
Juana Meoqui, a Madrid (Espagne); 64, 43.
FranSoise Grizot, A Montolieu ; 39, 14.
Jeanne Delage, a Paris; 69, 47.
Marie Corboz, a Lyon; 65, 37.
Marie.Soucka, a Fribourg; 78, 60.
Addlaide Laloy, a Paris; 76, 51.
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a Turin; 5i, 3o.

Assunta Saronni, a Turin; 32, 12.

Catherine Petritsch, a Graz; 22, 4.
Philomrne Klazar, a Vienne (Autriche); 51,
Marie Dinan,

a

Lowell (•tats-Unis

27.

; 27, 2.

Candida Caballero, a Valdemoro (Espagne); 26, 7.
Lucia Dominguez, a Las Palmas; 42, 18.

Maria Montoro, a Santiago de Calicia (Espagne); 57, 39.
Salvadora Adria, a Valdemoro (Espagne); 54. 36.
Marie Gorgolewska, a Gostyn 'Pologne); 33, 7.
Marie Crespel, a 1'HaV; So. 59.
Nathalie Swidwinska, a Cracovie; 75. 51.
Asuncion Rios, a Lima (Perou): 92, 72.

Jeanne Jelen, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 3o, 14.
Jeanne Lukezic, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 27, 3.
Julia Persuh, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 55, 29.
Agneta Krosel, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 36, j.
Terezia Pedicek, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 61, 39.
Anne Deperrier, a Lezoux; 79, 58.
Marie Blanzai, a Chatillon-sous-Chalaronne; 79, 58.
Marie Pedroso, a Paris; 46, 24.
Frangoise Morin, a San Miguel (Amerique centrale); 85, 62.
Maria Ruscitti, a Aquila (Italie); 75, 47Maria Ayestaran, a Motrico kEspagne); 85, 63.
Rufina Onoro, a Madrid (Espagne); 74, 48.
Francisca Uceda, a Coronicos (Espagne); 5o, 31.
Soledad Boquete, a Valdemoro (Espagne); 61, 41.
Leocadia Ruiz, a Valdemoro (Espagne); 79, 54.
Carmen Munoz, a Pamplona (Espagne); 47, 20.
Julia Ciriza, a Madrid (Espagne); 35, i3.
Josefa Huarte, a Vera de Navarre (Espagne); 25, 3.
Maria Lazcoz, a Guanabacoa; 44, 31.
Maria Villanueva, a Pontevedra (Espagne); 31, 12.
Marie Laussucq, a Paris; 84, 6o.
Germaine Lemarchand,

Louise Rosier,

a

Alenon; 29, 5.

k Clichy; 85, 6r.

Claudine Fort, a Arcueil; 81, 6o.

Etiennette Delest,

a Lyon; 65, 44.

Marie Lanata. a Brescia iItalie!; 47, 25.

Marguerite Pastormerlo, " Bra (Itaiie); 79, 52.
Isabelle Rosete, a Quito fEquateur); 79, 54.
Juliette Vela, a Quito iEquateur); 31, 7.
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Estabana Anzoategui, h Leon-de-Nicaragua (Amerique centrale); 73, 46.
Louise Szelewa, i Cracovie; 38, 17.
Josephine Ewertowska, i Kornik (Pologne); 28, 6.
Marie Hotter, a Graz; 32, 7.
tlise Couderc, a Clermont-Ferrand; 32, 8.
]lisabeth Lafolye, a Saint-Malo ; 53, 32.
Rosalie Charrier, A Tronchet; 67, 39.
Anne Wilmin, a Clichy; 54, 27.
Anna Levacher, a Clichy; 90, 7o.
Josephine Pradzynska, a Tczew (Pologne); 62, 30.
Felisa Cisternas, a Santiago (Chili); 3i, r.
Julie Mergolits, A Piliscsaba (Hongrie); 45, 26.
Marie Fauss, a Varpalosa (Hongrie); 72, So.,
Crescencia Szerbetzky, a Eger (Hongrie);75, 55.
Thirese Jedzink, L Budapest (Hongrie ; 76, 42.
Anne Smak, a Typest (Hongrie) ; 34, 16.
Aloyzia Czaha, a Budapest (Hongrie); 63, 47Marie Danthony, i Chimay (Belgique); 67, 47Marie Dufailly, a Clichy; 74, 43.
Marie Josse, a Alger; 77, 42.
Marie de la Baume, a Scutari; 60, 33.
Felicit6 Marenco, a Turin; 82, 6o.
Maria Peruzzi, a Sienne; 62, 41.
Catherine Wolf, a Dult (Autriche); 36, 5.
Marguerite Bonnet, a Muret; 48, 24.
Marie Custodio, a Paris; 8o, 62.
Justine Aussillou, i Montceau-les-Mines 55, 35.
Marie Moreno, i Leon-de-Nicaragua (Am6rique centrale;'
82, Si.
Adele Brivio, a Turin; 44, 24.
Marie Urpi, a Turin; 29, 8.
Emilia Sierra, i Mahon (Espagne); 6z, 30.
Petra Rota, i Los Arcos (Espagne); 72, 53.
Emilia Valentin, a Madrid; 24, 2.
Tomasa Buron, A Alcira (Espagne); 54, 33.
Mathilde Segura, a Cabezon-de-la-Sal (Espagne); 61, 36.
Louise Perrard, a Valenciennes; 70, 38.
Marie d'Esclavelles, a Confort; 78, 49.
FranSoise Aulagne, i Constantine; 64, 39.
Elisabeth Bosse, a Mont-de-Marsan; 3.4, 6.
Alphonsine Moussard, h Naples; 77, 53.
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.Paris; 68, 49.
Marie Sabourin,
Antoinette Acca, a Grugliasco (Italie); 3i, 3.
Lucie Fenoglio, a Turin; 49, 22.
Assunta Gilardi, a Turin; 35, 14.
Marie Trono, a Brindisi; 69, 46.
Maria Maestri, i Sienne (Italie); 84, 59.
Marie Miqueu, i Bordeaux; 33, 7.
Jeanne Papon, A Chateau-l'Eveque; 77, 57.
Marie Farget, & Vichy; 64, 33.
Marie Guennegan, a Hennebont; 42, 19.
Marie Bret, i Pernanbuco (Bresil); 75, 52.
Marie Joyce, a Alton (.tats-Unis); 64, 25.
Marie Calnan, i Milwaukee (Etats-Unis); 58. 38.
Natalina Berio, a Turin; 68, 48:Antonia Gigli, i Bolegne (Italie); 58, 35.
Marie Saherpokh, a Vienne (Autriche); 66, 46.
Felipa Gonzalez. k Mayacuez (Portugal); 77, 6o.
Petronilla Ayesta, a Salamanca (Espagne); 51, 28.
Ana Raya, a Vich (Espagne); 87, 64.
Maria Azpiazu, a Valdemoro (Espagne); 37, 16.
Angela Casado, a Valladolid (Espagne); 28, 4.
Manuela Goinez, i Tetuan (Espagne); 41, 17.
Salvadora Morillo, i Albaida (Espagne); 58, 38.
Elena Cortes, i Ferrol (Espagne); 25, 6.
Marie Lenoir, a Herstal (Belgique); 83, 61.
Jeanne Hourdin, a Chiteau-l'Eveque; 56, 33.
Marie Nagy, a Nemecke-Pravno (Tch6co-Slovaquie); 53, 35.
Marie Tiefenbacher, a Kuchi (Autriche); 5o, 3o.
Jeanne Sauer, a•Feldhof; 3i, 4.
Marie Ponzi, i Turin; 35, i.
Pia Achavarria, a Guanabacoa (Ile Cuba); 84, 6r.
Francisca Trigo, i Cadix (Espagne); 52, 29.
Constantia Vidal, a Vich (Espagne); 27, 5.
Beaita Izaguirre, a Onate (Espagne); 36, 7.
Maria Corbal, i Santiago (Espagne); 29, 7.
Georgette Clerisse, a Saint-Brieuc; 5i, 3o.
Clotilde Blanckaert, a Ans; 78, 53.
Eugenie Provitola, a Chateau-l'lEvque; 37, 7.
Fernande Canonne, a Fontainebleau; 32, ri.
Aimie Dupire, a Montolieu; 85, 61.
Ldontine Decarricre, a tlontolieu; 73, 51.
Juliette Bousquet, i Paris; 35, 13.

-
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Marguerite Nugent, a Warley (Angleterre); 48, 24.
Marie Loptus, a Dallas (itats-Unis); 47, 20.
Jeanne Nowakowitsch, k Dult (Autriche); 22, 3.
Caroline Holler, ' Dult (Autriche); So, 58.
Anne Stangl, a Vienne (Autriche); 42, 19.
Stdfanie Putzer, a Salzburg (Autriche); 63, 42.
Luisa Serra, a Leganes (Espagne), 49, 26.
Mathilde Ardamaz. a Valdemoro (Espagne); 36, I1.
Maura Artaiz, a Madlid (Espagne); 54, 23.
Angele Savioli,-a Rome; 65, 42.
Elisabeth Cherri, a Florence; 46, 23.
Anna Geuter, A Metz; 53, 35.
Marie Valleix, a Paris; 89, 69.
Henriettc Rendu, I Lille; 78, 59.
Louise Van Hoonacker, a Lidge: 74, 46..
Hedwige Voisin, a Nceux-les-Mines; 84, 55.
Sophie Carez, a Paris; 71, 44.
Marie Charles, a Rouen; 89, 71.
Julie Letissier, au Mans; 54, 3o.
Marie Chalumeau, a Lima (Pfrou); 6, 34.
Marie Chautard, A Dijon; 77, 54.
Elvira Zuasti, 'a Grenade (Espagne); 77, 58.
Antonia Mugica, a Guadalajara (Espagne). 83, 6i.
Maria Serrano, i Astorga (Espagne); 3o, 6.
Tersa Pons, a Valencia (Espagne); 49, 23.
Maria Gloria, a Varzea (Br6sil); 3o, 8.
Elvira tchezaretta, a Santiago (Chili); 75, 54.
Constance Mennuyey, a Turin; 33, 12.
Antonia Vecchi, ATurin; 73, 45.
.Rose Gili, a Cantu (Italie); 36, i.
Anne Munter, a Millersill (Autriche); 39, 15.
Marie Achrainer, a Schermberg (Autriche); 66, 44.
Cicile Wisniewska, a Sandomierz (Pologne); 70, 5o.
Josephine Weigt, a Varsovie (Pologne); 76, 43.
Agn's Dabek, a Varsovie (Pologne); 66, 46.
Marie Achard, a Lyon; 8I, 56.
Sophie Mathieu, a Montolieu; 67, 42.
Julie Vermande, a Nice; 58, 35.
Victoire Martiniere, a Smyrne: 92,z4.
Julie Bedouet, k Salvador (Amirique centrale); 83, 58.
Marie Greffier, a Tripoli (Syrie); 87, 66.
Euginia Villar, i Buenos-Ayres; 61, 32.
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